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The Rise of Nationalism 
and the Nationality Problem in Hungary 
in the Last Decades of Dualism 
by 
Z . H O R V Á T H 
In t h e second half of the X l X t h cen tu ry , H u n g a r y was speedily t rans-
fo rmed by capi ta l ism. E f f o r t s to m a i n t a i n the exis t ing social order encumbered 
w i th t h e remains of f euda l i sm and t h e balance of power and to p r even t demo-
crat ic progress resul ted in a s i tuat ion fu l l of complexi t ies . In the course of these 
e f for t s na t iona l s en t imen t , na tu ra l p r o d u c t of evolu t ion fostered b y century-
old t rad i t ions , the wars of independence and by memor ies of the r e f o r m move-
m e n t — as well as of t h e Revolut ion of 1848 — became disf igured, a nat ional-
istic, chauvinis t ic self-glorification represen ted ma in ly b y the lesser nobi l i ty , 
" g e n t r y " . This cur ren t of rabid na t iona l i sm had ca t a s t roph ic consequences . 
Among others , it compromised sound pa t r io t i sm, degraded n a t u r a l claims 
for independence in to commonplaces . E v e n the ju s t i f i ed na t iona l aspi ra t ions 
der iving f r o m the bourgeois-democrat ic spir i t were subo rd ina t ed to i ts react ion-
a ry , an t i -democra t ic class-spiri t . D u r i n g the period which followed t h e Com-
promise of 1867, this t e n d e n c y increasingly h indered economic, pol i t ical and 
cu l tu ra l progress. I t b e c a m e one of t h e causes of t h e downfal l of t h e Dual 
Monarchy , t o which it owed its posi t ion of power. W i t h o u t t ak ing in to account 
the deve lopment of this chauvin ism a n d u l t r a -na t iona l i sm the policy of H u n g a r y 
towards her e thnic minor i t ies in the period of dua l i sm is not u n d e r s t a n d -
able. 
I t can be clearly s t a t e d t h a t t h e na t iona l i ty p rob l em which resul ted 
in the d is rupt ion of h is tor ic H u n g a r y t w e n t y yea r s la ter was prac t ica l ly 
insoluble a t the end of t h e century , or even in 1867. N a t u r a l l y , if t he necessi ty 
of e l iminat ing biasedness f r o m any his tor ica l analysis needs any m e n t i o n at 
all it is here. Even t o d a y th is problem has m a n y t ickl ish points involving, up 
to t r ad i t ion and deep-rooted pre judice . 
Af te r the A u s t r o — H u n g a r i a n Compromise of 1867, the Hunga r i an Parl ia-
men t passed a Na t iona l i t y Law. Bo th Deák and E ö t v ö s , who proposed and 
d r a f t e d the law, ev iden t ly thought t h a t t hey had gone as far as possible 
in giving concessions to t h e nat ional i t ies . I n any case, in t h e period of dua l i sm, 
the rul ing classes of H u n g a r y , the followers of Deák as well as those of t h e p a r t y 
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of independence , were unan imous in th ink ing t h a t the N a t i o n a l i t y Law could 
n o t be enforced w i t h o u t seriously hu r t ing Magyar na t ional in te res t s and did 
no t conceal the f a c t t h a t the L a w had never ac tua l ly been enforced . On t h e 
o the r h a n d , t h e e thn i c groups r e g a r d e d the Law as an act of in jus t i ce and a sign 
of oppression. In order to m a k e i t clearly under s tood t h a t n e v e r would t h e y 
accep t — not even as a s t a r t i ng po in t for f u r t h e r negot ia t ions — the basic 
idea of the L a w : the existence of a unif ied Hunga r i an n a t i o n a l s ta te t h e y 
even went so f a r as to boycot t t h e Hunga r i an Pa r l i amen t . 
The nat ional i t ies (likely p l a n n i n g to es tabl ish their own na t iona l un i t y ) 
d e m a n d e d a f ede ra t ed H u n g a r y w i t h a u t o n o m y for the e thn ic minori t ies and 
equa l acceptance of all l anguages . 
The power of the Magyar ru l ing classes and the idea t h a t t h e Hungar ian 
popu la t ion cons t i tu t ed an overwhelming m a j o r i t y was jus t as f ic t i t ious as t h e 
un i f i ed Magyar na t iona l s ta te . T h e y simply re fused to t ake no t ice of the f ac t 
t h a t no th ing of th i s sort really ex i s ted . I t is possible to write and speak a b o u t 
non-ex is ten t t h ings . But it is a lmos t impossible to soundly govern a s t a t e 
d u r a b l y on a non-ex is ten t basis w i thou t head ing for u t t e r ca t a s t rophe . T h e 
pr inc ipa l quest ion here was no t w h e t h e r na t iona l minorit ies were or were n o t 
oppressed in H u n g a r y ; there is even some t r u t h in the asser t ion t h a t t h e y 
h a v e hard ly been more explo i ted t han the overwhelming m a j o r i t y of t h e 
Magyars . No chief magis t ra te of a n y H u n g a r i a n admin i s t r a t ive district h a s 
ever shown more h u m a n s y m p a t h y to the Magyar speak ing agr icu l tura l 
l abourers in Békés County or a po l i ceman t o a n y u n e m p l o y e d M a g y a r d e m o n s t r a t -
ing in the s t ree ts of Budapes t t h a n they did to poor R o u m a n i a n s , Serbs or 
S lovaks . The essent ia l point was t h a t by t h a t t ime the Serb , R o u m a n i a n , 
S lovak and o the r nat ional minor i t ies wan ted more t han an amel iorat ion of 
the i r position in H u n g a r y . T h e y did not w a n t t o live in H u n g a r y any m o r e . 
E v e n the most rad ica l H u n g a r i a n policy went no fu r the r t h a n assuring t h e 
nat ional i t ies ex tens ive r ights w i t h i n H u n g a r y , within the b o u n d s of St. Ste-
p h e n ' s rea lm; t h u s inevi tably condemning t h e m to the f a t e of minori t ies . 
E v e n the most modera te c laims of the nat ional i t ies aspired to no less t h a n 
te r r i to r ia l a u t o n o m y . Nei ther " e q u a l r i gh t s " , nor " c u l t u r a l s u p r e m a c y , " 
nor t h e fact t h a t t h e s t andard of living was still somewhat h igher here t h a n 
in t h e smaller s t a t e s of their co-nat ionals on t h e other side of t h e border could 
d ive r t t hem f r o m these claims. 
Between t h e two s t a n d p o i n t s not even t empora ry rapprochement was 
possible. Magyar public opinion, infected by t h e racial a r rogance of the ru l ing 
classes, was unab le t o forget t h a t t h e nat ional i t ies had not s u p p o r t e d bu t t u r n e d 
aga ins t the f i g h t for independence in 1848/49. On the other h a n d , the na t ion-
alit ies could no t forget t h a t in 1848 the victor ious Magyar lesser nobi l i ty 
r e fused to even consider the endowing of the na t iona l minor i t ies with equal 
r igh t s (only in t h e last momen t when it was too late did t h e nobi l i ty pass t h e 
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na t i ona l i t y law proposed by Szemere) . Choosing to forge t H a b s b u r g absolut i sm, 
the na t ional i t ies sough t the p ro tec t ion of the emperor even a f t e r 1867. 
B y t h a t t ime, however , the H a p s b u r g court was not ve ry willing to he lp 
the na t ional i t ies which t u rned to V i e n n a ins tead of Budapes t . Franc is J o s e p h 
followed wi th a n t i p a t h y and d i s app roba t i on t h e confused and uncer ta in 
re la t ions main ta ined w i th the na t ional i t ies b y the en tourage of t h e crown prince, 
Francis Fe rd inand , a n d hard ly disguised his in t en t ion of p repar ing the liqui-
da t ion of the dual cha rac t e r of the Monarchy . In Vienna there were also o ther 
circles which, represen t ing an a t av i s t i c an t i -Magyar i sm r a t h e r t h a n a real , 
democra t i c spirit of unde r s t and ing , helped the nat ional i t ies (e. g. Lueger) 
and fos te red the chauv in i sm of the e thn ic bourgeoisie. Nat ional i s t dis tor t ion 
did no t res t r ic t itself t o t h e Magyars . To the same or almost t h e same e x t e n t 
it became a real fac tor in the life of t h e bourgeoisie and the lower middle classes 
of the nat ional i t ies too . In s t ead of r e d u c i n g the confl ict be tween t h e two par t ies , 
in te rac t ion between nat ional is t ic g roups created s t e a d y an tagon i sm. I t seems 
t h a t t h e ex t r eme na t iona l i sm of one side encouraged chauvin i sm in the o the r . 
Al though a detailed analys is of the na t iona l i sm of the minori t ies would cer ta in ly 
exceed the scope of t h e present s t u d y , we have to po in t out t h a t j u s t as t h e 
Magyar rul ing classes succeeded in in fec t ing the consciousness of the Magyar 
popu la t ion wi th their u l t r a -na t iona l i sm, the e thnic bourgeoisies have b y and 
large succeeded (a l though by much lesser means) in l ining up the a p p a r e n t l y 
homogeneous block of the i r co-nat ionals — irregardless of class differences — 
against t h e j u s t as seemingly uni ted Magyars . 
The purpose of t h e present s t u d y is to analyse the s y m p t o m s and role 
of Magyar na t ional i sm, t h a t is, on ly one side of th is complex p h en o men o n . 
In rea l i ty , t he na t iona l i sm of the D a n u b i a n peoples emerged t h r o u g h th is 
in te rac t ion and confl ict , equal ly decisive in the deve lopment of the re la t ionship 
of D a n u b i a n peoples. (This is, of course , t rue only in general out l ines, since 
a searching analysis could easily r e v e a l t h a t the a t t i t u d e of t h e bourgeoisie, 
the inte l lectuals , the workers and peasan t s of the e thnic minori t ies differed 
in m a n y respects . Never theless , on t h e whole, all of their s t r a t a ident i f ied 
H u n g a r y wi th the ru l ing classes a n d preferred the " G e s a m t m o n a r c h i e " t o 
dualis t ic Hungary . ) This became clear ly manifes t du r ing fest ivi t ies of 1896 
commemora t i ng the mil lenar ian ann ive r sa ry of t h e conquest of H u n g a r y 
by the Magyars . The na t iona l minor i t ies almost unan imous ly re jec ted the 
Magyar nat ional is t idea of the " m i l l e n i u m " which dazzled the greater p a r t 
of the M a g y a r popu la t ion . 
There were, of course , some sensible Magyar wri ters who a t t a c h e d due 
impor tance to the na t i ona l i t y p rob lem and pondered its diff icul t ies . T h e y 
belonged to a small cu l tu red group of modera te conservat ives or " m o d e r a t e 
progress ionis ts" (modera tes ra ther t h a n progressionists) who, in Hunga r i an 
in te l lec tual life, r epresen ted the o ld- t ime liberal t rad i t ions of Fe renc Deák , 
1* 
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József Eö tvös , J á n o s A r a n y and a few others . This circle of Pá l Gyulai (which 
as we shall see, more t h a n once upheld the cause of progressive h u m a n i s m 
aga ins t vu lgar na t ional i s t demagogy) gathered round the B u d a p e s t i Szemle 
(Review of Budapes t ) edi ted b y the Hunga r i an A c a d e m y of Sciences. In 1894, 
t h e Budapes t i Szemle publ ished a critical review of a book ent i t led Hungarians, 
Roumanians b y a cer ta in Dr . Moldován . The reviewer , J e n ő P é t e r f y , a well-
known essayist and l i t e ra ry critic, courageously r eminded his readers of t h e 
ever growing dangers of the e thnic problem wi thou t r epud ia t ing his own l iberal , 
nat ional is t v iews: 
"Of the numerous diff icul t ies of Hunga r i an policy, the na t i ona l i t y prob-
lem is one of t h e most compl ica ted . . . The two and one half million Rouma-
nians of H u n g a r y seem to be enemies of the idea of the H u n g a r i a n s ta te . . . 
A n d on th is po in t a sober pa t r i o t wi th foresight is suddenly s t ruck b y t h e 
uncomfor tab le t h o u g h t of how m a n y Hunga r i an poli t icians are t r ea t ing th i s 
problem seriously, w i thou t pre judice , and with ful l knowledge of the fac ts . . . 
T h e chauvin is t s have b u t one quest ion before t h e m : how fa r are t h e na t ional -
ities willing t o a d j u s t t o the Magya r s? In their ex t r eme pr ide the Magyars 
do not t h ink of ad ju s t i ng to the nat ional i t ies , of t r y i n g to please t h e m a l i t t le . 
T h e y want t h e nat ional i t ies to be en thus ias t ic over a s ta te- idea which remains 
meaningless for t h e m , while the i r subsis tence and mate r ia l and spi r i tua l prog-
ress are lef t t o their own care . . . " There is, of course, no d o u b t a b o u t P é t e r f y ' s 
own adherence to the idea of the Hunga r i an s t a t e : in this respect , he says , 
" n o compromise is possible" , b u t the s t a t e " shou ld appear before the na t ion-
alities no t only as an i n s t r u m e n t of power b u t also as a source of aid. F r o m 
reading Moldován ' s book P é t e r f y ga thered t h a t there was a "deep- roo ted 
a n t a g o n i s m " between the Magyars and R o u m a n i a n s in eve ry respect , b u t 
par t icu lar ly in the rea lm of political ideas and social in tercourse . Becoming 
a larmed he exclaims, a lmos t p rophe t ica l ly : " . . . If there is still t ime the H u n -
garians should s t a r t an endur ing pro jec t in which t h e s t r ic tness of the s t a t e 
is purposefu l ly combined wi th as m u c h social considerat ion as possible" . 
Referr ing t o the e thn ic , especially R o u m a n i a n an t i -Magyar p ropaganda 
in Western E u r o p e (which was a l ready in ful l swing) he s ta tes : " T h e Rouman ian 
p ropaganda becomes pass ionate j u s t by hoping for the dissolution of the H u n -
garian S t a t e . " 1 
As t h e Budapes t i Szemle i tself , t h e lone voice of Pé t e r fy f inds no s u p p o r t . 
(I t is p r in ted in a ve ry l imited n u m b e r , only a couple of hundred . ) Official 
Hunga ry , t h e gove rnmen t , s t r ikes a d i f ferent no te . About t h e Congress of 
Nat ional i t ies organized in B u d a p e s t in Augus t , 1895, Pr ime Minister Dezső 
B á n f f y declares: " T h e r e is cer ta in ly a hostile feeling towards the Magyars , 
no t coming f r o m the people, b u t f r o m among cer ta in circles of inte l lectuals 
1
 J . P É T E R F Y : Összegyűjt itt munkái (Collected Works). Vol. III . pp. 530 — 541. 
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making eve ry effor t t o implant t h e i r ha t e in t h e peasan t s , who, on the o the r 
hand , l ive peaceful ly , and have n o cause to compla in . . ."2 Meanwhile legal 
actions entered a g a i n s t leading pol i t ic ians of t h e nat ional i t ies and aga ins t 
their o rgans , came in quick succession. The R o u m a n i a n na t iona l p a r t y was 
suppressed on the g r o u n d s tha t H u n g a r y , as a un i f ied na t iona l s t a t e , can no t 
to lera te t h e existence of a par ty organized on t h e basis of ano the r na t iona l i ty . 
The Cour t of Just ice in Nagyszeben (Sibiu) fo rbade t h e de fendan t , t he edi tor 
of the T r i b u n a , to s p e a k R o u m a n i a n ; the judge dec la red : " S p e a k H u n g a r i a n 
or else I shall not recognize you !" Claiming H u n g a r i a n as the official language 
is, of course , incons is ten t with Act X L I V . 1868, t h e so-called Na t iona l i ty Law. 
But i t was known of th is Law n o t only t h a t " t h e represen ta t ives of t h e 
na t ional i t ies pro tes ted against it in Pa r l i amen t because it was based on t h e 
idea of t h e nat ional s t a t e " , 3 bu t also t h a t "we acknowledge t h a t the govern-
ments w i t h o u t excep t ion realized t h a t they h a d to be p r u d e n t in enforc ing 
this law. . ."4 Simply, e v e n this i n a d e q u a t e law r ema ined a dead le t te r . And it 
cannot be said t h a t t h e y did no t face rea l i ty . One of the mos t in to le ran t 
exponen t s of Magyar na t iona l i sm a n d of its so-called historical r ights w r o t e : 
"Since earl iest h is tor ica l times no uni l ingual , un i f i ed na t ion and s ta te ever 
existed on the t e r r i t o ry which we cal l H u n g a r y t o - d a y . . . The Magyar na t i on , 
which b e g a n to conque r this c o u n t r y , did not consist of a race of the same 
origin or b lood" . 5 
On December 17, 1896, the da i l y Budapes t i N a p l ó ( Journa l of Budapes t ) 
compla ined t ha t K h u e n - H é d e r v á r y ( the Ban of Croat ia) "has been th rowing 
dust i n to t h e eyes of t h e government and Hunga r i an publ ic opinion to p r e v e n t 
them f r o m seeing in Croa t i a the b r e a k up of the idea of a unif ied s t a t e p a t t e r n e d 
on t h a t of S t . S t e p h e n " . Some yea r s la ter the same dai ly again compla ined : 
" I t is t i m e to grasp a n d p u t into words the appal l ing t r u t h : the Croats are more 
alien to t h e Hunga r i an na t ion now t h a n at the t ime of the Compromise. Thei r 
ar t , cu l tu re , sciences, economic life and social ac t iv i t és g rav i t a t e t owards 
Vienna. If t h e river D r a v e were an ocean , we could n o t be more separa ted f r o m 
each o the r . They do n o t wan t a n y t h i n g f rom us, no t even l ibe r ty" . 6 
I n Szekfű ' s opinion the " a n t i - M a g y a r intel l igentsia — the only polit ical 
factor in t h e ranks of t h e nat ional i t ies t o be considered — was rendered i m m u n e 
to any energet ic m e a s u r e on our s ide b y its connexions wi th ant i -dual i s t ic 
circles in Vienna" . 7 S z e k f u criticizes th is fac t w i t h o u t ment ion ing others , for 
2
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3
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ins tance , t h a t a n active minis ter , and n o t t h e most r eac t iona ry one a t t h a t , 
a c tua l ly dec la red : " T h e Na t iona l i ty L a w . . . also has a spiri t , an in ten t ion ap-
pear ing in i ts v e r y in t roduc t ion w hich s t a t e s t h a t , according to the basic principle 
of the Cons t i tu t ion , all sub jec t s of t h e s t a t e poli t ically compose one and the 
s a m e na t ion : t h e indivisible, uni f ied Hunga r i an na t ion . I am guided b y this 
pr inciple . . . and whenever the indivisible, unif ied Hunga r i an na t ion is th rea t -
e n e d , I canno t enforce the l e t t e r of the Law because, in t h a t case, t h e le t ter 
would come i n t o confl ict wi th the ve ry spir i t of the Law" . 8 
Before t u r n i n g to our m a i n sub jec t , a comprehens ive analysis of t h e policy 
of H u n g a r y t o w a r d s her na t iona l minor i t ies dur ing two decades, an a s tound ing 
f a c t still has t o be expla ined. H o w could men of intelligence, o f t en able and 
w i t h good in t en t ions , ever believe t h a t the i r sys tem, which — i n spi te of tempo-
r a r y results — is f u n d a m e n t a l l y based on falsehood and illusion, be expected 
t o las t? 
Of course the equivocal cha rac te r of the coun t ry which was app roach ing 
i t s " m i l l e n i u m " a t the end of the c e n t u r y , had its origins deep in the pas t . 
T h e f i rs t great r e fo rm generat ion which " h a d given b i r th to our na t i ona l po l icy" 
w a n t e d an en t i re ly new H u n g a r y where the broad masses of people , deprived 
of their h u m a n r ights , became m e m b e r s of the " n a t i o n " , while ma in ta in ing 
t h e exist ing division of wea l th and power . Széchenyi wrote in his d i a ry : 
" I honest ly believe t h a t the r ang ing of all t he inhab i t ans of H u n n i a a m o n g the 
r a n k s of the na t ion will cer ta in ly br ing life to our coun t ry while the f u r t h e r 
exclusion of n ine million people will inev i t ab ly br ing d e a t h " . And Széchenyi 
h a d cer ta inly no t in tended to b e t r a y his na t ion or his class. 
Af ter t h e defea t of the war of independence , the voice of the grea t r e fo rm 
generat ion which heroically sacrificed its life against its be t te r j u d g m e n t dur ing 
t h e conflict f a d e d . I t was fol lowed b y a colourlcss, t imid , f a i n t - h e a r t e d , un-
creat ive genera t ion , a period of epigoni. Of the few who survived t h e passing 
of the r e fo rm generat ion, the poet V ö r ö s m a r t y and t h e wri ter K e m é n y soon 
broke down, t h e l a t t e r confl ic t ing wi th his own p a s t ; J ános A r a n y , Mór J ó k a i 
a n d József E ö t v ö s were still act ive, o u t s t a n d i n g personali t ies , bu t unable 
t o play an ef fec t ive leading role in the fo rma t ion of political pub l ic opinion. 
Kossu th , l iv ing in emigra t ion , became a symbol variously i n t e r p r e t e d and 
used by d i f f e ren t people. His n a m e was a slogan, bu t his policy was no t actual ly 
followed b y a n y b o d y . 
I n e v i t a b l y intel lectual life became s tun ted in the equivoca l s i tuat ion 
so well charac ter ized by Szekfű : " T h e na t ion did no t want t h e Compromise, 
b u t nei ther did it w a n t — as a consequence of an even tua l abol i t ion of the 
Compromise -— to renew the f igh t aga ins t Austr ia and the d y n a s t y ; . . . f rom 
8
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the beg inn ing the n a t i o n showed no willingness to m a k e sacr i f ices" 9 in a new 
confl ict which, in t h a t case would h a v e followed sooner or la ter . K á l m á n Tisza 
and t h e L e f t "relied n o t on the (peasan t ) masses of t h e Lowland, b u t on the 
d i f f e r e n t s t r a t a of t h e nobi l i ty in t h e coun t ies" (Szekfű) , — the same which, 
in 1867, concluded t h e Compromise toge ther wi th t h e feudal and clerical 
a r i s toc racy . 
N o t only exhaus t ion or a sp i r i t of conciliation lay h idden behind the 
Compromise , but a n u m b e r of economic forces which became evident only in the 
years t h a t followed i t . The medium-s ized estates of t h e lesser nobi l i ty began 
to c rumble in consequence of cap i ta l i s t evolut ion. A t t h e same t i m e entai led 
proper t ies appeared on t h e big e s t a t e s the i r n u m b e r mul t ip ly ing in the years 
to come. 1 0 Enta i led proper t ies s t r e n g t h e n e d the rul ing posit ion of t h e landed 
a r i s tocracy and prelacy, while the l ivelihood of the lesser nobi l i ty was increas-
ingly r educed together wi th the poss ibi l i ty of ma in t a in ing its c u s t o m a r y way 
and s t a n d a r d of l iving. 
The same period witnessed t h e enormous growth of the s ta te a p p a r a t u s , 
of the personnel of pub l ic admin i s t r a t ion , as well as of the a r m y . Losing its 
propert ies and runn ing in to debt , t h e lesser nobil i ty occupied the off ices of the 
s ta te , count ies , and ci t ies, joined t h e a r m y , the s taf f of officers, or assumed 
other pub l ic funct ions . The h is tor ians of this period discussed th i s process 
in the fo rma t ion of a new social s t r a t u m later to be called t h e " g e n t r y " . 
Consequent ly , every s ignif icant indus t r i a l , f inancia l and commercia l post 
of the growing capi ta l i sm came in to t h e hands of ass imila t ing Germans , Jews 
or o ther non-Magyar e lements . B r o a d l y speaking, — and this is s ignif icant 
for the p resen t s tudy — this deve lopmen t led to a peacefu l division of the pos-
sessed a n d exercised power . 
F ina l ly it may be said t h a t theore t ica l ly t h e economic and political 
inf luence of the big l andowner a r i s toc racy and the Catholic prelacy — perhaps 
not exclusive any more and to a ce r t a in ex ten t sha red , here and the re , with 
f inance cap i ta l — was still great e n o u g h to almost possess complete power. 
The U p p e r House, e n j o y i n g nearly t h e same r ights as t h e House of Represent -
at ives, was composed of 80—85 per cen t ar is tocrats and prela tes . However , 
the exercise of power, immed ia t e admin i s t r a t i on , and t h e enforcement of laws, 
fell in to t h e hands of t h e " g e n t r y " , t h e lesser nobi l i ty becoming, in cer ta in 
respects , declassed b u t a t the same t ime acquir ing new func t ions in power. 
In his memoirs en t i t l ed Against the World, Count Mihály Káro ly i gives 
a vivid descr ipt ion of t h e s tory and role of the "b lue s a l o n " of the Casino, the 
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meet ing place of the h ighes t born and r ichest a r i s toc ra t s who scarcely admi t t ed 
those who abased themselves b y direct ly engaging in politics. T h e y bare ly 
fo rgave Count Gyula András sy t h e articles he was wri t ing in newspapers 
a n d broke off re la t ions wi th Count Alber t Appony i or I s tván Tisza . 
This circle, consist ing of the Ma j l á th , Pá l f fy , Zichy, E s t e r h á z y , Festet ich 
e t c . families was homogeneous ly Catholic. And t h o u g h these fas t id ious aristo-
c ra t s were no t willing to soil the i r h a n d s or c o m m o n politics or t o have a n y 
con t ac t wi th t h e vulgar masses, the i r voice was decisive in all bas ic quest ions. 
T h e King ra re ly appo in ted a gove rnmen t or even single minis ters wi thout 
the i r approval . At their r eques t the K ing dismissed or forced to resign a n y b o d y , 
in spite of t h e size of the m a j o r i t y suppor t ing h im in P a r l i a m e n t . This circle, 
w i th the King and cour t above i t , pressured the K ing to ve to t h e ecclesiastical 
mot ions of Deák in 1872. T w e n t y years later , compelled b y t h e necessity of 
assur ing con t inu i ty to poli t ical admin i s t r a t ion , to accept t h e ecclesiastical 
laws of the l iberals led b y t h e two Tiszas (both P ro t e s t an t s ) th i s same circle 
so effectively int r igued agains t the Wckcrle gove rnmen t t h a t the King , u l t imate-
ly disregarding all cons t i tu t iona l pract ice (and following his own sent iments) 
summar i lv dismissed the cab ine t , a l though a t the t ' m e i t still held a solid parl ia-
m e n t a r y m a j o r i t y , and in th is ins tance was backed by a g rea t pa r t of t h e 
opposi t ion. U p to the end of t h e Fi rs t World W a r this power associat ion, t h e 
cooperat ion and ' a l l iance ' of the cour t of Vienna and the Magyar landowning 
ar is tocracy were re la t ive ly s table t h o u g h wi th compromises and in a gradual ly 
d iminishing measure . Then , i ts power was no longer exclusive. The big land-
owners became divided as a consequence of the c o u n t r y becoming more and more 
capi ta l is t ic the posi t ion of t h e mercant i le l andowners was growing in impor-
t a n c e . Again and again, the two landowning groups had to reach a compromise. 
The two groups became un i t ed again only in 1913. 
The will of the still power fu l feudal l andowners was carr ied out by t h e 
s t a t e a p p a r a t u s recru i ted f r o m t h e lesser nobi l i ty : officials of t h e ministr ies , 
chief magis t ra tes of t h e count ies , d is t r ic t a t t o rneys , town-council lors . (It was 
only a t the beginning of the 20th cen tu ry t h a t a p e t t y bourgeois clique seized 
leadership in the capi tal . ) A l though the two power groups did no t seem to be 
in r appor t , t h e y were in comple te h a r m o n y as f a r as f u n d a m e n t a l quest ions 
were concerned. The m e m b e r s of the s ta te a p p a r a t u s faul t less ly executed t h e 
direct ives received f r o m above because by doing so t hey consol idated the i r 
own posi t ion. And a f t e r all t h e y had the comfor t and inner sat isfact ion of 
being the ones who exercized power , who governed and ac tua l ly ruled t h e 
people. 
The ar i s tocracy allowed itself to establish con tac t s not only with f inance 
capi ta l bu t also wi th the grow ing, expand ing mercant i le capi ta l . We f ind m a n y 
ar is tocra ts on the board of directors of d i f ferent banks and leading indus t r ia l 
enterpr ises . Pres idents and directors of the General H u n g a r i a n Credit B a n k 
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(Magyar Ál ta lános H i t e lbank ) and t h e Fi rs t Nat iona l Savings Bank of Pes t 
(Pest i H a z a i Első T a k a r é k p é n z t á r ) a n d of m a n y other enterpr ises were recru i ted 
f rom the m o s t reserved ar is tocra t ic circles. (Natura l ly , in t h e course of t i m e , 
a n u m b e r of banks and indus t r ia l en terpr ises came in to being, where the more 
assured m o n e y ol igarchy, as the H u n g a r i a n Commercial B a n k of Pes t (Pest i 
Magyar Kereskedelmi B a n k ) scarcely invited a n y ar i s tocra ts . The lesser 
nobi l i ty a t t a c h e d i m p o r t a n c e onlv t o t h e s t a t e a p p a r a t u s , it did not t ake t h e 
casino of t h e gent ry ve ry long to become even more exclusive t h a n the Na t iona l 
Casino of t h e ar i s tocra ts . 
This lesser nobi l i ty d id not possess t h e economic, basis needed for t h e i r 
s t a tus in power any more . No m a t t e r how much cor rup t ion f lour ished, how 
much t h e y stole f rom publ ic funds and ex tor ted f r o m b a n k s and bigger or 
smaller enterpr ises , all th i s still fell shor t of main ta in ing the i r previous s t a t u s . 
In addi t ion t o their being in command of the power organizat ions , t hey needed 
a moral p r e t e x t to regard the coun t ry as their own hun t ing-g round in which 
t hey could r o a m at will. 
The lesser nobi l i ty lost their l ands which had assured their s t a t u s . 
Uneduca t ed and backward , t hey could no t rely on any in te l lec tua l super ior i ty . 
They had t o f ind a new basis . This was the privileged, " p a t e n t e d " Magyar 
na t iona l i sm. Their way of life, prodigal and indolent , gave t h e m no a u t h o r i t y 
a n y more. B u t they ve ry vividly r emembered the memories of a splendid p a s t 
t h a t came t o an end wi th t h e war of independence of 1848/49. And t h e y sub-
s t i tu ted the i r lost feudal privileges w i t h the claim to r ep resen t , in a privileged 
way , the complete ly u n f o u n d e d " idea of the unif ied Magyar s t a t e " . Wi th the i r 
pa t r io t i sm t h e y pract ica l ly terrorized t h e Magyar and non-Magyar popula t ion 
of the c o u n t r y ; by their false chauvin ism t h e y infected publ ic opinion. H a r d l y 
a n y b o d y da red to p ro tes t , least of all t h e bourgeois e lements , who were weak 
in number as well as f i g h t i n g spirit , a l t houh t hey prefer red t h e real problems 
of meet ing the i r own economic and cu l tu ra l d e m a n d s to a n y wild-goose chase . 
For more t h a n t h i r t y years , t he lesser nobi l i ty , b y the i r control of exe-
cut ive power , terrorized publ ic opinion, in te l lec tual life, even ar t s and scientif ic 
life. Dur ing th i s period, i ts w a y of life (revels, gipsy music , gambling) became 
popular and came to be r ega rded as " g e n t l e m a n - l i k e " b y t h e slowly emerging, 
backward , tas te less H u n g a r i a n p e t t y bourgeoisie which f r equen t l y imi t a t ed 
t h e m . 
Almost t o the last t h i s " A s i a t i c " fo rm of showing off wi th pre tended 
v i r tues r ema ined complete ly alien to t h e n a t u r e of real a r i s tocracy . The m e m b e r s 
of the l a t t e r spent a grea t p a r t of the i r lives in their palaces in Vienna, Par i s , 
London , R o m e — their t r u e home — h a v i n g no in tercourse only with o ther 
ar is tocra ts (or t h e highest money-magna te s ) . In H u n g a r y , t h e s ta te a p p a r a t u s 
saw to it t h a t no unexpec ted event a f fec t ing their power could ever occur . 
Because of th i s they could be and were cosmopol i tans . T h e y could be p a t r o n s 
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of modern cu l tu re in music and pa in t ing , t h e f i rs t to in t roduce in to H u n g a r y 
t h e music of Wagne r and who f i r s t had F rench impressionist pa in t ings (which 
were recognized b y the publ ic only in 1919, on the occasion of t h e exhibi t ion 
of the socialized t reasures of a r t ) in the i r collections. But here , inside H u n g a r y , 
t hey would no t hear of all th is . The pa in t e r Pá l Szinyei-Merse was so b i t t e r ly 
a t t acked t h a t for several decades he gave up pa in t ing . Modern Hunga r i an 
creat ions of a r t , when t h e y f i r s t appea red , were received wi th maledic t ion. 
E v e r y t h i n g h a d to remain as i t was. H u n g a r y had to be motionless , to serve 
as a f i rm basis for the a r i s tocracy . And this secur i ty was assured by the gen t ry . 
These people compris ing the s ta te a p p a r a t u s f ind the i r only jus t i f i ca t ion 
in rabid na t iona l i sm. This is the i r weapon . This gives t h e m the self-respect 
needed by those who exercize power. U n d e r their inf luence the c o u n t r y is 
overf lowing wi th blus ter ing false pa t r io t i sm leaving n o b o d y qui te i n t a c t . 
In te l l igent publ ic opinion: " t h e only means of keeping despot i sm in c h e c k " 
(Széchenyi), was giving w a y to this t e n d e n c y in a measure , t h a t a t t he t u r n 
of the c e n t u r y its very r eappea rance here and there passed for a r evo lu t iona ry 
event . 
Similar ly the submission of the in te l lectuals is near ly comple te . Of course 
b y this we do not mean t h a t p a r t of the Hunga r i an middle classes or iginat ing 
f rom the lesser nobil i ty p layed un i fo rmly and harmonious ly t h e same role 
as the officials of the s t a t e a p p a r a t u s . A signif icant pa r t of the landed gen t ry 
kep t a w a y f r o m any publ ic func t ion , t h o u g h , a t the same t ime helping the 
s ta te a p p a r a t u s and t ak ing a d v a n t a g e of i t . Bu t one also meets m a n y people 
of noble origin among real in te l lectuals , physic ians , lawyers , engineers, wri ters , 
ar t is ts and scientists l iving b y their profession. They comprise a re la t ive ly 
high p ropor t i on of the o u t s t a n d i n g researchers and scholars of this per iod. 
Re luc tan t t o follow this b lus te r ing chauv in i sm, m a n y of t h e m regarded it with 
dis tas te , because of mis in te rp re ted m o d e s t y , or pe rhaps s imply by fea r . 
(With ve ry few exception t h e y never da red openly oppose its te r ror iz ing spir i t . ) 
The d o c u m e n t s of this per iod , on wha t eve r point the h is tor ian chooses to look 
in to t h e m , a lways ref lect t h e same mega lomaniac se l f -complacency, called 
"chauv in i s t i c m a n i a " b y Béla Grünwald , and character ized by Szekfu (with 
a misleading, reac t ionary t endency , t h o u g h wi th a grain of t r u t h ) as fol lows: 
" T h e ma te r i a l ly and cu l tu ra l ly declining lesser nobi l i ty h a d the dubious 
honour of developing i t ( the chauvinis t ic mania) and wi th the help of t h e 
Jews. . . of m a k i n g it p r e d o m i n a n t t h r o u g h o u t the whole n a t i o n . " 1 1 
At a general mee t ing organized b y t h e univers i ty s t uden t s of Budapes t 
of F e b r u a r y 29, 1896, a speaker , Rezső Piva i , p ro tes ted t h a t the Magyars , 
devoted to the i r t r ad i t ions , mus t not be assimilated in to Wes te rn civil ization, 
"because i t is possible t h a t the na t ion will live to see a n o t h e r t h o u s a n d yea r s ; 
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the Magyars will t hen be dis t inguished f rom other na t ions only b y the i r lan-
guage. This has to be p r e v e n t e d by t h e univers i ty s t u d e n t s " . On the same occa-
sion, La jos Erdé ly i s t a t ed t h a t " t h e cosmopol i tan e lements , which are so h a p p y 
to use fore ign words, m u s t be overcome by . . . H u n g a r i a n feeling, H u n g a r i a n 
soul" . The s tuden t s decided to wear only " H u n g a r i a n d re s s" m a d e b y local 
ar t isans f r o m the 15th of March, 1896 and invi ted t h e s t uden t s of all o ther 
colleges t o jo in forces wi th t h e m . 
D u r i n g a debate held in the House of Represen ta t ives over whe the r 
a th i rd un ivers i ty ought t o be founded (in addi t ion to t h a t of B u d a p e s t and 
Kolozsvár) , on F e b r u a r y 1, 1895, O t t ó H e r m a n n , a na tu ra l i s t of in te rna t iona l 
r epu te a n d a member of t h e P a r t y of Independence , declared on : " A uni-
vers i ty in t h e Great P la in is des t ined to give Hunga r i an cul ture the t rue Hun-
garian f l a v o u r which th is cu l ture m u s t have . Nei ther Pozsony ( = Bra t i s lava) 
nor B u d a p e s t can supply i t . " 
In a lec ture delivered on J a n u a r y 10, 1895, Zsolt Beö thy , professor 
of H u n g a r i a n l i te ra ture a t t h e Unive r s i ty of Budapes t , s t a t e d : " T h e cri terion 
of a las t ing work of H u n g a r i a n l i t e ra ture is t h a t it expresses the na t iona l sp i r i t " . 
(As if th is were the only cr i ter ion of las t ing l i terary values !) 
Dur ing the deba te of t h e budge t of the Minis t ry of E d u c a t i o n in 1896, 
Káro ly E ö t v ö s declared t h a t he was unwil l ing to vote one single p e n n y for the 
m a i n t e n a n c e of the Opera House , since he knew f r o m personal experience, 
t h a t one of t h e violinists was unable t o p lay the Rákócz i March b y h e a r t , 
p roving t h a t this ins t i tu t ion could no t be of Hunga r i an spir i t , moreover , t h e 
conduc tor used I ta l ian and German t e r m s instead of H u n g a r i a n ones. 
On w h a t was the c la im of being " n a t i o n a l " a n d " H u n g a r i a n " b a s e d ? 
W h a t could it mean to a t least those who spoke a b o u t i t w i th s inceri ty? 
W h a t was here to decide if a n y t h i n g asser ted and p romoted the Magyar na t ion-
al spir i t? N e i t h e r in Engl ish and F rench , German, Russ ian , I t a l i an , nor in a n y 
other c o n t e m p o r a r y l i t e r a tu re , f ine a r t s , music, press and publ ic life do we 
meet such oppressive s y m p t o m s of na t iona l i s t pre tens ions . Gyida Szekfű , 
jus t ly recognizing most of t h e fac ts , — even if his d i s to r ted conclusions were 
incorrect — appropr ia t e ly r e m a r k e d : " N e v e r did we t a lk so m u c h of our 
being H u n g a r i a n as in th i s period of self-deception. Never did we so deeply 
believe t h a t our feet were solidly p l a n t e d on na t iona l soil ."1 2 
There is no exact answer as to w h a t is of " n a t i o n a l " and " H u n g a r i a n " 
spirit in t h e opinion of t h e con tempora r ies . Certainly much depends on the 
c lass -background and poli t ical af f i l ia t ion of the person t r y i n g to f r a m e an an-
swer, and also on whe ther he accepted cer ta in t rad i t ions and largely on if he 
defended or a t t a c k e d the basis of exis t ing order . (According to László N é m e t h , 
E n d r e Ady was ha ted because of t u r n i n g against t h e na t iona l i s t s , a l t hough 
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he was the mos t self-conscious Hunga r i an of all.) In the last analysis , the answer 
was decided no t by logic b u t by class pre judices . The quest ion would be ve ry 
simple if it could be decided b y the " r a c i a l " origin of the person concerned : 
if he is of German , R o u m a n i a n , Slavonic or (par t icular ly) Jewish origin, his 
work can no t contain or re f lec t the n a t i o n a l spirit as desired. B u t no journal is t 
is regarded as more Magyar t h a n Miksa Fa lk , no gipsy music more " n a t i o n a l " 
t h a n t h a t of H e r m a n n Rosenzweig (both of t h e m Jews) , and no chauvinis t ic 
Magyar ever surpasses t h e i n f a t u a t i o n of J e n ő Rákosi , of German origin (who, 
on the o ther h a n d , is no t accepted as being of H u n g a r i a n spir i t , e i ther by Pá l 
Gyulai or l a te r by Gvula Szekfű) , and Zsolt Beö thy , the h ighly esteemed 
professor of Hunga r i an l i t e ra tu re of Slovak origin. . . 
Exaggera t ed na t iona l i sm had no t , of course, conf ined itself t o exac t ing 
na t iona l spiri t in any spoken word or wr i t t en communica t ion . I t also "d r eamed 
of a Greater H u n g a r y w i th f ront ie rs washed by th ree seas again — as if t h e y 
ever had been washed b y t h e m " — wri tes Szekfű wi th h i t t e r i rony. 1 3 
The Budapes t i H í r l ap , a journa l p ropaga t ing H u n g a r i a n imperia l ism, 
wro te : " W e only need. . . 30 million Hunga r i ans to have Eas t e rn Eu rope in our 
hands . Hence th is slogan should be wr i t t en on the b a n n e r of every H u n g a r i a n , 
politician or non-pol i t ic ian: t h i r t y million Hunga r i ans . Then all our problems 
would be solved a t a single s t roke" . " T h e H u n g a r i a n na t ion m u s t rise to the 
level of a ru l ing na t ion aga in . And t h e na t ion will be able t o accomplish th i s 
if it becomes to ta l ly M a g y a r , if every H u n g a r i a n ins t i tu t ion and every person 
wholehear ted ly becomes an unconquerab le c h a u v i n i s t " . 
The Budapes t i H í r l a p was no t alone in p ropound ing i l lusory p rograms . 
The Budapes t i Napló, a leading j ou rna l of the H u n g a r i a n intel lectuals (some 
years la ter Ady ' s j ou rna l ) procla imed in József Vészi 's words. " F o r t y yea r s 
f r o m now, wi th God's he lp , there will be no na t i ona l i t y problem in H u n g a r y : 
by t h a t t ime seventeen million Magyars will live here beside no t more t h a n 
seven million non-Magyars" . 1 4 
Only J e n ő P é t e r f y , s t ay ing — and pa r t l y k e p t — out of publ ic life, men-
t ioned the problem again in a paper en t i t led " T h e Nat iona l Genius" . P é t e r f y 
tr ied to inst i l common sense in to his readers : " . . . H u n g a r i a n philology owes 
its successes to the fac t t h a t i t adopted the principles and me thods of Eu ropean , 
and main ly German, phi lology. This is w h y it could grow and become independ-
ent . T o d a y i t would be impossible to wr i te mythologies and dict ionaries of t h e 
sort p roduced by those au tho r s who were inspired by the na t iona l genius. 
And the same holds t r u e of o ther sciences as well. . . In this respect the c lamor 
made b y t h e chauvin is t s is h a r m f u l because it is more conducive to back-
wardness , ignorance, superf ic ia l i ty , dev i l -may-ca re -a t t i tude t h a n to the na t iona l 
idea. . . I n the name of t h e na t iona l genius t h e y would like to set up an iutel-
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lec tua l p ro tec t ive sys t em around sciences, so t h a t no th ing could p e n e t r a t e 
these f r o m the outside and t h a t th is genius could grow und i s tu rbed . The pro-
tagonis t s of the genius w a n t to h a v e a separa te Hunga r i an e rudi t ion . T h e y 
a t t a c k e d t h e Academy for the same reason , t h a t it does not cu l t iva te this sort 
of na t i ona l science. One speaker raised t h e quest ion in P a r l i a m e n t : w h a t has 
the deve lopmen t of t h e maw-worm to do with t h e na t iona l genius? W h a t has 
sine t h e o r e m to do wi th i t ? Or K a n t ? . . . Anybody can wri te a book on t h e 
par t icu lar i t ies of the H u n g a r i a n mind , or a feuilleton on the H u n g a r i a n globe. . . 
The chauv in i s t has no place in science !"15 
P é t e r f y is not a lone. As early as 1893, Pál Gyula i criticized the Nat iona l 
T h e a t e r for reviving infer ior b u t p re t en t ious pieces, ins tead of p lays like " L o n g 
live E q u a l i t y " by József Eö tvös and " R e n e w i n g of Pe r sonne l " b y Ignác Nagy . 
" W h a t is t h e cause of th is p h e n o m e n o n ? I t is no t so much simple bad t a s t e — 
though somet imes this m a y be the case — b u t pa r t l y mis in te rpre ted pa t r io t i sm 
and na t iona l i s t tendencies , and pa r t l y t h e not quite d is interes ted p r o p a g a n d a 
of the press . . . Our polit ical and social movemen t s are man i fes t ing the same 
t endency , when being en thus ias t ic and inspir ing it t h e y aim to c o r r u p t na t ional 
policy b y car ry ing it t o ex t remes . . , " 1 8 
T h o u g h limited b y his conserva t i sm, Gyulai criticizes wi th incor rupt ib le 
persp icac i ty . He spares ne i ther J e n ő Rákosi , a leading chauv in i s t , nor La jos 
Ba r tók , an i m p o r t a n t f igure of the P e t ő f i Society. He pitilessly a t t acks La jos 
Dóczy, who before long was going to ob ta in a b a r o n y . He also sent a sha rp 
r eminder t o Zsolt B e ö t h y who in his foreword wr i t t en to a vo lume of poe t ry 
published b y L a m p é r t h , urged the H u n g a r i a n village to use its inf luence to 
p romote t h e Magyar izat ion of the spir i t of the capi ta l . " I t is par t icu lar ly 
su rpr i s ing" , he writes, " t h a t he (Beö thy ) divides our poe t ry in to ru ra l and 
u rban ones in ranging all great poets of H u n g a r y among ru ra l poets of t h e 
village. . . Fo r what reason should Zrínyi and Balassi be regarded as poets 
of the v i l lage? Both d rew f r o m the Renaissance. . . How far can Vörösmar ty ' s 
poe t ry , an evident ly na t i ona l poe t ry arising f r o m t h e l i te rary and political 
m o v e m e n t s of Pest , be considered as ru r a l p o e t r y ? Na t iona l and ar t is t ic ele-
ments h a v e been un i t ed b y Pe tő f i and Arany on a higher level. . . bu t folk-
poe t ry is more t han local poe t ry of a village or of a region, it is t he poe t ry 
of a whole people. . . The ru ra l poe t ry ment ioned b y Beö thy is only one sort 
of fo lk -poe t ry , wi thout be ing equ iva len t to fo lk-poet ry as a whole" . 1 7 
B u t , of course, no t even the Budapes t i Szemle remains free of all fashion-
able p re jud ices . Pál Gyulai , one of those who, some years earl ier , discovered 
Ignotus as a poet , now permi t s a reviewer to criticize a new vo lume of I gno tu s ' 
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poet ry in an art icle confo rming to the prevai l ing f a sh ion - "One of his f r iends 
says t h a t his t a l en t is prec ious and t h a t his po r t r a i t , publ ished in the H é t , 
shows pa r t ly Saracen, p a r t l y T a r t a r character is t ics . We discover in it o the r 
racial character is t ics as well . . . His is an unset t led n a t u r e domina t ed as y e t 
b y reminiscences. . . A n y b o d y who knows someth ing abou t t h e Hunga r i an 
na t ion and H u n g a r i a n l i t e r a tu r e is well aware of the fac t t h a t th is tone, t h a t 
of frivolous life and cynism, is completely inconsis tent wi th the n a t u r e of t h e 
Hungar ians . . . The voice of Igno tus is a foreign voice in con tempora ry l i tera-
tu re" . 1 8 
The c o m m o n sense of a Pé te r fy or of a Gyulai , though complet ing t h e 
pic ture , is fa r f r o m being its character is t ic f ea tu re . The whole period is domina t -
ed by rabid chauvinism a n d uncul tured gen t ry provincial ism mingled with t h e 
superficial ju r i s t ic t ra in ing of the officials of the s t a t e a p p a r a t u s . The execut ive 
s t r a t a " h a v e nat ional feel ings and consequent ly are most easily inf luenced 
b y nat ional is t policy and b y all their concomi tan t s appear ing wi thin its l imited 
outlook, as, fo r instance, t h e products of na t iona l i s t l i t e ra ture which can be 
en joyed w i t h o u t any high level of cul ture and inte l lectual unde r s t and ing" . 1 9 
Through various d a t a we shall t r y t o t race t h e origins of the claim — 
though unde f inab le in c o n t e n t , bu t decisive in inf luence — to a special H u n -
garian spirit a n d na t iona l genius. We should not suppose t h a t these slogans 
for independence were f o u n d only in t h e p l a t fo rm of the P a r t y of I n d e p e n d -
ence. The dual i s t s were the same chauvinis t ic . No one ta lked a b o u t M a g y a r 
hegemony a n d the unified na t iona l s t a te wi th more pass ionate chauvin i sm t h a n 
Dezső B á n f f y , s taunch p a r t i s a n of dual ism. J e n ő Rákosi , József Vészi, or K á l m á n 
Porzsolt, all adheren t s of t h e sys tem of 1867, were j u s t as p re ten t ious and intole-
r an t in the i r na t ional i sm as Miklós B a r t h a or Ivo r Kaas of t h e opposi t ion . 
To say this chauv in i sm prevai l ing over the public life of the whole 
count ry was merely a m a n o e u v r e contr ived by the ru l ing classes to dissimilate 
and protec t the i r d o m i n a t i n g position would be an over-s impli f icat ion. The 
origin of t h e a rb i t r a ry b u t f r equen t ly sincere opinion formed as to wha t is 
and is not of na t iona l spir i t b y the rul ing classes (and the i r sycophants ) cer ta in ly 
goes deeper . This chauv in i sm, Pke so m a n y other his tor ical phenomena , is too 
complex to be explained b y a simple classif icat ion. Economic , social, poli t ical 
and psychological fac tors all had their p a r t in its deve lopment resul t ing in th i s 
ideology becoming p r e d o m i n a n t and highly ef fec t ive in dual is t ic H u n g a r y . 
The 1867 alliance of t h e big landowners and of the lesser nobi l i ty achieved 
its aim since Hunga r i an society, in spi te of speedy economic deve lopmen t , 
remained unab le to p roduce a bourgeoisie s t rong enough to t ake over commen-
surate responsibil i t ies in publ ic , political and cu l tu ra l life. I n the c o u n t r y 
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encumbered wi th the r ema ins of feuda l i sm, all ac t iv i ty connected wi th mobile 
capi ta l (wi th banks , i n d u s t r y or commerce) was regarded as socially discredit-
ing. " G e n t l e m e n " were n o t supposed to do any business . Only the few who 
a t t a ined considerable f inanc ia l power , could hope t o en te r t h e society of 
" g e n t l e m e n " and t h u s fulf i l l ing the ma in ambi t ion of the great m a j o r i t y . 
Only a re la t ive ly very smal l n u m b e r of people in publ ic and cu l tura l life repre-
sented bourgeois -democra t ic ideas appropr i a t e t o t h e historic role of t h e 
bourgeoisie . This hal f -developed bourgeoisie i n t en t on forcing i ts way in to 
gen t ry circles r a the r t h a n insti l l ing bourgeois vir tues in the civil service officials 
could h a v e no sa lu ta ry ef fec t on t h e gen t ry d i rec t ing the s t a t e mach ine ry . 
Therefore those few people act ing otherwise s tood out and were accused 
of p rac t i s ing an t i -na t iona l , t r eacherous activit ies. 
The low cul tural s t a n d a r d s were closely connected with all th is , as was 
the backwardness in re la t ion to more advanced peoples, and to the German 
and Czech popula t ion of Aus t r ia as well. I t is t rue t h a t e l emen ta ry educat ion 
developed, b u t the lessening of i l l i teracy did not preclude the s imul taneous 
decrease of t h e in te l lectual s t a n d a r d s of the rul ing classes. 
In his book which received an award f rom the Academy of Sciences in 
1896, Count Gyula András sy wrote . " T h e r e is ha rd ly a precedent for the fac t 
t h a t a na t ion preferred t h e theore t ica l ma in tenance of its cons t i tu t ion to i ts 
economic a n d cul tura l progress . . . The Hunga r i an na t ion sacrif iced its mater ia l 
in teres ts t o t h e ideal of i ts l iber ty . The coun t ry has fallen behind the t imes 
in every respec t . We have no t developed. We are half a cen tu ry behind our 
western ne ighbours . . . In m a n y o ther respects , u n f o r t u n a t e l y , our ne ighbours 
have f a r surpassed us: in diligence, th r i f t iness , business sense and erudi t ion . 
In na t iona l feeling and poli t ical sense, however , we have the uppe r h a n d " . 2 0 
Natu ra l ly t h e inadequacies of cu l tura l and economic deve lopment had to be 
speedily e l imina ted . 
As one of the two pa r tne r s in t h e Dual Monarchy aspir ing to the role 
of a grea t power H u n g a r y was abso lu te ly opposed to a n y idea of shar ing her 
eminen t posi t ion either wi th the Czechs — the t r ia l p u t fo r th H o h e n w a r t had 
been t h w a r t e d by the H u n g a r i a n s — or wi th any of the na t ional i t ies l iving 
within her own borders . H e r privileged and leading posit ion had no real basis 
except t h e enforced p a r a g r a p h e of f o r m a l r ight bui l t on his tor ical t r ad i t ions . 
To m a i n t a i n this anomalous and false s t a t u s ei ther backwardness had to be 
corrected, or t h e signs of in fer ior i ty had to be t aken as a na t iona l v i r tue b u t 
ins tead of m a k i n g ac tua l economic and cu l tu ra l advance H u n g a r y used formal 
law' and force to achieve s u p r e m a c y . " E v e r y t h i n g a na t ion values , eve ry essen-
t ia l e lement of i ts na t ional exis tence, is connected wi th s t a t ehood . In our count ry 
the sacred love of the f a t h e r l a n d expresses itself in the defence of the r ights 
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of the s t a t e " . The basic principle is unshakab l e : " . . . One single point of view 
alone can be decisive: t h a t of the sacredness of r igh t s . . . This thesis of Deák is 
sacrosanct and accepted b y all of us" . 2 1 
" N o t t h e free and i n d e p e n d e n t citizen, b u t the f ree and independen t 
s t a t e " was t h e cent ra l p rob l em of th is concept ion. " I t regarded foreign rule 
directed aga ins t historic basis , and no t t h e res t r ic t ion of ind iv idua l r ights , as 
a th rea t" . 2 2 
The inte l lectuals , still cherishing the illusion of a unif ied nat ional s t a t e , 
proclaim t h e necessi ty of c rea t ing social u n i t y , because t h e y feel t h a t the i r 
position is insecure. Real iz ing the i r a im is u n a t t a i n a b l e , t h e y dec lared: "Cosmo-
polit ism a n d the na t iona l i sm of t h e minori t ies are the enemies of un i ty" . 2 3 
Thus na t iona l i sm, a v i r t ue to t h e Magyars — and even t i t le t o the i r domina t -
ing posi t ion — becomes to t h e na t iona l minori t ies a mor ta l sin which, toge ther 
wi th cosmopoli t ism and socialism, was classed a m o n g the mos t ha t ed and abused 
tendencies . 
In t h e coun t ry of t h e " n a t i o n of j u r i s t s " and chauvinis t ic se l f - impor tance , 
eve ry th ing (including legal r ights) no t considered " M a g y a r " b y the inte l lectuals 
and officials of the s t a t e mach ine ry , is u t t e r l y despised. Shallow chauvinism 
and na t iona l i s t , quixot ic demagogy overshadow all n a t u r a l pa t r io t i sm and 
hamper democra t ic evo lu t ion . Self-deception and se l f - to rment , conceited self-
complacency and worried misgivings abou t na t i ona l backwardness , magnilo-
quent boas t ing of a un i f ied na t iona l s t a te of the r a n k of a grea t power, and 
da rk suspicions concerning concealed, h idden dangers — all these mot i fs 
appear s imul taneous ly in t h e great chorus sa lu t ing the m u c h exal ted thou-
s a n d t h ann ive r sa ry of t h e H u n g a r i a n s ta te in 1896. " A season of celebrat ions 
wi th rejoicing and ecstasy is to follow when, on t h e f i r s t n ight of 1896, the bells 
announc ing the year of t h e mil leniuin, begin to toll all over the count ry" . 2 4 
The jub i la t ion is fa r f r o m being unna tu r a l or incomprehens ib le . In i tself , 
t he fac t of the millenary exis tence cer ta in ly called for celebrat ion and emot ion , 
even if t h e general ecs tasy gave ample o p p o r t u n i t y to contemporar ies — and 
par t icu lar ly to pos te r i ty — to be more or less derisive and sarcast ic . B i t t e r 
critics are wrong in asser t ing t h a t the " m d l e n i u m " was no th ing else t h a n a 
mix ture of ephemera l en thus i a sm, f i reworks , delusion and t r i ckery . We h a v e 
a l ready pointed out some posi t ive ach ievements of H u n g a r y dur ing the per iod 
t h a t fol lowed 1867. I t would be wrong to disregard them, j u s t as it would be 
incorrect to conceal t h e evils, falsehood and suffer ings , s y m p t o m s of which 
we similarly tried to point out . 
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No, the celebrat ions of 1896 were no t only a t hea t r i ca l show, and even 
if t h e y were, t o a cer ta in e x t e n t , t h e props h a d to be suppo r t ed b y someth ing . 
Only in pe rspec t ive can crit icism decide h o w fa r has th is scenery expressed 
or concealed t h e t r u t h . The t roub le wi th the leaders of a c o u n t r y was n o t t h a t 
t h e y ce lebra ted t h e anniversary , b u t t h a t t h e y extol led the defects , t he u n h e a l t h y 
p h e n o m e n a i n s t ead of those which deserved to be praised. The fes ta l proceed-
ings did no t weigh the economic progress or consider ways of i m p r o v e m e n t 
and d e v e l o p m e n t . The f ic t i t ious idea of the un i f ied na t iona l s t a t e and t h e ru l ing 
classes upho ld ing th is idea was glorified. 
On the whole , in the f i r s t p a r t of the per iod of dual ism H u n g a r y no t only 
progressed economical ly b u t has been rad ica l ly t r ans fo rmed , advanc ing to a 
higher s t a n d a r d of mater ia l civi l izat ion. . . B u t the successive controvers ia l 
po in t s p rovok ing p a r t y struggles never inc luded any poli t ical p roblem which 
could have led to new ways of progress, consol idat ion or mater ia l increase 
for the na t ion . This disastrous f ac t weighed heavi ly on publ ic l ife".2 5 
* 
Before going in to the detai ls of the analysis of the na t i ona l i t y p rob l em 
we have t o br ie f ly outl ine the special s i tua t ion of the Jews. 
The n a t i o n a l i t y problem and the Jewish problem resembled each o ther 
insofar as b o t h involved an t ipa th ie s der iv ing f rom u l t r a -na t iona l i sm. T h e y 
d i f fered f r o m each other bo th in the i r re la t ive impor tance and in the i r i m p a c t 
on dual is t ic H u n g a r y . In consequence of the laws adopt ing ecclesiastical r e fo rms 
(civil marr iage e tc . ) the Jews en joyed comple te ly equal civic r ights , w i th no 
legal d i sc r imina t ion whatsoever f r o m 1895. The great m a j o r i t y of t h e Jews , 
in becoming ass imi la ted with t h e eagerness of those f ind ing a new and b e t t e r 
home , fe l t no d iscr iminat ion agains t their l anguage or cu l tu re .The Jews received 
the law wi th g rea t pleasure and ambi t ion , r ega rd ing it as rea l i ty . T h e y were 
incl ined to i n s t a n t l y consider themselves as Magyars , complete ly ass imila ted 
a n d accepted as such . They os ten ta t ious ly a n d loudly did the i r best to d isp lay 
(somet imes tac t less ly) all concomi tan t s of the i r Hungar i an feelings. T h e y were 
more loyal t h a n Appony i or Tisza, in chauv in i sm they rivalled Ugron or K á r o l y 
Eö tvös , t h e y composed " H u n g a r i a n " songs a n d pat r io t ic poems . B y leasing 
l and , found ing fac tor ies , f inanc ing banks or b y doing any business, t h e y a lways 
c la imed to " se rve t h e c o u n t r y " and to be pa t r io t i c . 
This eagerness was certainly uni la tera l . These efforts , fu l l of self-assurance, 
found bu t l i t t le f a v o u r . On the whole indus t r i a l and commercia l act ivi t ies 
were no t r ega rded b y Hunga r i an society as patr iot ic services. " F o r e i g n " 
capi ta l was soon being cursed for pract is ing u s u r y at the expense of the local 
2 5
 G . G K A T Z : A dualizmus kora (The Era of Dualism). Budapest 1934. Vol. 1, p. 2 8 9 . 
2 Acta Historic^ IX/1—2. 
18 Z. Horváth 
agra r i an popu la t ion . Nat ive employees of Jewish origin collected the in te res t 
of impor ted foreign capi ta l . Thus ha te was directed main ly against t h e m , 
ins tead of the capi ta l i s t s . The loyal ty of t h e Jews was regarded as self-abase-
m e n t , their chauv in i sm as hypocr isy , and the i r increasing par t in cu l t u r a l 
life as an a t t a c k aga ins t na t iona l genius. The Catholic People ' s P a r t y , f ounded 
in 1895, owed i ts considerable init ial success pa r t l y t o i ts ant i-semit ic p ropa-
g a n d a , a l though la te r it could no t expand in the coun t ry imbued with l iberal ism. 
Never theless , anomalous phenomena a l ready appea red . In 1896 a g roup of 
un ivers i ty s t u d e n t s in Budapes t t e legraphed greetings to Lueger, m a y o r 
of Vienna, and a r ab id anti- Hungar ian because he led the ant i -semit ic move-
m e n t in Vienna. 
The Jewish quest ion was alive in publ ic opinion and it was still no t set-
t led b y ecclesiastical laws or a f t e r the Tiszaeszlár inc ident . But it was f a r f rom 
being one of t h e cent ra l problems. I t had a sl ightly ironical note, t inged wi th 
self-mockery. Some percept ive minds cer ta in ly felt t h a t it sooner or l a t e r had 
to come into t h e l imel ight , b u t a t the t u r n of the cen tu ry th is question, a l t hough 
open and charged wi th h idden dangers , u n d o u b t e d l y caused no a n x i e t y to 
Hungary .* 
* 
According to the census of 1910, 45.9 per cent of the popu la t ion of 
H u n g a r y was non-Magyar . Consequent ly , in a coun t ry of app rox ima te ly 20 
million one had to reckon wi th more t h a n 9 million people belonging to the 
na t iona l minorit ies.2 0 Accordingly, half of the coun t ry ' s popula t ion was d i rec t ly 
a f fec ted by t h e Na t iona l i ty Law of 1868 and by the ac tua l na t iona l i ty policy 
of the government and s ta te mach inery . 
The Na t iona l i t y Law, ref lect ing c o n t e m p o r a r y l iberal views, i n f u r i a t e d 
H u n g a r i a n chauvin i s t s w i thou t sa t i s fy ing t h e na t iona l minorit ies in t h e least . 
The la t ter f o u n d i t so unsa t i s fac to ry t h a t for several decades they a lmos t com-
"Here we do not want to elaborate the entire "Jewish-quest ion". Its analysis requires a 
separate study based on extensive research. Unfortunately this task is still uncompleted. We only 
wanted to refer to this complex question as one of the factors in, and concomitants of, nationa-
list deformation. We have to add tha t even posing the question in this form is incorrect, because 
the Jews of Hungary have not constituted a unified, homogeneous block. Class-division was 
rapidly increasing among the Jews of Hungary precisely in the period tha t followed the Compro-
mise. In a few years Jewish population was composed not only of bankers, industrialists, whole-
sale merchants, or village shopkeepers, grocers, innkeepers, but also of a number of intellec-
tuals, professionals, and intellectual proletarians as well. While capitalist Jews became big 
landowners or lessees, many tens of thousands of Jewish labourers shared the fate of the non-
Jewish proletariate. In the north-eastern counties masses of Jews were living as agricultural 
proletariats a life so miserable as to be unworthy of man. 
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the absolute major i ty of the Magyars. 
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pletely boyco t t ed the H u n g a r i a n p a r l i a m e n t a r y mee t ings : t hey did no t w a n t 
to be represented there . 2 7 
The elections of 1910 in which t h e nat ional i t ies par t ic ipa ted , b rough t 
in the following revea l ing resul ts : 
N u m b e r of i nhab i t an t s : Represen ta t ives : 
Magyar 9,944,627 393 
German 2,037,435 13 
Slovak 1,967,970 2 
Roumanian 2,948,031 5 
Ruthenian (Ukrainian) 646,270 0 
Serbian 461,516 0 
Of 1,069,480 cit izens possessing suf f rage 637,106 (64 per cent) were 
Magyars . " O n the s t r e n g t h of these n u m b e r s 240 Magyar and 173 non-Magyar 
e thnic represen ta t ives should have been sea ted" 2 8 b u t those few who did get 
seated were indeb ted m a i n l y to the gove rnmen t and w i th a few except ions 
suppor ted t h e policy of t h e government . (The G e r m a n s chiefly backed it .) 
In t h e years following t h e t u r n of t h e cen tu ry , progressionists (especially 
Oszkár Jászi ) r epea ted ly refer red to t h e Na t iona l i ty L a w of József E ö t v ö s 
as the solut ion of the na t i ona l i t y problem. 
This law, which a c t u a l l y provided for a n u m b e r of l iberal and h u m a n e 
measures , re f lec ted E ö t v ö s ' conception which was not a p roduc t of t h e t imes 
following t h e Compromise , b u t rooted in t h e Reform E r a . In 1861 it was ex-
pressed by Deák ' s Address : "F ree deve lopment of the nat ional i t ies is assured 
b y the universa l equa l i ty before the law. Separa te legal corpora te bodies of a 
ter r i tor ia l or na t iona l i t y cha rac te r are inconsis tent wi th t h e spirit of l iberal ism. 
The coun t ry canno t be d i smembered , on t h e other h a n d , cu l tura l deve lopmen t 
of the nat ional i t ies m u s t a lways be assured . This we are r eady to do as fa r as 
it is not d e t r i m e n t a l to t h e in tegr i ty of t h e s t a t e " . Because " i t is our will t h a t 
the re should be no d iscr iminat ion because of religion or na t iona l i ty agains t 
t h e citizens of this c o u n t r y as far as the i r full e n j o y m e n t of civic r igh ts is 
concerned. The claims of ou r compat r io t s of other na t iona l i t i es should be as-
27
 On March 20, 1869 the f irst formal resolution concerning the boycott was adopted 
by the Roumanian constituents of Szerdahely, declaring: " . . . We cannot and do not want 
to participate in the elections for the term of 1869 —1871 of the House of Representatives". 
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sured b y law in eve ry th ing t h a t can be realized wi thout d i smember ing t h e 
c o u n t r y pol i t ical ly and w i t h o u t sacr i fy ing i ts legal i ndependence . " 
I t is h a r d l y necessary here to enlarge upon the di f ferences between t h e 
in t en t ion of legislators and i ts execut ion in prac t ice , or to po in t out once more 
t h a t E ö t v ö s ' law has never been enforced du r ing the period of dual ism. I t can 
be s t a t ed t h a t dur ing the whole period the f u n d a m e n t a l d i f ferences appea r ing 
be tween the po in t s of view of t h e H u n g a r i a n s and of the na t iona l i t i es followed 
d i rec t ly and necessari ly f r o m t h e concept ion which prevai led in 1867. 
E ö t v ö s and the H u n g a r i a n legal theor i s t s who succeeded him, t h o u g h 
f a r f r o m be ing exponen t s of Magyar chauv in i sm, based t he i r conception on 
t h e f u n d a m e n t a l principle of t h e " n o n - e x i s t e n t " na t iona l u n i t y of the H u n -
gar ian s t a t e . " I t follows f r o m t h e essential e thical charac te r of the s ta te t h a t 
t h e m o d e r n s t a t e is na t iona l and no t mul t ina t iona l , and t h a t the na t i ona l -
i t ies cons t i t u t e only social, and no t s t a t e - fo rming , poli t ical e lements ; t h e 
so-called pr inciple of na t iona l i t i es is c o n t r a r y to the essent ia l cha rac t e r 
of t h e s t a t e . " 2 9 We f ind the same poin t of view wi th a more def in i t e , 
di rect reference to the claim to h e g e m o n y : " I f there is a people of numer ica l , 
cu l tu ra l and poli t ical super ior i ty , t hen t h e f u n d a m e n t a l cha rac te r and t h e 
ma in tendenc ies of the s t a t e will be de te rmined by the ideas and the spir i t 
of t h e lead ing people. The s t a t e will be n a m e d af ter th is leading people . 
The o the r peoples of d i f fe rent spir i t are also members of t h e s ta te possessing 
equa l r igh t s b u t t hey canno t asser t the i r separa te pol i t ical ind iv idua l i ty 
wi th in t h e exis t ing s ta te organiza t ion . . . Equa l i ty , t h e same degree of 
l iber ty can be assured to indiv iduals only and not to en t i re peoples . . . 
I n all respec ts concerning t h e idea of the s t a t e as a whole, only one t ongue 
can be t h e off icial language of t h e s t a t e . . . To a certain e x t e n t the e n d o w m e n t 
of the l anguages of the na t iona l i t i es wi th equa l r ights p r o m o t e s the asser t ion 
of t h e spir i t of the d i f fe rent peoples . . . The s t a t e has t o respec t na t i ona l i t y 
as a qua l i ty of n a t u r e of t h e ind iv idua l s " . 3 0 
The f u n d a m e n t a l thesis of t h e exis tence of a "uni f ied H u n g a r i a n na t i ona l 
s t a t e " and of the necessi ty of ma in t a in ing it uphe ld by t h e H u n g a r i a n govern-
m e n t , pol i t ic ians and wri ters , was never accepted by the na t ional i t ies , e i ther 
in 1867, or a f t e r . On November 12, 1868, du r ing the deba te of the Na t iona l i ty 
Law, a mino r i t y bill was b r o u g h t in b y Sándor Mocsonyi. I t s § 1. s t a t e d : 
" H u n g a r i a n s , Rouman ians , Serbs, Slovaks , Russians a n d Germans , these 
his tor ic peoples of H u n g a r y , are recognized as na t ions of t h e land , possessing 
equa l r igh t s . By a f u n d a m e n t a l law t h e equa l i ty of r ights of the i r na t iona l i ty 
and l anguage is assured, as long as i t does no t endanger t h e te r r i tor ia l u n i t y 
and poli t ical in tegr i ty of t h e s t a t e " . Accordingly, this m i n o r i t y mot ion giving 
legal ex is tence to "s ix na t ions of the l a n d " demanded t h e es tab l i shment of 
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te r r i to r ia l au tonomies in the count ies and t h e reset t ing of the i r borders t o 
ob ta in , as far as possible, l inguist ical ly homogeneous un i t s . In § 4. t h e bill 
d e m a n d e d t h a t t h e six " n a t i o n s of the l a n d " should app rop r i a t e ly par t i c ipa te 
in t h e Upper House , in cen t ra l offices, in t h e direction of higher cour ts of 
law and of the admin i s t r a t ion of dis t r ic ts and count ies , in f ac t in every posi t ion 
requ i r ing an a p p o i n t m e n t by t h e king. The bill recognized Hunga r i an as t h e 
off icial language, b u t pe rmi t t ed t h e use of a n y of the six " languages of t h e 
l a n d " in all negot ia t ions , p r e p a r a t o r y debates etc. , prescr ib ing tha t all laws 
and decrees, composed in H u n g a r i a n , had to be publ ished in all the o the r 
" l anguages of the l a n d " as well . 
The " P r o n u n c i a m e n t u m " adop ted by t h e R o u m a n i a n na t iona l m e e t i n g 
held in Balázsfa lva (Blaj) on M a y 3—15, 1868, prior to t h e debate of t h e 
Na t i ona l i t y Law, w e n t even f u r t h e r . I t d e m a n d e d (i) a u t o n o m y for T r a n -
sy lvan ia , with reference to t h a t given Croat ia ; (ii) t he recogni t ion of t h e 
R o u m a n i a n na t iona l i t y as a regnicolaris na t ion , and ( iu) t h e convocat ion of 
a pa r l i amen t of Transy lvan ia . 3 1 
Nei ther the poli t ical p rocedure of the Hunga r i an admin i s t r a t i on , nor 
t h e laws enacted in t h e m e a n t i m e (largely concerning the s t a t e schools and 
t h e exclusive use of t h e Magyar language for teaching) were a p t to change t h e 
s t a n d p o i n t of the na t ional i t ies . On the occasion of the congress of nat ional i t ies 
organized in B u d a p e s t in A u g u s t , 1895, " R o u m a n i a n s , S lovaks and Serbs of 
H u n g a r y concluded an alliance w i t h one a n o t h e r " . Taking " n a t i o n a l a u t o n o m y 
in t h e coun t ies" as a basis, the congress ac tual ly decided to u p h o l d the minor i ty 
mot ion of 1868, unchanged in i t s essentials b u t worded s o m e w h a t d i f fe ren t ly : 
" T h e n a t u r e . . . of t h e H u n g a r i a n s t a t e precludes the possibi l i ty of expropr ia-
t ion of all a t t r i bu t e s of s t a t ehood by one single people no t cons t i tu t ing t h e 
m a j o r i t y of the c o u n t r y ' s popu la t i on . Only t h e ensemble of t h e peoples of 
H u n g a r y is ent i t led to be iden t i f i ed with the s t a t e . Accordingly , the idea of 
t h e Hunga r i an na t iona l s ta te . . . endangers t h e vi ta l condi t ions of H u n g a r y ' s 
o the r peoples, f o rming the m a j o r i t y . I t means t h e assigning of s ta tehood t o 
one single people cons t i tu t ing a mino r i t y in order t o subdue , b y t h e expropr ia t -
ed power , the other peoples living in H u n g a r v and cons t i tu t ing t h e major i ty . . . " 3 2 
I n a s t a t e m e n t given to t h e Neues Wiener T a g b l a t t , Dezső Bánf fy , p r ime 
min is te r at t h a t t ime , declared. " . . . the quest ion of languages is bu t a m e a n s ; 
the rea l aim is the a t t e m p t of i n t roduc ing federa t ive policy in Hunga ry . Th i s 
will never happen . No H u n g a r i a n will ever consent to i t " . 3 3 
T w e n t y years b r o u g h t no change to t h e s t andpo in t of either p a r t y . 
"Tisza hopes t h a t t h e t ime will come when the R o u m a n i a n s of H u n g a r y will 
• 
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accept the idea of na t iona l u n i t y , this guiding pr inciple of the Magyars . 
We declare once more t h a t Count I s t v á n Tisza either deceives himself , or he 
w a n t s to mislead others . We would have h im — and all t hose whom he in tends 
to fool — know . . . t h a t the R o u m a n i a n people of H u n g a r y and Transy lvan ia 
wi 11 never accept the idea of th is na t iona l un i ty , t h a t t h e y will never submi t 
themselves t o t h e H u n g a r i a n s , and t h a t t h e y will f i g h t t o the last for the 
e n d o w m e n t of t h e na t ional i t ies of H u n g a r y with equal r igh ts . On th i s basis 
on ly can accord between t h e nat ional i t ies of H u n g a r y be realized".3 4 
F r o m t h e nex t f i f t y years , it is needless to q u o t e more a r g u m e n t s . 
E v i d e n t l y t h e s t andpo in t s h a v e no t changed wi th t ime, a l t hough the na t ional -
i t ies, losing hope of fulf i l l ing the i r d e m a n d s within t h e Hunga r i an s ta te , 
looked beyond the border t o t h e ne ighbour ing na t iona l s ta tes wi th peoples 
speaking the same language and hav ing an identical cu l tu re . They became 
a l iena ted f r o m the H u n g a r i a n s ta te . 
One of the most f a t e f u l consequences of the Compromise of 1867 — as 
has a l ready been pointed ou t — was b r o u g h t about b y t h e c i rcumstance t ha t 
i t sur rendered the na t iona l i ty quest ion to t h e increasingly powerful Hungar i an 
ru l ing classes. "Since to a cer ta in ex t en t 1867 insured t h e Hunga r i an rul ing 
classes agains t Aust r ia , t h e y t ended to use pressure a n d force ins tead of 
t r y i n g to set t le t h e na t i ona l i t y problems b y m u t u a l ag reemen t . . . The resist-
ance of the nat ional i t ies was considerably increased b y societies for Magyari-
za t ion , b y school laws and o ther oppressive measures . In s t ead of becoming 
Magyar ized t h e ethnic g roups grew s t ronger and f i r m e r in their na t iona l 
consciousness. T h e y looked t o t h e ne ighbour ing s is ter-countr ies wi th increasing 
desire. They sought a r a y of hope f rom Bucares t , Belgrade and Prague instead 
of B u d a p e s t , or t h e y tr ied to appea l to t h e Viennese Burg again . . ."3 5 (We have 
to add t h a t , according to Gusz táv Gra tz who, in this respec t , can h a r d l y be 
regarded as par t icu la r ly p re jud iced : " . . . the re is no s ign of any in ter ference 
in t h e H u n g a r i a n na t i ona l i t y policy on t h e pa r t of t h e Empero r or of other 
Viennese official circles . . . " I n all p robab i l i ty such a t t e m p t s have been pre-
pa red only b y t h e en tourage of the crown prince F ranc i s Fe rd inand for his 
coming in to power . Responsibi l i ty for t h e policy t o w a r d s the nat ional i t ies in 
H u n g a r y lies exclusively u p o n the H u n g a r i a n ruling classes.) 
I t would no t be t r u e to say t h a t t h e leading H u n g a r i a n polit ical f igures 
were complete ly unaware of t h e fac t t h a t the na t i ona l i t y problem remained 
unso lved . We are, of course , no t re fe r r ing to rab id , unsc rupu lous agi ta tors 
such as J e n ő Rákosi , p ro t agon i s t of t h e idea of 30 mil l ion Magyars , or Dezső 
B á n f f y , who acted wi th unpara l le led b r u t a l i t y t o w a r d s the nat ional i t ies . 
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T h o u g h loud and ins t igat ing t h e y were not the spokesmen of t h e most inf luen-
t ia l circles. 
Never theless it was all t h e more character is t ic of t h e men ta l hab i t s of 
H u n g a r i a n poli t ic ians and t h e bl indness of t h e rul ing classes t h a t ins tead of 
i n t end ing to solve the known prob lem of the nat ional i t ies , t h e y in tent ional ly 
used it with b a d fa i th to p r e v e n t the democra t iza t ion of t h e coun t ry a n d , 
h e r e b y , the res t r ic t ion of the i r own rule. 
In this w a y , for ins tance , ne i ther the liberals of the gove rnmen t p a r t y 
no r t h e independen t s of the opposi t ion allowed t h e quest ion of suffrage, which 
h a d for two decades embi t t e red Hungar i an poli t ical life t o be set t led. T h e y 
did i t under t h e p re tex t t h a t t h e interests of sa feguard ing t h e " s u p r e m a c y 
of Hunga r i an in te l l igents ia" over ru le those of an equi table ex tens ion of popu la r 
r i gh t s . Bu t this defense of in te res t s did no t conf ine itself t o the extension of 
r igh t s . I t became manifes t as soon as any innova t ion was suggested anywhere . 
T h e r e was a r e a d y answer for all sorts of proposals : t h e y were not of H u n -
gar ian spirit . 
" I t would be worthwhile t o ga ther all t h a t was b r a n d e d as non-Magyar 
in t h e last t en yea r s by w o r t h y and highly cu l tured represen ta t ives of t h e 
H u n g a r i a n people and not b y t h e ins ignif icant . Budapes t is non-Magyar . 
The language spoken in B u d a p e s t is non-Magyar . The na t iona l iza t ion of publ ic 
admin i s t r a t i on is non-Magyar . Exchange and money m a r k e t are non-Magyar . 
Socialism is non-Magyar . In t e rna t iona l i sm is non-Magyar . The organizing of 
agr icu l tu ra l workers is non-Magyar . Mobile cap i ta l is non-Magyar . Secession 
a n d symbol ism are non-Magyar . The e l iminat ion of religious denomina t ions 
f r o m educat ion is non-Magyar . So is the omission of religion f rom teach ing . 
Mockery is non-Magyar . More t o l e r an t sexual mora l i t y is non-Magyar . Univer-
sal suf f rage is non-Magyar . . . A n d , chiefly, eve rybody who is not con t en t 
w i t h the condi t ions prevail ing here is non-Magyar , he should feel d u t y - b o u n d 
to leave the c o u n t r y with which he is dissat isf ied". 3 6 
The ru l ing classes used t h e na t iona l i ty problem t o t h e very last as 
a weapon aga ins t progressive, democra t ic , r ad ica l or socialist forces, t h a t is 
t o say , all k inds of advancing , r is ing t rends . This is why t h e aggrava t ion of 
t h i s p roblem was so i m p o r t a n t t o t h e upper s t r a t a . The ag ra r i an policy pursued 
b y t h e H u n g a r i a n government s in the regions inhab i ted b y nat ional i t ies 
a t t e s t s to this f a c t . 
This policy did not care if t h e main b u r d e n of economic oppression fell 
ch i e f ly on the Magyar popu la t i on , as a consequence of some electoral or 
a d m i n i s t r a t i v e in te res t s of t h e governmen t . This of course does not j u s t i f y 
b i a sed and doc t r ina i re s t a t e m e n t s , according t o which : " . . . 68 per cent of 
t h e na t ional i t ies and only 58 pe r cent of the Magyars belong t o the well-to-do 
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and lower middle classes. T h e supposi t ion t h a t the na t ional i t ies are unde r 
heav ie r economic oppression does not p rove to be t r u e in view of t h e fac t 
t h a t out of 1,878,068 adu l t male landholders (above t w e n t y years of age and 
each hav ing more t h a n one cadas t r a l yoke) 825,688 (59.9 per cent) are non-
Magyars , and only 552,043 (40.1 per cent ) are Magyars . The large es ta tes 
are chief ly oppressing and ru in ing the Magyars because t h e y are found main lv 
in t h e regions inhabi ted b y t h e Magyars . The large l andowners wherever t h e y 
came in to con tac t wi th non-Magyars oppress t h e m to t h e same e x t e n t . . . 
Half of t h e e thnic popu la t ion belongs to the p e t t y bourgeoisie of average 
income. Accordingly, the non-Magyar speaking popula t ion is no t sub jec ted 
to a d i f fe ren t and heavier oppression t h a n the Magyar -speak ing working 
classes".3 7 This s t a t emen t is one-sided and doctr inaire because the work ing 
people of the nat ional i t ies , t h o u g h not a lways more explo i ted , had been unde r 
a " p a r t i c u l a r oppress ion" . I n addi t ion t o the economic oppression, even if it 
was somet imes restr ic ted a n d not greater in all cases, t h e na t ional i t ies were 
har r ied by par t icu lar na t iona l , cu l tura l and social oppression. 
Nor can the ' p ropor t ion of p rop r i e to r s " be s imply t a k e n as a direct ive 
in problems re la t ing to t h e d i s t r ibu t ion of landed proper t ies . 
According to the d a t a of the census of 1910: 
Size of e s t a t e s 
(in c a d a s t r a l yokes) 
N u m b e r of 
M a g y a r J n o n - M a g y a r 
propr ie tors 
Above 20 82,833 92,778 
Between 5—20 293,425 498,591 
Between 2—5 163,480 260,124 
Under 2 154,640 164,547 
Total 694,378 1,016,040 
I t is t rue then t h a t t h e n u m b e r of non-Magyar propr ie tors exceeds the 
Magyar ones. But in themse lves these number s do no t mean ve ry m u c h . 
Tt m u s t be held in mind t h a t landed proper t ies are fa r f r o m being of the same 
value even if we do not a t t r i b u t e special significance t o t h e fact t h a t 14,743 
Magyar propr ie tors had e s t a t e s of more t h a n 100 yokes while the nat ional i t ies 
were represen ted by not more t h a n 4,832 proprietors of es ta tes exceeding 100 
yokes (but not approach ing t h e Magyar l a t i fund ia of m a n y thousands of yokes) . 
Moreover the lands possessed by t h e nat ional i t ies (par t icular ly by the 
Slovaks, Ukra in ians and R o u m a n i a n s l iving in the m o u n ta in o u s zones of the 
coun t ry ) were inferior . In t h e more b a c k w a r d regions i nhab i t ed by the na tmna l -
3
' G. R À C Z : Társadulmunk osztálytagozódása és a magyar demokrácia kialakulásának 
útjai (Class-Structure of our Society and the Ways of the Development of Hungarian De-
mocracy). Népszava, 1909, p. 7. 
The Rise of Nationalism in Hungary 25 
ities wages were general ly lower t h a n average , lower t h a n those ea rned in the 
centra l regions of the Lowland. 
" I n t h e l andowning class the Magyars are in an absolute m i n o r i t y . . . 
Their pos i t ion is m u c h b e t t e r in regard t o ac tua l possession of the l and because 
m a n y large esta tes of enormous p ropor t ions are in t h e hands of t h e Magyars . 
But these la t i fundia do no t alter t h e f ac t t ha t when the Magyars became 
homeless the i r place became occupied b y Slovak and German p e a s a n t s " 3 8 
because t h e Magyar day- labourers a n d f a r m hands demanded higher wages. 
All t h i s m a y i l lus t ra te and exp la in some points of the s i tua t ion . In the 
f inal ana lys is , however , it is certain t h a t the origins of the dissat isfact ion of 
the na t ional i t ies c anno t be simply a n d exclusively a t t r i bu t ed to economic 
causes. " I n t h e na t iona l i t y question t h e r e are indeed addi t ional p rob lems and 
it is precisely these which create the na t iona l i t y p r o b l e m " , since t h e m a t t e r 
is not on ly t h e terrible general in jur ies susta ined by t h e whole popu la t ion of 
this c o u n t r y , regardless of race and n a t i o n a l i t y . . ,"39 Millions of people belong-
ing to d i f f e ren t na t ional i t ies are " a t t h e mercy of t h e t y r a n n y of t h e most 
depraved a n d cor rup ted class rule in t h e civilized wor ld" . This class rule 
persecutes the i r language , in t roduces d i scr imina t ing me thods agains t t h e m in 
all f ields of cul ture , e m p l o y m e n t and off ices , and degrades t h e m to t h e level 
of second- and th i rd - ra t e citizens. 
The governments in power, as well as the pa r l i amen ta ry pa r t i e s , took 
general no t ice of the na t iona l i ty p rob l em when t h e y found it menac ing to 
their in te res t s . 
The idea t h a t t h e e thnic p rob lem should be solved in f a v o u r of the 
nat ional i t ies did not occur to t hem a n d t hey were unwilling to acknowledge 
such p r o g r a m . Class p re jud ice and t h e an t i -democra t ic mania for hegemony 
prevailed w h e n the pol i t ical leaders of t h e nat ional i t ies were c o m m i t t e d to 
prison in succession. This occurred pa r t i cu l a r ly in t h e t ime of Pr ime Minister 
Bánf fy , t h e n wi th increasing vehemence under the coalition g o v e r n m e n t . 
Speak ing of the m o r e and more crit ical s i tua t ion of T r a n s y l v a n i a in 
1907, Count I s t v á n Be th len was the f i r s t t o warn the Hunga r i an P a r l i a m e n t : 
"This c o u n t r y means less t o our R o u m a n i a n s t h a n the hopes of an i n d e p e n d e n t 
R o u m a n i a , where t hey are no t obliged t o be satisfied wi th a por t ion of r igh ts , 
bu t ful ly possessing t h e m " . He noticed t h a t the R o u m a n i a n na t iona l i ty move-
ment aspi red to a t e r r i t o ry enjoying social , mil i tary and linguistic a u t o n o m y , 
a t e r r i to ry , "which , if t h e oppor tun i ty arises, can be uni ted wi th t h e inde-
pendent k ingdom of R o u m a n i a " . 4 0 
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After becoming P r ime Minister in 1913 th i s warn ing led I s tván Tisza 
a t least to t r y t o arr ive a t an agreement with t h e R o u m a n i a n leaders . (He was 
largely concerned wi th t h e necessi ty of resis t ing t h e opposit ion and with t h e 
obviously increasing possibi l i ty of war.) He discussed his fai lure in the House 
of Represen ta t ives : " T h e t r u t h is t h a t in the course of íny negot ia t ions wi th 
t h e R o u m a n i a n leaders I d idn ' t hea r b u t l i t t le demanders which con-
f l ic ted with the f u n d a m e n t a l principles of the H u n g a r i a n na t iona l s t a te . . ."4 1 
He used the n a t i o n a l i t y problem once more as an o p p o r t u n i t y to a t t a c k 
progressive asp i ra t ions : " I f in the f u t u r e God w a n t s to preserve this na t ion , 
before it is too la te , He has t o make it s t rong enough to be able to resist 
tendencies endanger ing i ts exis tence and lead ing it to the b r ink of dea th" . 4 2 
After the o u t b r e a k of the Firs t World W a r Tisza s ta ted w i th sa t is fact ion 
— and believed t h a t " t h i s war showed t h a t t h e r e are no i r redent is ts even in 
t h e most e x t r e m e na t iona l i s t camp, and t h a t even those who are separa ted 
f r o m us by s h a r p differences in quest ions of i n t e rna l affairs , are proving the i r 
loya l ty . This is, in a n y case, a welcome lesson, and we shall have to d r a w 
consequences f r o m i t " . 4 3 B u t a t t he same t i m e he employed other me thods 
as well. On Augus t 12, 1914, he addressed a l e t t e r t o Alexandru Yajda-Yoevod, 
who published an art icle on the pan-Slavic ques t ion in the Adeveru l : " N o w is 
the t ime for t h e R o u m a n i a n s to show whe the r t h e y wan t unde r s t and ing a n d 
co-operat ion wi th the Germans and the H u n g a r i a n s , or if t h e y prefer to t h r o w 
themselves in to t h e a rms of the pan-Slav colossus".4 4 
Thus it a p p e a r s t h a t t h e Hunga r i an ru l ing classes used t h e na t iona l i ty 
problem in t h e game of politics, b u t made no serious a t t e m p t to solve i t . 
The dangers which this quest ion implied and which imperi l led the idea of 
t h e unif ied na t i ona l s t a t e accepted by the H u n g a r i a n public opinion as a whole , 
were used b y t h e ru l ing classes for their own purpose , in the in teres ts of t he i r 
own power. (Similarly, du r ing the twen ty - f ive y e a r H o r t h y regime i r redent i s t 
slogans were used in the in teres ts of the coun te r - revo lu t ionary poli t ical 
sys tem.) 
In 1908 E n d r e A d y wrote in his "Song of a Hunga r i an J a c o b i n " , t h a t 
" t h e sorrow of the Magyars , Rouman ians a n d Slavs r emained the s a m e " : 
" w h e n are we going to join forces" , we "oppres sed , de jec ted Magyars a n d 
non-Magyars ? " 
Ady, as usual , got t o the hea r t of the m a t t e r . In addi t ion so did Bcla 
Ba r tók t h r o u g h h im. B a r t ó k sent the volume of Ady to a R o u m a n i a n f r i e n d , 
t o show t h a t such a voice — though only one — could also be heard in H u n -
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gary. Becoming absorbed in R o u m a n i a n folk music Bar tók himself created 
h a r m o n y be tween the t w o peoples on t h e highest cu l tu ra l level. B u t he too 
was i so la ted . " I took a l i t t le excursion to the Balkan peninsula . I m a d e friends 
with t h e R o u m a n i a n s (not being able t o make f r i ends a t home)" . 4 5 
A d y , t hough " e m b a r r a s s e d because of his obvious r o m a n t i c i s m " wrote: 
" L e t t h e m s top those shrapnels of ' j u s t ' causes (i.e. of the B a l k a n war) 
and let us cont inue wi th our own ' sh rapne l s ' our h u m a n e and l ibe ra t ing work 
for the happ iness of u n i t e d peoples".4 0 
The happiness of t h e uni ted peoples remained a poet 's d r e a m . Besides 
Ady and B a r t ó k no one fought for t h e m . The socialists were j u s t as unable 
to get r id of all p re judices as the r ad ica l s ; everyone was complete ly possessed 
b y the idea of the un i f i ed Hunga r i an na t iona l s t a t e , an idea incu lca ted upon 
public opin ion by all possible means of half a c e n t u r y . 
A f t e r 1909 the P a r t y of I ndependence (led b y J u s t h and l a t e r on by 
Mihály Károlyi.) which became the e x t r e m e left of t h e p a r l i a m e n t a r y part ies, 
seriously a t t e m p t e d to conclude an ag reement wi th the leading inte l lectuals 
of the na t ional i t ies and t o launch a c o m m o n campa ign for universe l suffrage 
and the secre t bal lot . T h e R o u m a n i a n and Serbian leaders a p p e a r e d in the 
campaign meet ings organized by J u s t h ' s pa r ty in T ransy lvan ia and in 
the sou the rn counties. However , J u s t h . . did no t recognize t h a t t h e time 
for an a g r e e m e n t wi th t h e na t ional i t ies , which, if such agreement h a d ever 
been possible, could h a v e assured t h e fo r tune of t h e Hungar i an na t i on , has 
a l ready passed" . 4 7 I t is n o t a t all surpr i s ing t ha t the p a r t y of J u s t h was a t t acked 
with equa l vehemence b y Tisza (who accused them of a " b l i n d " e t h n i c policy 
sacrificing Magyar in te res t s for the sake of an alliance wi th the nat ional i t ies) , 
by Gyula Andrássy (who accused t h e m of "using t h e ethnic ques t ion as a 
campaign slogan, doing serious and las t ing damage t o Hunga r i an nat ional 
pol icy") , a n d by Albert Appony i who said t h a t J u s t h was going t o make it 
possible for " t h e new s t r a t a not only t o have a share of the power , b u t also 
to freely crit icize i t " . 
The na t iona l i ty pol icy of progressive part ies a n d polit icians na tu ra l ly 
d e m a n d e d a democra t ic extension of r igh t s as the solut ion of t h e problem. 
Ins tead of giving i nnumerab l e proofs, i t will suffice t o point out t h a t Oszkár 
Jászi , b r a n d e d as an " e x t r e m i s t " for his policy t o w a r d s the na t ional i t ies , 
suggested t h e following p rogram even in a book publ ished in Oc tobe r 1918, 
the f i f t h y e a r of the w a r : 
" H u n g a r y , w i thou t Croat ia-Slavonia , forms a solid and indissoluble 
historical , geographical a n d economic un i ty . The n a t u r a l economic and 
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cul tura l hegemony of t h e Magyars would be suf f ic ien t t o establ ish undis turbed 
and successful co-opera t ion with t h e o ther na t iona l i t i es here if it broke wi th 
the senseless feudal is t policy of assimilat ion. We shal l see t h a t t h e projected 
new const i tu t ion will conta in every guarantee for such a change" . 4 8 
Accordinglv, in October 1918 (a couple of days before t h e downfall 
and dissolution of t h e H a p s b u r g mona rchy a n d dualism) J á sz i still s tood, 
unchanged , on the p l a t f o r m of t h e idea of the H u n g a r i a n s ta te as defined b y 
József Eö tvös . In all good fa i th he t r ied to solve these quest ions by insist ing 
on the " n a t u r a l economic and cu l tura l h e g e m o n y " of the Magyars . 
* 
If we were ques t ioned whe the r forced ass imila t ion had been going on 
in H u n g a r y , our reply m u s t be t h a t these ef for ts were not usua l ly purposefu l 
a l though there had been unsys t ema t i c , a rb i t ra ry ac t s of violence and b ru t a l i t y . 
Tn view of the selfish poli t ical in teres ts of the H u n g a r i a n rul ing classes following 
I he Compromise, oidy one of two a l te rna t ives w a s open. Ef fec t ive Magyar-
izat ion could have been s ta r ted b y t ransfe r r ing M a g y a r colonies t o the regions 
inhab i ted b y the na t ional i t ies , b y making an al l -out effort t o realize t h e 
d r e a m of 30 million Magyars proposed by Rákos i . The other choice was t o 
set aside all chauvin i s t slogans and seek an ag reemen t with t h e bourgeoisies 
of the nat ional i t ies , b y conceding t h e m equal r igh t s , assuring t h e m mater ia l 
well-being, and by sa t i s fy ing the i r demands in o rder to sepa ra te t hem f rom 
the poorer classes and to gain allies in the s t ruggle of the Hunga r i an u p p e r 
classes against the exploi ted masses. 
The H u n g a r i a n regime chose nei ther of these two a l te rna t ives . It tried 
to Magyarize the natonali.t ies w i t h o u t in t roduc ing violent measures to obta in 
resul ts b u t it only succeeded in exaspera t ing t h e m . (It is p roved by m a n y 
examples t h a t even t h e most violent aggressions m a y r ema in ineffective.) 
On t h e o ther h a n d , t h e Hunga r i an regime assured only very l imited oppor-
tuni t ies , ma te r i a l or o the r , to the intel lectuals of t h e nat ional i t ies and never 
t r ied to a t t r a c t t h e m b y giving a share in polit ical spheres, p a r l i a m e n t a r y l ife, 
publ ic admin i s t r a t ion and in offices and posi t ions . Ins tead of allies, these 
intel lectuals became t h e leaders of t h e movemen t s of nat ional i t ies , the wors t 
enemies of Hunga r i an admin i s t r a t i on . Ear ly in 1914, when Tisza was a l ready 
very seriously nego t i a t ing wi th R o u m a n i a n e thn i c leaders, a conference was 
held b y the H u n g a r i a n Society for Social Sciences (belonging t o the in t ima te 
circles of Tisza). I t declared t h a t t h e na t iona l i ty problem can be solved b y 
set t l ing Magyars in to regions inhab i t ed by t h e nat ional i t ies , b y prevent ing 
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the na t ional i t ies f r o m gathering a n d organizing, b y reinforcing Hungar i an 
public admin i s t r a t ion wi th na t iona l i s t members . In addi t ion to t h e s e , " in the 
te r r i tor ies of the nat ional i t ies the a p p o i n t m e n t or election of a n y official of 
the s a m e na t iona l i ty m u s t be a v o i d e d " and f ina l ly , the creat ion of ethnic 
d is t r ic t s when se t t ing up new admin i s t r a t i ve un i t s . "On the c o n t r a r y , such 
e thn ic centers mus t everywhere be divided into pa r t s " . 4 9 
N a t u r a l l y Tisza 's negotiat ions w i t h the nat ional i t ies could no t be success-
ful . He declared to t h e Pa r l i ament : . . . " I stress t h a t the s t ipu la t ions promised 
to the R o u m a n i a n s will be extended t o all other non-Magyar ci t izens as well" . 
Bu t these concessions were e x t r e m e l y small, and did not even involve the 
ac tua l en fo rcement of the Na t iona l i ty Law of 1868 which Tisza repudia ted 
a t th is t i m e . 
Tisza remained consistent to t h e end, even if the war fo rced him to 
pu t i n to effect his own biased " i m p o r t a n t " concessions. 
On November 7, 1914, full a m n e s t y was g ran ted to the sen tenced ethnic, 
political leaders and to the socialists. An order of t h e Ministry of t h e Inter ior 
p e r m i t t e d " t h e use of the ancient colours and emblems of the na t ional i t ies , 
n a t u r a l l y unde r the protect ion of t h e his tor ic symbols of the H u n g a r i a n s t a t e " . 
The l a n g u a g e of ins t ruc t ion was m a d e opt ional in denomina t iona l schools (in 
s ta te schools it r emained Magyar), as well as the use of languages be fo re public 
au thor i t i e s . I t held ou t the prospect of assuring " m o r e e f fec t ive" su f f rage to 
the na t iona l i t i es . Tisza in a let ter addressed to the Greek o r thodox metropol-
i t an , emphas i zed : "Al l these acts of admin i s t r a t ion lay solemn emphas i s upon 
the f ac t t h a t no war difficult ies caused the Hunga r i an s ta te to look for peace 
wi th t h e nat ional i t ies . . . but t h a t , on t h e con t ra ry , t h e gove rnmen t has been 
in t end ing to in t roduce these measures for a longer t ime awai t ing a re la t ively 
quiet m o m e n t , when i ts indulgence could not be t a k e n for weakness . . . " 5 0 
I n his le t ter wr i t t en on N o v e m b e r 6, 1914, to Count Czernin , Austro-
H u n g a r i a n minis ter t o Buchares t , T i sza f i rmly s t a t e d t h a t he was r eady to 
gran t these concessions b u t " the G e r m a n s are uselessly urging a u t o n o m y for 
T r a n s y l v a n i a : it is impossible!" A n d half a year l a te r , on J u n e 12, 1915: 
" I t is a s h a m e t h a t t h e f a t e fu l role p l a y e d by poor Archduke Francis Fe rd inand 
in fool ing Rouman ia should now be t a k e n over by t h e Germans . . . " 
H e was unwill ing to make a n y concession on th is poin t . T h o u g h once 
he g r a n t e d one he took it seriously. 
" W e do not serve the in teres ts b y formali t ies appear ing to m a k e the 
coun t ry uni l ingual (and s imul taneous ly weakening t h e moral in f luence of the 
H u n g a r i a n au thor i t i es on the people) , b u t by p rov ing t ha t the au thor i t i e s 
act ing in t h e in teres ts of the H u n g a r i a n s ta te and H u n g a r i a n n a t i o n are t rue 
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f r i ends and advisers of the people en t rus ted to the i r care. This is possible 
only if t hey use a l anguage the people unde r s t ands" . 5 1 
This was t h e e x t e n t to which I s tván Tisza was able to go. More could 
no t be expected f r o m a f ana t i c person obsessed wi th the pathological ideas 
of his class. He was only express ing his own v iew of life when he severely 
r ebuked the Magyars of T ransy lvan ia , who according to a commissioner 's 
r e p o r t , had fears of being massacred by the Rouman ians . " T h e Magyars 
canno t ma in ta in the i r position in the fu tu re if becoming hyster ica l . . . Tt indi-
cates a f a in t -hea r t edness wi th which it is no t possible to ru le , to exercise 
hegemony" . 5 2 
This i n t e r p r e t a t i o n , though unde r s t andab l e f r o m a man like Tisza, can 
h a r d l y exonera te t h e sociologists. T h e y did, saw and dared m u c h , very m u c h 
less in the na t i ona l i t y quest ion, t h a n what could have been expected f rom 
t h e m , t h a n w h a t t h e y had a lmost been obliged t o do. 
We mus t f i n d it n a t u r a l t h a t in the na t i ona l i t y quest ion Tisza, his 
followers and the whole rul ing class were jus t as na r row-minded and perf idious 
as in any other ques t ion . Nor could t ru ly democra t i c ideas be expected f r o m 
the chauvinis t ic pa r t i e s of independence (it Avas surpris ing t h a t Gyula J u s t h 
and la ter Mihály Káro ly i d e m a n d e d democracy for the nat ional i t ies as well). 
Gyula Pik ler , t he in i t ia tor of radicalism in H u n g a r y , voiced his opinion 
wi thou t pre judices (which did no t mean, of course , t h a t he saw eve ry th ing 
correct ly) : " I do no t believe t h a t the na t iona l s t a t e of t o - d a y corresponds 
to one of the most deep-rooted character is t ics of people, a t e n d e n c y allegedly 
derived f rom h u m a n n a t u r e to fo rm separa te groups according to na t ions . 
I do no t know w h y people should form such p e r m a n e n t groups. The na t iona l 
s t a t e meets the r equ i r emen t s of only a cer ta in evo lu t ionary phase in which 
f u n d a m e n t a l h u m a n needs are bes t satisfied t h r o u g h this f o r m . . . There is 
no question of emot ions p e r m a n e n t l y rooted in h u m a n n a t u r e . . . There a re 
no na t iona l charac te r i s t ics ; all na t ions bo r rowed f rom the cu l tu re of o the r 
na t ions . This b e c a m e known only recent ly" . 5 3 
In a n y case Pikler ' s b iased viewpoint w a s theoret ical ly opposed to t h e 
fet ish of the n a t i o n a l s t a te idea. In practice, howeve r , the policy of the rad ica l 
leaders was e x t r e m e l y d i f ferent f rom this v i ewpoin t later on. Radical socio-
logists gro tesquely t r ied to defend the idea of t h e Hungar i an na t iona l s t a t e 
agains t Ot to Baue r and Kar l Renner who, speak ing for the Austr ian social 
democra t s , proposed to t r ans fo rm the Aus t ro -Hunga r i an Monarchy in to 
a federa ted s t a t e . In 1907, these two Aust r ian au tho r s openly suppor ted t h e 
01
 Letter of I s tván Tisza to Is tván Ivánka, Lord Lieutenant of the county of Hon t , 
A p r i l 5, 1914. TISZA, op . c i t . p . 215. 
62
 Letter f rom István Tisza to Commissary Miklós Betegh, J a n u a r v 7, 1915. Ibid, 
p p . 2 0 — 2 1 . 
53 yi TT Pulszky-vitája (The Pulszky-debate of the Társadalomtudományi Társaság = 
Association for Social Sciences). Huszadik Század, 1901, vol. I. p. 341. 
The Rise of Nationalism in Hungary 31 
idea of a federa l "Gross -Ös te r re ich" . This f ede ra l reorganiza t ion b e c a m e 
a key-problem of t h e political p r o g r a m m e of A u s t r i a n social democracy . 
Speaking of Baue r ' s book, J á s z i explained t h a t instead of federal r e f o r m s , 
" t h e ever growing capital is t ic deve lopment will bring a b o u t wide-ranging 
indus t r ia l i sa t ion , wes te rn E u r o p e a n culture and political democracy . . . T h e s e 
will set t le the d i f ferences arising be tween the nat ional i t ies , and m a k e it possible 
for us to work t o g e t h e r , separa ted in languages bu t un i ted in spirit . . , " 5 4 
And according to J á s z i all these can be realized " . . . by cu t t ing t h e nat ional i t ies 
off f r o m poli t ical a f fa i r s , and b y considering t h e ethnic ques t ion as cu l t u r a l 
ins tead of g o v e r n m e n t a l . . ."5S 
Pál Szende reproached R e n n e r for no t considering t h e existence of 
7 million exploi ted Magyar pro le ta r ians , and for hold ing t h e m equal ly respons-
ible for the policy of oppression and for t h e class-rule of t h e large- land-
owners and g e n t r y . Awai t ing for the solut ion to come f r o m H u n g a r i a n 
economic independence and t h e abolition of t h e Customs Union, Szende 
b lamed Renner for fo rge t t ing — in his hate aga ins t the Magyars — t h a t " n o t 
only t h e p ro le ta r i a t e of the nat ional i t ies , b u t also t h a t of t h e s t a t e - fo rming 
Magyar race, l ived unde r the m o s t miserable oppression . . . in 1906. W i t h i n 
a single mon th t e n t imes as m a n y Magyar agr icu l tura l workers and f a r m -
h a n d s were convic ted of pa r t i c ipa t ing in the ha rves te r s ' s t r ike in a couple 
of counties beyond t h e Tisza t h a n Rouman ian ag i t a to r s in the p a s t ten years" . 5 6 
W h a t Szende wrote was t r u e . But this d id no t make t h e projects h e 
devised to solve t h e problems of H u n g a r y more uti l izable. As did everyone 
else, Szende s t a r t e d wi th the principle of the un i f i ed na t iona l s t a t e in t r y i n g 
to prove t ha t democra t i c progress will assure t h e ma in tenance of this u n i t y . 
" T h e nat ional i t ies a l ready do n o t seriously look abroad fo r solving t h e i r 
problems. But in consequence of i t s mis taken pol icy towards t h e na t ional i t ies 
the Hunga r i an s t a t e is cont inual ly th rea tened b y t h e prospect of the oppressed 
nat ional i t ies s u p p o r t i n g the d y n a s t y in its effor ts t o create a G e s a m t m o n a r c h i e . " 
Al though realizing t h a t " t h e na t i ona l i t y ques t ion is the Arch imedean p o i n t 
of democracy and t h e central p rob lem of our s t a t e " , Szende sti l l aff irms t h a t 
"if we succeed in correct ly d i rec t ing our e thnic policy we shall l ay the sa fes t 
f ounda t ion for our f u t u r e evo lu t i on" . " D e m o c r a t i c progress in Hungary h a s 
no grea ter obstacle t h a n the fac t t h a t people are a f ra id of t h e dangers repre-
sented by the na t iona l i t i es . This f ea r was instilled b y the schools and press a n d 
was ar t i f icial ly exaggera ted b y irresponsible demagogues . Th ink ing is so 
obsessed with this f i xed idea t h a t a n y sign of a l a r m f rom t h e nat ional i t ies is 
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suff icient t o p reven t democra t i c r e fo rm . . . There a re masses of misguided, 
wel l - in tent ioned people . . . who can be in s t an taneous ly deterred even by the 
most hypocr i t ica l allusion t o the dangers of the na t iona l i t y problem . . ,"5 7 
Oszkár Jászi ' s m o n u m e n t a l work on the deve lopmen t of t h e nat ional 
s t a tes and t h e na t iona l i ty problem, b a s e d on a va s t mater ia l and published 
in 1912, begins and ends wi th a d e m a n d for enforc ing the Na t i ona l i t y Law 
of Eötvös . I n this p r o g r a m m e democra t i c reorganiza t ion was going to clear 
the way for a deve lopment which J á s z i outl ined a s : "Genuine large-scale 
assimilat ion can s tar t wi th t h e free compe t i t i on of peoples a t t a in ing conscious-
ness. Uni l ingual class-rule would be r ep laced by mul t i l ingual democracy under 
the pro tec t ion of the uni f ied H u n g a r i a n s t a t e and t h e peaceful h e g e m o n y of 
cul tured Hunga r i ans . . . F u t u r e H u n g a r i a n democracy could b e c o m e , with 
the help of i ts nat ional i t ies , the a v a n t - g a r d e of wes t e rn culture in t h e Eas t , 
among e thn ic relat ions in the B a l k a n s " . Jász i , u n d o u b t e d l y , considered " t h e 
great economic and cu l t u r a l super ior i ty of the Magyars assuring hegemony to 
t h e m " 5 8 as rea l i ty . 
In t h e na t iona l i ty question J á s z i passed for a r epresen ta t ive of the 
ex t reme le f t only in compar ison to people like Igno tus , who (in m a n y respects 
was similar t o Jászi) fu l ly subscribed t o Tisza 's misgivings (used, according to 
Szende, t o f r igh ten publ ic opinion), dec la r ing : " T h e Magyars are faced with 
a terrible d i l e m m a : all pol i t ical and social reform requi red for their conservat ion 
would, a t t h e same t i m e , has ten the i r d i s in tegra t ion" . 5 9 
Dur ing the campa ign of 1907 an a t t e m p t was m a d e to es tab l i sh some 
slight co-operat ion wi th t h e leaders of t h e na t iona l i ty part ies for su f f r age . The 
p a r t y commi t t ee of the social democra t s held tha t t h e p a r t y of the nat ional i t ies 
is an expl ic i t ly bourgeois p a r t y . L imi ted discussions of the quest ion were also 
found in t h e socialist j o u r n a l Népszava . 
" T h e p a r t y of t h e nat ional i t ies m u s t not be regarded as a bourgeois 
pa r ty , since the re is no bourgeoisie in t h e ranks of t h e nat ional i t ies . The issue 
over which t h e na t iona l i ty part ies b e c a m e organized was the language question 
represent ing the common interests of t h e intel lectuals , pe t ty bourgeoisie and 
the e thnic pro le ta r ia t . The pe t ty bourgeoisie played b u t an ins ignif icant role. 
The in teres ts of the intel lectuals of t h e nat ional i t ies are not opposed to those 
of the p ro le ta r i a t . . . Hence coopera t ion also has t o be ma in t a ined fur ther 
on : thus socialism will conquer the p ro le ta r i a t of t h e na t iona l i t i es" . 6 0 
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Social democracy , f a r f r o m conquer ing the p ro le ta r ia t of the nat ional i t ies , 
— in the end — remained u n a b l e to es tab l i sh genuinely close connections wi th 
i t . The na t iona l i t y quest ion, as such, h a d never been g iven an app rop r i a t e 
p lace among t h e central p rob lems of social democra t ic p a r t y pol icy. The 
opinion was re i t e ra ted t h a t t h e Magyar prole tar ia t was j u s t as oppressed as 
t h e na t ional i t ies and consequen t ly world opinion had no r e a s o n to be in te res ted 
on ly in the nat ional i t ies , w i t h o u t noticing t h e exploi tat ion of t h e Magyar masses . 
" N a t i o n a l a f f in i ty seemed to be s t ronger t han t h e social. Oppressed 
n a t i o n s provoke sharper p ro te s t s t h a n oppressed c lasses . Southern-Slavic 
m e m b e r s of t h e Aust r ian Reichs tag r e so r t ed to o b s t r u c t i v e tactics t o help 
t h e Croat ians . The social democra t s of t h e Austr ian R e i c h s t a g did n o t resor t 
t o obs t ruc t ive tact ics nor d id they s t a r t a n y other e f f ec t i ve action t o help 
t h e working class of H u n g a r y obtain s u f f r a g e . Members of one na t ion living 
in two countr ies are helping each o ther . Members of one class living in two 
count r ies are n o t " . 6 1 
Social democra t ic policy had re ta ined i ts reserve, d i s t r u s t and guardedness 
in the na t iona l i ty problem t h r o u g h o u t . E r v i n Szabó's c lears ightedness and 
impa r t i a l i t y in th is question was in vain (as shown by his in t roduc t ions w r i t t e n 
t o the selected works of M a r x and Engels) . On this p o i n t , as well as on m a n y 
o the r s , he could not in f luence the policy of the social democra t s . Th i s was 
ce r ta in ly not t h e last of t h e reasons for t h e failure of t h e social democra t i c 
pol icy. 
Accordingly it can be s t a t e d w i thou t a n y risk w h a t e v e r tha t t h e r e was 
n o t a single inf luent ia l H u n g a r i a n pol i t ic ian , sociologist or publicist who 
unbiased ly recognized t h e essence of t h e nat ional i ty ques t ion . Could this 
ques t ion have still been s e t t l e d ? Or was i t already t o o l a t e ? The ques t ion 
is fu t i l e , t h o u g h we have a l r e a d y pointed ou t tha t in o u r opinion a f t e r 1867 
the re was l i t t le hope of fu l ly set t l ing t h e problem. 
I t is a f ac t t h a t even Já sz i , with all his radical ism, w a s unable t o m a k e 
progress . In 1848 he felt it impossible to solve the na t iona l i ty question, " b e c a u s e 
a t t h a t t ime t h e nat ional i t ies still adhered t o the old t e r r i t o r i a l pr inciple . . . 
a n d could not imagine a n y o t h e r way of solving the n a t i o n a l i t y question t h a n 
t h e creat ion of separate" S lovak , R o u m a n i a n ejtç,^political bodies. Th i s was 
v e r y n a t u r a l in t h a t per iod . . . But t h i s idea was incompa t ib le w i t h the 
evo lu t ion of a s t a t e fo rming a n economic uni ty" . 6 2 
Jászi quo ted the p r eceden t set by t h e United S t a t e s where the process 
of assimilat ion went on u n i m p e d e d . He s imply did n o t notice one of the 
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f u n d a m e n t a l differences. N o r t h America h a d no ne ighbour ing national states-
-with cultures of the i r own, b u t had a well developed bourgeo i s democracy 
a n d immense economic p r o s p e r i t y . 
Jászi be l ieved tha t his t h e o r y (and w i t h it the t h e o r y of radical ism) 
f i t t e d real life. B u t the na t iona l i t i e s looked a t the i r fu ture n o t through theor ies , 
b u t through feelings, comple t e ly mis t rus t ing Hungar ian society and even 
Hunga r i an democracy , a ccep t i ng only te r r i to r ia l solution. 
In this ques t ion it w o u l d have been t h e historic miss ion and t a s k of 
radical ism and social democracy to uphold w i t h intel lectual independence and 
sh in ing impar t i a l i t y , the i d e a s of bourgeois democracy, a n d to keep a loof 
f r o m the false pre tent ions a n d illusions of t h e Hungar ian ru l ing classes. 
The mos t serious po l i t i ca l error c o m m i t t e d was t h a t t h e y did not live 
u p to their miss ion. I t was charac te r i s t i c of t h e absurdit ies of social and pol i t ical 
condit ions in H u n g a r y t h a t t h e radical sociologists h a v e been accused o f 
unpa t r io t i c ac t iv i t ies — indeed of high t r ea son in the v e r y question in wh ich 
t h e y conformed (more t h a n in anything else), to the v i e w p o i n t of e x t r e m e 
nat ional is ts a n d chauvinis ts . Con tamina ted , radicalism h e a d e d directly and 
necessarily for political fa i lu re . 
The two (or two and a h a l f ) years fol lowing the o u t b r e a k of the w a r , 
passed in an a tmosphere b e n u m b e d by the s t o r m . The na t iona l i t i es w i t h d r e w 
f r o m political a f fa i rs (as d id everybody) b u t they were r eady for ac t ion . 
In vain Tisza deluded himself and his c o u n t r y concerning t h e loyalty of t h e 
nat ional i t ies . H o w could a n d w h y should t h e s e ethnic m a s s e s have been sin-
cerely loyal? E v e n before t h e war they h a d not cons idered this c o u n t r y 
as their own, a n d now had e v e n less reason to do so. T h e y were obliged 
t o risk the i r life for he r sake , f igh t ing sometimes aga ins t their own 
k insmen? 
It was e v i d e n t tha t t h e Hungar i an ru l ing classes did n o t and were n e v e r 
going to app rec i a t e the sacr i f ices made b y t h e popular mas se s during the w a r , 
a n d consequent ly tha t these ru l ing classes were going t o be just as u n a b l e 
a n d unwilling as in the p reced ing decades to f i n d a d e m o c r a t i c solution to t h e 
na t iona l i ty ques t ion . For s o m e t ime, the nat ional i t ies h a d no t expected a n y 
"solu t ion of t h e i r p rob lems" f r o m the H u n g a r i a n ruling classes. They did no t 
w a n t to live in t h e same c o u n t r y with t h e m , since "no t e v e n Károlyi 's p a r t y , 
t h e most r ad ica l , knows t h a t half of this count ry ' s p o p u l a t i o n is composed 
of non-Magyar elements, i t s official organ . . . taking de l igh t in calling t h e 
Roumanians of Hungary 'Wal lach ians ' w h o m they c a n n o t t reat t a c t f u l l y 
e n o u g h " . These words were w r i t t e n by Oszká r Jászi, a close confederate of 
t h e pa r ty of Káro ly i , when, a f t e r the R o u m a n i a n i n t e r v e n t i o n he raised t h e 
ques t ion: how could T r a n s y l v a n i a be s a v e d . "To u n d e r s t a n d the p re sen t 
s i tua t ion and m a k e conclusions about the f u t u r e , we h a v e t o state t h a t j u s t 
as the defeat of 1849, the p re sen t bloody crisis was a consequence of t h e 
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unsolved na t iona l i t y quest ion . . . and mainly f r o m the South-Slavic and 
R o u m a n i a n ques t ion" . 8 3 
I t was only in March of 1917, a f t e r the Russ ian revolut ion of Februa ry , 
t h a t the Ká ro ly i -pa r ty announced in par l i ament t h a t i ts p l a t f o r m included 
endowing the nat ional i t ies wi th comple te equa l i ty of r ights . I n f ac t in this 
c o u n t r y no one noticed t h a t t h e y raised and d e b a t e d issues beyond their 
control , while t hey were unwill ing and unable to see exist ing problems . 
The declara t ion of P i t t s b u r g had since long been published when Oszkár 
Jász i , referr ing to the claim of the Czechs concerning Slovakia, declared t h a t 
" n o H u n g a r i a n polit ician can t a k e the Slovaks seriously . . . who have no 
serious reason for i r reden t i sm when we are going to t r ea t t h e na t iona l i ty 
quest ion in H u n g a r y in an ent i re ly democrat ic and cul tured way" . 8 4 
Zsigmond K u n f i declared in Stockholm t h a t " t h e na t iona l i ty question 
m a y be solved only wi thin a un i ted Hungar ian s t a t e . . . its solut ion being 
in logical and organic connexion wi th the democra t iza t ion of Hungar ian 
polit ical l i fe" . For the f i r s t t ime — b u t many years too late — a Hungar ian 
polit ician pu t forward the idea of giving the na t ional i t ies — wi th in the un i tv 
of the Hunga r i an s t a t e — "comple t e equal i ty of r ights and a u t o n o m y in 
poli t ical and economic respects" . 8 5 
But the blindness caused by t h e idea of the u n i t y of the H u n g a r i a n s ta te 
knew no bounds . In t h e summer of 1918 Jászi declared t h a t t h e desire of 
South-Slavs for union m u s t no t be obs t ruc ted , a l t h o u g h there are a few who 
argue t h a t this has t o enhance i r redent i s t t endencies among t h e Serbs of 
H u n g a r y , " t h e r e is no reason wha t eve r for this a n x i e t y . Our Serbs are living 
so much inside the H u n g a r i a n economic and cu l tu ra l c o m m u n i t y t h a t they 
can have no serious reason for d i s rup t ing this so l idar i ty which is exceedingly 
f avourab le to t h e m as well, . . . if H u n g a r y int roduces an honest policy towards 
her na t iona l i t i e s . . . And if t he l a t t e r have free economic and cu l tu ra l relat ions* 
wi th their k insmen . This is also t h e key to t h e Slovak and R o u m a n i a n 
problems . . ." e e 
There is no denying i t , t he reader cannot help a sk ing : how was i t possible 
for intel l igent , cu l tured people, wi th broad in te res t s , who had for m a n y 
years claimed (if not a lways cons is tent ly , but never the less with hones t inten-
t ions) a sensible solution of these problems, and who knew and had an 
o p p o r t u n i t y to ascer ta in the inevi tab le t rend of historical processes, to 
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exh ib i t such bl indness in face of historical e v e n t s ? Did t h e y expect t ru s t 
and loya l ty of the nat ional i t ies t o w a r d s a H u n g a r y , which undeserv ing t rus t 
and in de fea t was a t the i r mercy a n d wai t ing for t h e decision of t h e victorious 
Allied Powers? I s t he r e any excuse a n y e x t e n u a t i n g c i rcumstance , for the 
fac t t h a t they were so incapable of unde r s t and ing the s i t ua t ion and pre -
pa r ing public opinion for wha t h a d t o come? 
B y this t ime t h e a t t en t ion of t h e public was focussed on t h e m , no t because 
it h a d caught u p w i th their d e m o c r a t i c ideas b u t because in t h e last year 
of t h e war it ins t inc t ive ly t u r n e d t o those known to have been innocent of 
p rovok ing the war . However pa in fu l i t is we mus t say t h a t there was no excuse. 
U n d e r t h e inf luence of the old r u l i n g classes the b o t h social democra t i c and 
rad ica l intel lectuals lost their ab i l i ty to judge t h e na t iona l i ty ques t ion . 
B u t it is not so as tonishing t h a t the rul ing classes have learned noth ing 
a t al l . 
W h o would be surprised b y t h e fac t t h a t even in 1917 Albe r t Apponyi , 
as Minis ter of E d u c a t i o n , closed d o w n a number of R o u m a n i a n schools s i tuated 
on t h e f ront ier region, cut off s t a t e subvent ion to parochial schools so t h a t 
before long 291 R o u m a n i a n schools ceased to exist , leaving 481 teachers 
w i t h o u t jobs? 
W h a t could be expected of J e n ő Rákosi , who in J a n u a r y of 1918, com-
pla ined t h a t " in i ts shor t -s ighted carelessness H u n g a r i a n i n t e r n a l policy . . . 
no t on ly ind i f fe ren t ly to lera ted t h e cul t ivat ion of alien cu l tu res in its own 
t e r r i t o r y , bu t even promoted i t t h r o u g h the s t a t e? This was cr iminal folly 
and thought lessness . . . " 
I n Feb rua ry , 1918, Count Czernin still deemed it advisab le to publish 
t h e p ro jec t suggested by Aurel Onciul . According to the l a t t e r " w h y couldn ' t 
t he k ing of R o u m a n i a , at the head of his people, have the same relat ion wi th 
t h e sovereign of t h e Monarchy fo r ins tance as t h a t of the B a v a r i a n king with 
t h e German emperor . . . ? " And if present ly Bessarabia will be annexed to 
R o u m a n i a it will be possible, t h r o u g h a land r e fo rm in t roduced t h e r e , to t rans fe r 
t h e T ransy lvan i an Rouman ians , m a k i n g Transy lvan ia pure Magyar . 0 7 
On J a n u a r y 26, 1918, t h e Brassói Lapok published w i t h o u t comment 
t h e closing words of an article w r i t t e n by abbé József Meisel on the subjec t 
of t h e in t e rmen t c a m p s of Moldav ia . "The Wal lach ian , however dressed, 
r e m a i n s a Wal lach ian . He m a y p u t on an evening sui t , a gala coa t , a un i form, 
p a t e n t leather shoes and gloves, b u t in no wise can he conceal his heartless-
n e s s " . . . To set t le t h e R o u m a n i a n question the a b b é proposed t o immedia te ly 
close down all R o u m a n i a n schools and educa t iona l ins t i tu t ions t o refuse civil 
r i g h t s t o those u n a b l e to p roduce t h e diploma of a Magyar school to abolish 
Greek or thodox theological t r a i n i n g , and to in t roduce compulso ry adherence 
6
" I . SZABÓ: Színmagyar Erdély? (A Pure Magyar Transylvania?). Esztendő, March 
1918, p . 129. 
The Rise of Nationalism in Hungary 37 
(of f o r m e r m e m b e r s of t h e O r t h o d o x C h u r c h ) t o t h e U n i a t e C h u r c h . T e a c h e r s 
a n d p r i e s t s of R o u m a n i a n t o n g u e s h o u l d b e e m p l o y e d i n M a g y a r r e g i o n s o n l y , 
w h i l e t h e r e g i o n s i n h a b i t e d b y n a t i o n a l i t i e s s h o u l d b e e n t r u s t e d t o u n i l i n g u a l 
M a g y a r t e a c h e r s a n d p r i e s t s . F i n a l l y , t h e a b b é p r o p o s e s t o a b o l i s h t h e Greek-
o r t h o d o x c a l e n d a r , a d d i n g t h a t t h o s e w h o d o n o t l ike t h e s e c h a n g e s , h a v e 
t h e r i g h t t o e m i g r a t e w i t h i n 3 y e a r s . T h i s w a s i n J a n u a r y 1 9 1 8 ! 
T o t o p i t a l l , a t a m e e t i n g h e l d o n S e p t e m b e r 2 8 , 1918 , t h e T r a n s y l v a n i e n 
A s s o c i a t i o n — ( w i t h G á b o r U g r o n a n d I s t v á n A p á t h y p a r t i c i p a t i n g a n d s i g n i n g 
t h e d e c i s i o n s ) d e m a n d e d t h e e s t a b l i s h m e n t of a S z é k e l y m i l i t a r y b o r d e r z o n e , 
t h e a n n e x a t i o n of t h e S e r b i a n d i s t r i c t of N e g o t i n t o H u n g a r y ( t o c r e a t e a d i r e c t 
c o n n e c t i o n w i t h B u l g a r i a ) , t h e p r e v e n t i o n of t h e a n n e x a t i o n o f B e s s a r a b i a t o 
R o u m a n i a , a n d , f i n a l l y , t h e f u l l a s s e r t i o n of t h e M a g y a r l a n g u a g e i n all f a c e t s 
of p u b l i c l i fe . 0 8 
I s t v á n T i s z a w r o t e t h a t i f G o d w a n t s t o r u i n a n a t i o n , h e m a k e s i t l o s e 
i t s r e a s o n . T h e p o l i c y of H u n g a r y t o w a r d s h e r n a t i o n a l i t i e s d u r i n g t h i s p e r i o d 
w a s s u f f i c i e n t t o p r o v e t h a t t h e r u l i n g c l a s se s a n d t h e o p p o s i t i o n — i r r e s p e c t i v e 
of p a r t y a f f i l i a t i o n — l o s t n o t o n l y t h e i r r e a s o n a n d c o m m o n s e n s e , b u t t h e i r 
h u m a n d i g n i t y , t h u s d e s e r v i n g t h e i r d o w n f a l l . 
Р а з в и т и е н а ц и о н а л и з м а и о ф о р м л е н и е н а ц и о н а л ь н о г о вопроса 
в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я д у а л и с т и ч е с к о й В е н г р и и 
3. ХОРВАТ 
Р е з ю м е 
Соглашение 1867 г. оставило в Венгрии неразрешенным национальный вопрос и 
венский двор, а также австрийская буржуазия продали национальности Венгрии вен-
герским господствующим классам. Укрепленные в своем господстве полуфеодальные 
крупные помещики, соединив свои силы со средним дворянством-землевладельцем в 
целях сохранения своего господства препятствовали разрешению национального вопроса 
выдвижением венгерских национальных интересов, извращенных национализмом. 
Слой «джентри» создал основу своего существования в национальном фразёрстве, 
в выдвижении националистических лозунгов. Таким образом этот слой, державший в 
своих руках всю исполнительную власть, был в состоянии не только терроризировать 
венгерское общественное мнение, а вместе с тем своей развязностью, самонадеян-
ностью и необразованностью он скомпрометировал законное притязание независимости, 
настоящий патриотизм. Националистическое поведение джентри вызывает даже в рядах 
интеллигенции только слабое возражение. 
Созданный развивающимся капитализмом немногочисленный класс буржуазии по 
своему происхождению является в под вляющем большинств не венгерским (а немец-
ким или еврейским), а в общественном отношении его положение настолько дискримини-
ровано (за исключением достигших гысшей ступени банковских и промышленных капита-
листов), что у него нет возможности должным образом выступить против националисти-
ческого потока. 
Путь всего прогресса преграждается ссылкой на никогда не определенного и ни-
когда не сформулированного «национального гения», — все, что может подвергнуть 
опасности исключительное господство имеющего власть класса, противоречит этому 
68
 В. R.: A háború legmélyebb ока (The Most Serious Cause of the War). Huszadik 
Század 1918, И. p. 205. 
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гению. Мечтой шовинизма является господство 30 миллионов венгров в стране, и это 
провозглашают агитаторы не венгерского происхождения (Йене Ракоши или хоть 
Жольт Бети). 
Отпраздновавшая тысячелетие существования Венгрии венгерская власть с безза-
ботным высокомерием прославляет свои достижения, — но она выдвигает на первый 
план не бесспорно значительное развитие, а свое националистическое самодовольство. 
Национальности отсутствовали на празднествах тысячелетия, в соответствии с < тно-
шением, проявленным ими еще с 1868 г., со времен утверждения закона Этвеша о нацио-
нальностях. 
Этот закон, в котором есть много либерального намерения, заслуживающего ува-
жения, исходит из той основной концепции, что «единое венгерское национальное го-
сударство» существует и оно должно сохраниться. Национальности еще с 1867 г. про-
тестовали против этой концепции, и когда парламент все ж е одобрил этот закон, они 
постепенно перешли к полной парламентской пассивности. 
Однако пассивность национальностей не могла склонить венгерские господст-
вующие классы даже к тому, чтобы по меньшей мере осуществить этот закон. Даже в 
течение полувекового существования дуализма закон не осуществился, и этого даже не 
скрывали. Венгерские господствующие классы стояли на той позиции, что во всех усло-
виях следует обеспечить «господство венгерской интеллигенции». Этим обоснованием 
они препятствовали в течение двух десятилетий также реформе избирательного права. 
Национальный гнет в Венгрии не ограничивался только областью культуры, не 
означал только исключение из общества, а распространился и на экономику (хотя и в 
гораздо меньшей мере). Хотя и относительное число владельцев из представителей на-
циональностей превосходило число венгров, все же их земельная площадь была несоиз-
меримо меньшей и она находилась в горных районах, приносящих гораздо меньше при-
были. Более усиленной оказалась и степень эксплуатации сельскохозяйственных рабочих 
и батраков национальностей, а даже в заработной плате промышленных рабочих показа-
лось расхождение. 
Прогрессивные, демократические венгерские политические партии — радикалы 
и социал-демократы — в основном тоже исходили из идеи единого венгерского националь-
ного государства и не только не требовали ни национальной автономии, ни тем менее 
федеративного решения, а д а ж е не оценили предложения такого направления (Реннер, 
Бауер). Ни Яси — считавшийся самым радикальным в этом отношении, — ни социалисты 
не отходили от базиса, обеспечивающего внутри единой Венгрии во всяком случае «куль-
турную и экономическую гегемонию» венгров, хотя и при широкой национальной демок-
ратии. Даже в 1918 г.", непосредственно перед провалом дуалистической монархии, они 
не сумели пойти дальше в этом вопросе. Таким образом управляющая государственная 
власть и оппозиция в одинаковой мере несут ответственность. 
Die Pläne des Alldeutschen Verbandes 
zur Umgestaltung Österreich-Ungarns 
von 
G Y . T O K O D Y 
In den Wel the r r scha f t sp länen des Alldeutschen Verbandes spielte die 
Annexion Öster re ich-Ungarns , oder zumindes t seine völlige wir t schaf t l iche 
und poli t ische U n t e r o r d n u n g eine b e d e u t e n d e Rolle. Die Angl iederung der 
Monarchie wäre nämlich eine G r u n d b e d i n g u n g zur Schaf fung eines m i t t e l e u r o -
päischen deu t schen Reiches gewesen, was wiederum Vorausse tzung und zugle ich 
Folge der auf Wes teuropa und Übersee ger ichte ten erfolgreichen Erobe rungs -
bes t r ebungen bedeu te t h ä t t e . 1 Das war der Grund , d a ß die Theore t iker des 
Al ldeutschen Verbandes schon seit Beginn der 90er J ah re P läne zur Auf te i lung , 
zur tei lweisen Angl iederung oder Födera l i s ie rung Östere ich-Ungarns aus-
a rbe i te ten . Als historische B e g r ü n d u n g b e n u t z t e n sie in diesen Plänen a u c h 
Argumen te , wie sie die Vor läufer de r P a n g e r m a n e n , haup t säch l i ch Pau l de 
Lagarde 2 und später die sogenann ten Ostforscher a n f ü h r t e n . 
W ä h r e n d der 90er J a h r e des vorigen J a h r h u n d e r t s te i l ten die ersten p a n -
germanischen Pläne — und da rauf b a u t e sich die damalige P r o p a g a n d a des All-
deutschen Verbandes auf — die Monarchie in v o m Deutschen Reich abhäng ige , 
zahlreiche kleine Staatsgebi lde u n d fo rde r ten deren sukzessive, aber völl ige 
Germanis ie rung . Die Vorstel lungen übe r die konkre t e Auf te i lung waren se lbs t -
vers tändl ich verschieden. Vor der J a h r h u n d e r t w e n d e o f f e n b a r t e n sich die 
Bes t rebungen des Al ldeutschen Verbandes , neben den P länen Pau l de Laga rdes , 
am deu t l i chs ten in der 1895 in Berl in erschienenen a n o n y m e n Broschüre 
»Großdeu t sch land und Mi t te leuropa u m das J a h r 1950«. Die Broschüre wir-
belte auch im Ausland viel S t a u b au f , da sie mi t ve rb lü f f ende r Offenhei t die 
1
 Uber die Pläne zur Errichtung eines mitteleuropäischen Deutschen Reiches sowie 
über ihren Zusammenhang mit den Weltmachtbestrebungen s. ausführlicher G Y . T O K O D Y : 
Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei (1890—1918) (Der All-
deutsche Verband und seine mitteleuropäischen Pläne). Értekezések a Történelmi Tudomá-
nyok köréből, 1959. 
2
 Deutsche Schriften von Paul de Lagarde. Göttingen, 1892. Otto Bonhard, einer der 
späteren Führer des Alldeutschen Verbandes, reiht Paul de Lagarde, dessen wirklicher Name 
Bötticher war, unter die Vorläufer des alldeutschen Gedankens. Nach Bonhard waren nämlich 
die »kleindeutschen-großdeutschen-alldeutschen« Konzeptionen einzelne Stufen der »völki-
schen Entwicklung«, deren hauptsächlichste Vertreter Treitschke, Lagarde und Hasse gewesen 
seien. O. B O N H A R D : Geschichte des Alldeutschen Verbandes. Leipzig — Berlin, 1920, S. 128. 
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Großmach twünsche der r eak t ionä r s t en Kreise der deu t schen her r schenden 
Klasse ausp laude r t e . 
Nach Meinung des u n b e k a n n t e n A u t o r s 3 dieser Broschüre h ä t t e m a n dem 
damaligen Ö s t e r r e i c h - U n g a r n vor allem Galizien und die Bukowina ent re ißen 
müssen. Diese beiden Gebiete h ä t t e n den K e r n des polnischen und ru then i schen 
König tums gebi ldet , die m a n später aus d e m Gebiete des damaligen Ruß land 
h ä t t e e r r i ch ten müssen. D a s ru thenische Königre ich wäre mi t Österreich in 
Personalunion un te r der H e r r s c h a f t des Hauses H a b s b u r g verbl ieben. Ü b e r 
das weitere Schicksal des geplan ten polnischen Königreiches äußer t sich die 
Broschüre in diesem Z u s a m m e n h a n g n i c h t ; doch geht aus anderen Veröf fen t -
l ichungen u n m i ß v e r s t ä n d l i c h hervor , d a ß es un te r die Her r scha f t des Deu t -
schen Reiches h ä t t e ge langen sollen. Die rumän i schen Sprachgebie te Sieben-
bürgens u n d der Bukov ina sollten an R u m ä n i e n k o m m e n , jedoch so, d a ß 
die Gebiete west l ich der Linie Versec, T e m e s v á r , Arad , N a g y v á r a d und S z a t m á r 
auch wei te rh in zu Unga rn gehör t h ä t t e n , die von den Siebenbürger Sachsen 
bewohnten Gebiete j edoch an Österreich gekommen wären und eine sog. 
Markgra f scha f t gebildet h ä t t e n . Die Rolle dieser Markgra f scha f t wäre aller 
Wahrschein l ichkei t nach die Sicherung der völligen U n t e r o r d n u n g U n g a r n s 
von Osten he r und zugleich die V e r m i t t l u n g der deu t schen Vorhe r r scha f t 
in Rumän ien gewesen. 
Es ist vielleicht u n n ö t i g zu be tonen , d a ß der Ansch luß eines Teiles von 
Siebenbürgen a n R u m ä n i e n n ich t die A n e r k e n n u n g eines selbständigen S taa t s -
lebens des r u m ä n i s c h e n Volkes bedeu te t e , sondern d a r a u f hinwies, d a ß die 
Alldeutschen b e m ü h t w a r e n , die bes t ehenden na t iona len Gegensätze zugun-
sten des d e u t s c h e n Imper i a l i smus auszunu t zen . Was bewiese dies besser als 
die F o r d e r u n g der Broschüre , Rumän ien möge fü r den Gebie tszuwachs dem 
Zollverein be i t r e t en und m i t Österreich, d . h . mi t dem Deutschen Reich ein 
mili tärisches Bündnis schl ießen. 
Das gleiche Schicksal w a r den Serben wie auch den Südslawen im allge-
meinen z u g e d a c h t . Die F lugsch r i f t wirf t näml i ch die E r r i c h t u n g eines großser-
bischen K ö n i g t u m s in Persona lun ion mit Österre ich au f ; es sollte aus dem d a m a -
ligen serbischen K ö n i g t u m , weiterhin aus Kroa t i en , Da lma t i en , Montenegro 
sowie aus Bosnien und aus der Herzegowina bes tehen . 
Die obigen Pläne zeigen, daß die P a n g e r m a n e n im Gebiet der Monarchie 
vor allem a n eine Auf t e i l ung Ungarns d a c h t e n , w ä h r e n d das österreichische 
Kaiserreich — abgerechne t Galizien u n d die Bukowina — im wesent l ichen 
unversehr t geblieben wä re . Zugleich v e r w a r f e n sie aber völlig auch n u r die 
formelle Unabhäng igke i t U n g a r n s , und d e h n t e n den Begriff des österreichischen 
3
 Es ist zu bemerken, daß sich die Flugschrift sehr stark auf die dargelegten Ansichten 
P. de Lagardes über Österreich-Ungarn stützt . Deshalb wirft die Entfal tung der Grund-
gedanken der Flugschrift auch auf die Vorstellungen Lagardes Licht, und so wäre es unnötig, 
jene gesondert zu behandeln. 
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Kaiserreiches — der darges te l l ten Auf t e i l ung en t sprechend — auch auf die 
verbl iebenen Teile des Landes aus. Der Grund hierfür war einerseits der , d a ß 
die N ich tdeu t schen in d e m geplanten österreichischen Kaiserreich — also 
Ungarn , Tschechen , S lowaken und Slowenen — in Gebie ten leb ten , welche 
das deu tsche Monopolkapi ta l — sowohl wir t schaf t l ich als auch s t ra teg i sch — 
besonders nö t ig ha t t e , andererse i ts h ie l ten die P a n g e r m a n e n die Germanisie-
rung dieser Völker fü r a m schnellsten d u r c h f ü h r b a r , da in diesen Gebieten 
neben den ü b e r 15 Millionen Nich tdeu t schen etwa 10 Millionen Deutsche l eb t en . 
Als Vorausse tzung der p rak t i schen Germanis ie rung b e s t i m m t e n die 
a l ldeutschen Autoren die Zerschlagung der Bes t rebungen nach na t iona le r 
Gleichberecht igung, die U m g e s t a l t u n g des öffentl ichen u n d p r iva ten Rech t s , 
sowie —- vor al lem — die Siedlungen und die En te ignung des sich in n ich tdeu t schen 
Händen bef indl ichen Grundbes i tzes . Die Flugschri f t »Großdeu t sch land und 
Mi t te leuropa . . .« behande l t e ausführ l ich die damal igen Besi tzverhäl tnisse 
Böhmens u n d stellte fes t , d a ß die mäch t ig s t en Magnaten deu tscher H e r k u n f t — 
wie die F ü r s t e n Schwarzenberg , Coloredo-Mansfeld, Für s t enberg , L ich ten-
stein, die Grafen Walds te in , Czernin u . a . — in diesen Gebieten schon über 
riesige Gü te r ve r füg ten , die als Grundlage zum weiteren Vors toß des Deu t sch-
tums d ienen könn ten . Die En te ignung des ungar ischen Großgrundbes i tzes 
hielt die Broschüre fü r noch leichter als die des tschechischen, da diese Gü te r — 
wie sie b e m e r k t — nur d e m Namen n a c h dem ungar i schen Adel gehör t en , 
ta tsächl ich aber im Besitz de r » jüdischen Gläubiger« seien. 
Auch die Germanis ie rung der ungar i schen Bevö lke rung hielten die P a n -
germanen n i ch t fü r zu schwier ig . Dr. F r . Gun t r am-Schu l the iß (Das Deu t sch -
t u m in Ungarn 4 ) und H e r m a n n B a m b e r y (Bamberger) (Das W e r d e n der 
Magyarenna t ion 5 ) be teue rn in ihren Arbe i t en , daß nur ein verschwindend kleiner 
Teil der damal igen insgesamt 7 Mill. U n g a r n wirklich U n g a r n seien, die meis ten 
seien slawischer A b s t a m m u n g , und e twa 2 oder 3 Mill, von ihnen seien deu t sche r 
H e r k u n f t . A u ß e r d e m n ä h r e sich — wie die genannten A u t o r e n meinen — die 
ganze K u l t u r in Ungarn seit J a h r h u n d e r t e n aus deu t schen Quellen, eine selb-
s tändige ungar ische K u l t u r gebe es ü b e r h a u p t n icht . — E s wäre völlig über-
flüssig, über diese Dars te l lungen , denen wir aus der zei tgenössischen panger -
manischen, sodann aus der spä teren faschis t ischen L i t e r a t u r weitere unzähl ige 
ähnliche Beispiele anschl ießen könn ten , h ier mehr zu e r w ä h n e n , denn ihre An-
spielungen u n d Unwissenschaf t l ichkei t s ind offensicht l ich. Doch erweist es sich 
nu r d a r u m als notwendig , weil sie die schwachen und schon damals zur Rassen-
theorie ne igenden A r g u m e n t e aufzeigen, m i t denen die Al ldeutschen v e r s u c h t e n , 
die Berech t igung der g roßdeu t schen Bes t rebungen zu beg ründen . 
D a ß die geplanten n e u e n Staatsgebi lde — das geplan te polnische König-
reich und z u m Teil R u m ä n i e n ausgenommen — mit den e rwähn ten Teilen 
1
 Erschienen als Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 19. —23. Mai 1894. 
5
 Erschienen im Siebenbürgisch Deutschen Tagblat t , in der Nr. vom 20. Mai 1894. 
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U n g a r n s dem vergrößer ten österreichischen Kaiserreich u n m i t t e l b a r u n t e r -
geordnet worden wären , b e d e u t e t se lbs tvers tändl ich n icht , d a ß die a l ldeut -
schen Ideologen Österreichs Selbs tändigkei t i rgendwie f ö r d e r n wollten. I m 
Gegentei l ! Nach den vorgeschlagenen Umges t a l t ungen sollte — wie es in de r 
F lugschr i f t »Großdeu t sch land und Mi t te leuropa . . .« wört l ich heißt — »das 
Kaiserreich Öst rer re ich . . . mi t der in D i k t a t u r ve rwa l t e t en Markgra f scha f t 
Ungarn —. . . in den großdeutschen Bund u n d in den deu t schen Zollverein«8 
e in t re t en . We i t e rh in : »Es verz ich te t zu Guns t en des Deu t schen Reiches au f 
eine eigene Marine, un te rhä l t aber eine eigene Landa rmee , in der jedoch n u r 
Deutsche dienen.«7 
Diese P läne werfen ein Licht auf die s t ra tegischen Zielsetzungen des 
Verbandes bezüglich Ös te r re ich-Ungarn . Dies wird auch d u r c h die geistige 
Ähnl ichkei t bewiesen, die zwischen den P l ä n e n und E r n s t Hasses Ans ich ten 
b e s t a n d , denn Hasse war von 1893 bis 1908 Vorsi tzender des Al ldeutschen 
Verbandes und seine Arbei ten waren r i ch tunggebend fü r die Poli t ik des Ver-
bandes bezüglich der Monarchie. 8 Dies wird auch durch die A n e r k e n n u n g 
bewiesen, mit der die a l ldeutschen Blä t te r P a u l de Laga rde und die F lug-
schr i f t »Großdeu t sch land und Mi t te leuropa . . .« wiederholt e rwähnen, u n d 
n ich t zuletzt d a d u r c h , d a ß die G r u n d g e d a n k e n dieser P l äne in i rgendeiner 
F o r m fas t in allen a l ldeutsch eingestel l ten Schr i f t en a u f f i n d b a r waren, die sich 
mi t Ös ter re ich-Ungarn beschä f t ig t en . Als Beispiel können wir die Schr i f t en 
»Deu t sch land bei Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s « 9 oder »Österreichs Zusammen-
b ruch und Wiede rau fbau« 1 0 als die b e k a n n t e s t e n e rwähnen , die, obwohl sie 
bezüglich der Einzelhei ten der Auf te i lung verschiedene Konzep t ionen a n f ü h -
ren , über die Auf te i lung und Annexion der Monarchie mi t den übrigen panger -
manischen Ideologen vo l lkommen einer Meinung sind. 
Es f r ag t sich n u n , auf welchem Wege m a n dieses Ziel — die Annexion 
Österreichs — erreichen wollte. Auf diese F rage h a t E r n s t Hasse am k la r s t en 
gean twor t e t . Seiner Meinung n a c h gebe es zwei mögliche Wege : den des Krie-
ges oder den fr iedl ichen Weg. Den fr iedl ichen Weg häl t Hasse nur dann f ü r 
gangba r , wenn die Habsburge r zuguns ten Deu t sch lands Konzess ionen machen . 1 1 
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Sollte dies n ich t geschehen, k ä m e es also zu einem Krieg, so dürfe m a n — 
l au t Hasse — selbst vor der Aufwiegelung der Völker der Monarchie , in e r s t e r 
Linie der U n g a r n , n icht zurückschrecken . Demen t sp rechend forder te der Vorsi t -
zende des Verbandes die Wiederho lung der Pol i t ik Bismarcks von 1866, genauer 
eine Organis ierung eines von innen vorbere i t e ten ungar i schen Aufs tandes 1 2 
als U n t e r s t ü t z u n g . 
Es ve r s t eh t sich von selbst , d a ß E r n s t Hasse , der immer fü r die Annex ion 
Ungarns e i n t r a t , den ungar i schen Aufs tand nicht deshalb als U n t e r s t ü t z u n g 
haben woll te , weil er die Unabhäng igke i t Ungarns zu fö rdern gedach t e . 
I m Gegenteil : mi t dem Hinweis auf den 13. Augus t 1849 fo rde r t er, d aß Deu t sch -
land im Falle des Ausbruches des ungar ischen Aufs tandes eine ähnliche Rolle 
spielen solle, wie das zaris t ische R u ß l a n d bei der Zerschlagung des unga -
rischen Fre ihe i t skampfes . D. h . mit ande rn Wor ten Deu t sch land solle den 
heimlich von i hm vorbere i te ten und u n t e r s t ü t z t e n ungar i schen Aufs t and nie-
derschlagen u n d seine Bedingungen dem bed räng t en Österre ich aufzwingen . 1 3 
Hasse e r inner t sogar an den Brief , den Kaiser Kar l V. an Fe rd inand I . schr ieb , 
als dieser ihn u m R a t und Hilfe gegen die T ü r k e n ba t , und in dem der Ka i se r 
nu r für den Fal l Hilfe in Auss icht stellte, w e n n Ferd inand Unga rn a n n e k t i e r t 
h ä t t e . Sollten sich die Habsburge r wieder an den Kaiser u m U n t e r s t ü t z u n g 
wenden , so müsse — nach Hasse — diese Bed ingung von n e u e m gestellt wer-
den.1 4 
All diese P läne aber , die der Al ldeutsche Verband haup tsäch l ich in der 
ers ten Zeit seines Bestehens — also in den 90er J ah ren u n d u m die J a h r h u n -
der twende — vorb rach t e , wären in der gegebenen in te rna t iona len S i tua t ion 
nu r durch einen Zwei f ron tenkr ieg gegen R u ß l a n d und F rank re i ch d u r c h f ü h r b a r 
gewesen. Die F ü h r e r des Al ldeutschen Verbandes waren sich da rübe r o f f e n b a r 
i m klaren, was auch da raus he rvorgeh t , d a ß Hasse die Schr i f t »Deu t sch land 
bei Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s « beifällig z i t ier t , die die E r r i c h t u n g »Groß-
deutschlands« n u r dann fü r p rak t i sch d u r c h f ü h r b a r hielt , wenn Deu t sch land 
das zaristische Ruß land zerschlagen habe . Geschehe dies, so könne m a n — 
lau t Vors te l lung der F lugschr i f t — fü r geringen Schadenersa tz die N ich tdeu t -
schen aus Cisleithanien ausweisen, und es e rgäbe sich die Möglichkeit , n ich t n u r 
von R u ß l a n d , sondern auch von seinem V e r b ü n d e t e n , von Frankre ich große 
Gebiete a b z u t r e n n e n und diese vor den west l ichen bzw. östl ichen Grenzen 
Deutsch lands zu Ver te idigungszonen zu ges ta l t en . Diese Gebiete m ü ß t e n — 
Cisleithanien — ge räumt und die besiegten Regierungen gezwungen w e r d e n , 
der ausgewiesenen n ich tdeu t schen Bevölkerung en t sprechende E n t s c h ä d i g u n g 
zu bie ten. Diese ge räumten und annek t i e r t en Gebiete sollten d a n n mit deu tschen 
Siedlern kolonisier t werden. Dies wären n a c h Ansicht der Flugschri f t u n d 
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da rübe r h inaus auch nach der Meinung der P a n g e r m a n e n die wicht igs ten 
Fr iedensbed ingungen nach e inem siegreichen Krieg gewesen.1 5 
Aus d e m Gesagten geht n icht nur h e r v o r , daß die P a n g e r m a n e n schon 
u m die J a h r h u n d e r t w e n d e den Zweif rontenkr ieg zur Verwirkl ichung ihrer 
P l äne fü r unumgäng l i ch h ie l ten , sondern d a ß sie auch an den unbed ing t en 
Sieg Deu tsch lands g laub ten . Tatsächl ich abe r war der deu t sche Imper ia l i smus 
zu dieser Zeit auf einen solchen Zweif rontenkr ieg noch nicht vo rbe re i t e t . 
Dies u m so weniger , als j ede r Versuch zur Verwirkl ichung dieser Pläne a u ß e r 
d e m W i d e r s t a n d Frankre ichs und R u ß l a n d s auch den Englands ausgelöst 
h ä t t e . Mit d e m A u f k o m m e n des Imper ia l i smus rück ten näml ich bekann t l i ch 
die engl isch—deutschen Gegensätze in den Mi t t e lpunk t der in te rna t iona len 
Pol i t ik . Der K a m p f zwischen den beiden L ä n d e r n wurde in Kolon ia l f ragen , 
in der F lo t tenpol i t ik und auf verschiedenen anderen Gebieten des i n t e rna t io -
nalen Lebens zusehends e rb i t t e r t e r und h a t t e die Schwächung des Dre ibundes 
zur Folge. Ös te r re ich-Ungarn , das in E n g l a n d einen Verbünde ten gegen 
R u ß l a n d sah , war mit der Wes t - und Überseepol i t ik Deu t sch lands unzu f r i eden , 
was sich in seiner S te l lungnahme zum Burenkr ieg deu t l i ch o f f enba r t e . In 
I ta l ien löste die englandfeindl iche Pol i t ik Deu t sch lands ähnliche Unzuf r ie -
denhei t aus.1 6 
Der deu t sche Imper ia l i smus war n i ch t gewillt, auf seine westl ichen und 
überseeischen Ansprüche zu verz ichten, konn t e aber auch den Dre ibund 
n ich t en tbeh ren , außer er h ä t t e sich von vornhere in mi t de r völligen und end-
gült igen Isol ierung a b g e f u n d e n . Demen t sp rechend g l aub ten die f ü h r e n d e n 
poli t ischen Kreise , den einzigen »Ausweg« aus diesem Di l emma in der k r a f t -
vollen A u f r ü s t u n g zu e inem Kriege — u . zw. zu e inem Zwei f ron tenkr ieg — 
gefunden zu h a b e n . Zur Zeit Bismarcks w a r die offizielle deutsche Pol i t ik 
gegenüber Ös te r re ich-Ungarn vom Bes t r eben nach Fes t igung der i n t e rna t io -
nalen Lage Deutsch lands , wei terhin vor a l lem von der Pol i t ik bes t immt , F r a n k -
reich zu isolieren, R u ß l a n d in Schach zu ha l ten und so einen Zweif ronten-
krieg zu ve rme iden ; aber seit den 90er J a h r e n und besonders seit der J a h r -
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h u n d e r t w e n d e war auch f ü r die Poli t ik gegenüber Ös te r re ich-Ungarn die 
Vorbe re i t ung eines kün f t i gen europäischen Krieges m a ß g e b e n d . 
Außer gewissen innenpol i t i schen G r ü n d e n , auf die ich hier n ich t einge-
hen k a n n , war die skizzierte in te rna t iona le Lage der H a u p t g r u n d d a f ü r , daß 
die offizielle deu tsche Poli t ik weder zur Zeit Bismarcks n o c h danach (bis 1918) 
die Annexion der Öster rechisch-Ungar ischen Monarchie offen a n s t r e b t e . 
Zugleich aber war sie b e m ü h t durch Aussch lach tung de r inneren Schwierig-
ke i ten der Donaumonarch ie und ihrer in te rna t iona len K o n f l i k t e mit R u ß l a n d 
sowie — nicht zule tz t — d u r c h die kraf tvol le Expans ion des deutschen K a p i t a l s 
in ih rem wir t schaf t l ichen Leben , die Österre ichisch-Ungar ische Monarch ie 
in eine wachsende Abhängigke i t von der deutschen Po l i t i k h ine inzudrängen . 
Der S t a n d p u n k t der offiziellen d e u t s c h e n Politik u n d die in t e rna t iona le 
Isol ierung Deutsch lands zwangen die F ü h r e r des Al ldeutschen V e r b a n d e s , 
ihre bisherige gesamte Poli t ik zu revidieren u n d gegenüber Ös te r re ich-Ungarn , 
dem einzigen zuverlässigen Verbünde t en Deutsch lands eine elastischere Hal-
t u n g e inzunehmen . Eine en tsche idende Rolle spielte in dieser Ände rung auch 
die Ta t sache , d a ß die wicht igs te österreichische Basis des Al ldeutschen Ver-
bandes , die nat ional is t ische großdeutsche Bewegung Schönerers , um die J a h r -
h u n d e r t w e n d e in eine Sackgasse geriet. E s zeigte sich, d a ß sich die überwie-
gende Mehrhei t der österreichischen Bourgeoisie und die Volksmassen n icht 
mi t dem Gedanken des Anschlusses a b f i n d e n wollten. 
Diesen ve rände r t en S t a n d p u n k t d r ü c k t e schon die En t sch l i eßung der 
im J a h r e 1900 abgeha l tenen V e r b a n d s t a g u n g aus: »Der Alldeutsche V e r b a n d 
sieht in der E r h a l t u n g des österreichischen D e u t s c h t u m s eine Lebens f rage 
des deu t schen Volkes und h o f f t , d a ß es den Deutschen Österre ichs durch s t a n d -
h a f t e s Aushar ren im K a m p f e gelingen werde , die ihnen gebührende S te l lung 
im S t a a t e zu er langen. E r w ü n s c h t un ter dieser Vorausse tzung einen engeren 
Ansch luß Österreichs an das Deutsche Reich du rch die A u f n a h m e des 
deutsch-österre ichischen Bündnisses in die Verfassung u n d durch eine Zoll-
union.« 1 ' 
Von diesem Zei tpunkt an stellte der Alldeutsche V e r b a n d s ta t t de r gefor-
de r t en Zerschlagung des österreichischen S taa te s ein n o c h engeres B ü n d n i s 
zwischen dem Deutschen Reich und Österre ich in den Mi t te lpunkt seiner 
P r o p a g a n d a , d . h . er b e m ü h t e sich um die gesteigerte U n t e r o r d n u n g der Monar-
chie sowie u m die U n t e r s t ü t z u n g der Kr iegsvorbere i tungen der österreichi-
schen her rschenden Klassen. Als logische Folge dieser Po l i t ik n a h m der V e r b a n d 
aus t ak t i schen Überlegungen in den V o r j a h r e n des I . Weltkrieges a u c h die 
großösterreichischen Pläne a n , die damals in den Kreisen der österreichischen 
Aris tokra t ie u n d Bourgeoisie einen großen Anklang f a n d e n . Nach der J a h r -
h u n d e r t w e n d e r ü c k t e n näml ich in der Monarchie die P läne in den Vorde rg rund , 
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die auf die großöster re ichischen Vorstel lungen bauten 1 8 u n d die anstelle des 
Dual i smus fü r e ine föderal is t ische U m g e s t a l t u n g e in t r a t en . Das außenpob-
t i sche Ziel dieser Pläne war , d e n einzelnen Völkern Ös te r re ich-Ungarns — 
se lbs tvers tändl ich unter der H e r r s c h a f t der H a b s b u r g e r , also u n t e r dem Reichs-
szep te r —, die formelle Selbs tändigkei t zu gewähren , um a u c h so den deu t schen 
E i n f l u ß auf d e m Balkan zu steigern und d e n russischen zu rückzud rängen . 
E b e n deshalb er leichter ten diese Pläne u n d die ihnen en t sp rechende Pol i t ik 
d e n Ausbau u n d die Auf rech te rha l tung de r Beziehungen des Al ldeutschen 
Verbandes zu d e n Parteien u n d den he r r schenden Kreisen, welche die groß-
österreichischen Bes t rebungen ve r t r a t en . 
Unter den großösterreichischen Plänen w a r der wicht igs te mit dem N a m e n 
F r a n z Fe rd inands v e r k n ü p f t , d e n n in diesem Fall s tand ein Mann bzw. eine 
politische Vere in igung im H i n t e r g r u n d der P l ä n e , die schon d a m a l s einen großen 
E i n f l u ß in der Monarchie h a t t e und die im Falle des Ablebens des Ka i se r s 
a n die Macht ge langt wäre. E s is t also kein Zufa l l , daß n a c h der J a h r h u n d e r t -
wende eine der H a u p t f r a g e n de r österreichisch-ungarischen Politik des All-
deutschen V e r b a n d e s eben die S te l lungnahme zur Franz Fe rd inandschen Kon-
zept ion war. U m diese S te l lungnahme gründl icher zu erhel len , müssen wir 
diese Konzep t ion ein wenig n ä h e r be t r ach t en . 
Die Ans ich ten des Thronfolgers übe r den Tr ia l i smus sind al lgemein 
b e k a n n t ; a l lerdings ist die k o n k r e t e Form dieser Ansichten n ich t klar, u n d sie 
ve ränder ten s ich höchstwahrscheinl ich den Schwankungen der poli t ischen 
Lage en t sp rechend ebenso, wie die P l äne des Al ldeutschen Verbandes . 1 9 
Jedenfa l l s d ü r f t e die A n n a h m e zu gewagt u n d überaus unwahrscheinl ich sein, 
wonach sich F r a n z Ferd inand u n d Wilhelm I I . am 12. J u n i 1914 in Konop i s t 
dahingehend geeinigt h ä t t e n , im Falle e ines siegreichen Krieges »das a l te 
K ö n i g t u m Po len , mi t L i tauen u n d der U k r a i n e , also von de r Ostsee bis zum 
Schwarzen Meere« wiederzuerr ichten; we i t e rh in , daß Deutschland Posen 
ab t r e t en und d a f ü r »die d e u t s c h e n Teile Öster re ichs und Tr ics ts« erhalten sol l te . 
Zugleich wäre »ein neues Königre ich aus B ö h m e n , Ungarn u n d allen jugos la-
wischen Gebie ten einschließlich Serbiens, Da lma t i ens und Salonikis . . .« gebi lde t 
worden . Das polnische Königre ich hä t te F r a n z Fe rd inand bzw. sein Nach-
folger , sein ä l t e r e r Sohn b e k o m m e n , das t schechisch-ungar isch-südslawisehe 
Kön ig tum der jüngere Sohn F ranz Fe rd inands . 2 0 
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Tatsächl ich h a t t e F r a n z Fe rd inand Vors te l lungen, wonach m a n die 
Monarchie in »einen deu tschen , tschechischen, südslawischen und polnischen 
S taa t« hä t t e auf te i l en sollen u n d »welche in mancher Beziehung a u t o n o m , 
in manche r Beziehung v o m zentra len Wien abhängig gewesen wären«2 1 . 
Dennoch m u ß m a n die obigen P läne für unwahrschein l ich h a l t e n . Nicht d a r u m , 
weil auf dem Tre f f en in Konopis t — wie e twa Sidney Bradshaw Fay2 2 u m j eden 
Preis beweisen möch te — n ich t vom Nachkr iegseuropa , sondern vom Ba lkan 
und haup t säch l i ch von der inneren Lage der Monarchie die Rede gewesen wäre , 
sondern , weil m a n sich von F r a n z Fe rd inand schwer vorstel len kann, d a ß er 
auf das wer tvol l s te Gebiet der Monarchie, auf Österreich verz ichte t h ä t t e . 
F r anz F e r d i n a n d war näml ich nicht Ver t re t e r der g roßdeutschen , son-
dern der großösterreichischen P läne . Obgleich der spr ingende P u n k t seiner 
Pol i t ik das B ü n d n i s mit dem Deutschen Reich war — ohne dieses wäre das 
Vordr ingen auf d e m Balkan n u r leere T räumere i gewesen — , war er »ein Gegner 
eines jeden noch engeren Anschlusses an Deu t sch land . . . und jener P l a n , 
welcher spä te r u n t e r dem Begriff "Mit te leuropa ' Form angenommen h a t , 
war s te ts a u ß e r h a l b seiner Wünsche und Bestrebungen«. 2 3 Gegen die Schönerer-
G r u p p e und besonders gegen Schönerer selbst füh l t e er eben d a r u m »eine leb-
h a f t e Abneigung«, weil diese das österreichische Kaiserreich mit dem Deu t -
schen Reich verschmelzen wollten.2 4 Dagegen ve rband den Erzherzog mi t der 
ande ren Gruppe der P a n g e r m a n e n eine enge F r e u n d s c h a f t , persönlich vor al lem 
mi t E d m u n d Ste inacker , der zu dem engsten Kreise seiner Ver t rauens leu te 
gehör te , sowie mi t Paul Samassa und in gewissem Grade auch mit Rudo l f 
Brandsch . 2 5 Diese P a n g e r m a n e n ve r t r a t en die polit ische Linie des Alldeutschen 
Verbandes und waren deshalb in zahlreichen Fragen mi t dem Thronfolger 
einer Meinung, obgleich hier im wesentl ichen von einer entgegengese tz ten 
Konzep t ion die Rede war . Sie s t immten da r in überein, d a ß die Monarchie 
umgebi lde t und die außergewöhnl iche Lage der ungar ischen herrschenden 
Klasse abgescha f f t werden müsse , und sie s t i m m t e n der geplanten Ba lkan -
expans ion der Monarchie und vor allem den Bes t rebungen F ranz Fe rd inands 
zur En twick lung des Heeres u n d der Flot te zu. 
Der Unte rsch ied der be iden Konzep t ionen zeigte sich an und f ü r sich 
schon dar in , d a ß in den P länen F r a n z Fe rd inands eigentlich n ich t von Födera -
l ismus, sondern v o m Ausbau eines s ta rken , zentral is ier ten S taa te s gesprochen 
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w u r d e . Solche Bes t rebungen klingen — wenngleich ziemlich verhül l t — auch 
in d e m geplan ten Aufruf an , den der Thronfo lger nach d e m Tode F ranz Josefs 
zu veröf fen t l i chen beabs ich t ig te : »Zum Wohle und Gedeihen aller Völker in 
allen Teilen der Monarchie ha l t en Wir es f ü r Unsere nächs te Pf l icht , eine Verei-
n igung zum großen Ganzen und ein e in t rächt iges Z u s a m m e n w i r k e n nach 
gerechten Grundsä t zen he rbe izu führen . . . I n der Reichsver fassung müssen 
d a h e r zunächs t die Widersprüche behoben werden, die derzei t in den f ü r die 
gemeinsamen Angelegenhei ten in der Monarchie gel tenden österreichischen und 
ungarischen Gesetzen bes tehen und die Le i s tung des vorgeschr iebenen E ides auf 
die Verfassungsvorschr i f ten d u r c h deren Unvere inba rke i t unmöglich machen . 
Als U n t e r p f a n d Unserer heiligsten Regen tenpf l i ch ten wollen Wir sodann die 
unzweideu t igen Bes t immungen der Reichsver fassung. . . mit feier l ichem 
Krönungse ide bekrä f t igen . U m die Möglichkeit h ie r für zu schaffen, werden 
Unsere Regierungen ohne Verzug die no twendigen M a ß n a h m e n einlei ten. . .«2C 
Der Auf ru f ve r r ä t se lbs tvers tändl ich n icht das Endzie l , m a n wollte — 
was auch das ausführ l ich ausgearbe i te te Regie rungsprogramm 2 7 f ü r den Fall 
der Thronbes t e igung zeigt — die Verände rungen al lmählich und so d u r c h f ü h r e n , 
d a ß größere innere Konf l ik te u n d die A n w e n d u n g mil i tär ischer Gewalt möglichst 
ve rmieden werden . Der Gedanke des Tr ia l i smus t auch te auch nur als t ak t i sches 
Mit te l zur Bänd igung des e twaigen Wieders tandes der U n g a r n und zur Gewin-
n u n g der der ungar ischen her rschenden Klasse gegenübers tehenden Na t iona-
l i t ä t en auf. » W e n n der Thronfolger mi t d e m Trial ismus aber auch bis zu einem 
gewissen Grade sympa th i s i e r t e , so war es doch nicht viel meh r als eine Liebelei, 
ein F l i r t : seine al te , u n a u s r o t t b a r e Liebe blieb doch 'Groß-Österreich ' .«2 5 
A u c h das Reg ie rungsp rog ramm ve rwi r f t den Gedanken des Tr ia l i smus : 
» D e n Tria l ismus aber nur desha lb zu f ö r d e r n , weil er in Ungarn ansche inend 
ge fü rch t e t wird , h ä t t e um so weniger Mot iv ierung, als Osterreich d a m i t von 
der Küs t e gänzl ich abgeschlossen u n d ein Binnenland wird , was die g röß ten 
wi r t schaf t l i chen Nachtei le f ü r die E r b l a n d c im Gefolge hätte.«2 9 
Daß in den P länen F r a n z Fe rd inands weder von Födera l i smus noch von 
Dezent ra l i s ie rung, sondern v o n einem zentra l is ier ten österreichischen Reich 
gesprochen wurde , beweisen die Briefe des Thronfolgers , die er an seine Ver-
26
 Mitgeteilt bei S. BRADSHAW F A Y , а. а. О. S. 15 — 16. 
27
 Wortwörtlich mitgeteilt bei: Tu. VON SOSNOSKY: Franz Ferdinand. München und 
Berlin, 1929, S. 7 8 - 1 0 5 . 
2 8
 T H . S O S N O S K Y , a . a . O . S . 7 5 . 
29
 Ebd. S. 86. Über die Frage des Trialismus schreibt in gleichem Sinne G Y . B R U C K N E R : 
Ferenc Ferdinand trónörökös magyarországi tervei (Die ungarischen politischen Pläne des Thron-
folgers). Miskolc, 1929, S. 37 — 42. Meiner Meinung nach analysiert der Autor richtig die Gründe, 
die den Thronfolger zur Verwerfung des Gedankens des Trialismus bewegten und dazu, daß er, 
vorübergehend den Dualismus aufrechterhaltend, in entsprechendem Augenblick »die ver-
fassungsrechtliche Stellung und Anerkennung Groß-Österreichs erkämpft«. Übrigens führt 
das Regierungsprogramm sowie auch Sosnosky ähnliche Gesichtspunkte wie Bruckner zur 
Ablehnung des Trialismus an. 
Die Pläne des Alldeutschen Verbandes 49 
t r auens l eu te in diesem Z u s a m m e n h a n g schr ieb, und zahlreiche Denkschr i f t en . 3 0 
Der schon z i t ier te Graf O t t o k a r Czernin z. В. , der zu den eingeweihten Ver-
t r auens l eu t en des Erzherzogs gehör te , schre ib t in seinen Memoiren fo lgendes : 
»Der Erzherzog war ein unbed ing t e r A n h ä n g e r des großösterreichischen Pro-
g ramms . Sein Gedanke war de r , die Monarchie in zahlreiche mehr oder weniger 
se lbständige N a t i o n a l s t a a t e n aufzulösen, welche fü r wicht ige und u n u m g ä n g -
lich no twendige Dinge einen gemeinsamen Z e n t r a l a p p a r a t in Wien bes i tzen 
sol l ten. . .«31 
Der Al ldeutsche V e r b a n d war durch seine Leute über die Vors te l lungen 
F ranz F e r d i n a n d s gut u n t e r r i c h t e t . E r war sich da rübe r im klaren, d a ß der 
Thronfo lger n i ch t Anhänger i rgendeiner F o r m des Födera l i smus war,3 2 sondern 
die E r r i c h t u n g eines »Groß-Österreichs« ans t r eb t e . Anfangs be fü rch t e t e der 
V e r b a n d , d a ß die Verwirkl ichung der P l ä n e des Thronfolgers möglichenfal ls 
eine Lockerung der Beziehungen zwischen Öster re ich-Ungarn und Deutsch-
land u n d eine A n n ä h e r u n g der Monarchie an R u ß l a n d zur Folge h a b e n 
könnte . 3 3 Spä te r jedoch, als die Führe r des Al ldeutschen Verbandes sahen , d a ß 
F r a n z F e r d i n a n d sich in der Verwirkl ichung seiner P läne n u r scheinbar auf 
die Slawen s t ü t z e n wolle, in Wirkl ichkei t aber die Interessen der österreichischen 
Großbourgeois ie und Ar is tokra t ie vor Augen habe , d. h . , d a ß er solche innen-
poli t ischen Umges t a l t ungen bezweckte , bei denen ausschließlich Deu t sch l and 
die äußere S tü t ze bilden könne , änder ten sie al lmählich ihre Meinung. W ä h r e n d 
sie die großösterreichischen Ideen u n t e r s t ü t z t e n , b e m ü h t e n sie sich u m die 
wachsende Beeinf lussung des Thronfolgers , u m als Ergebnis der inneren Umge-
s t a l t ungen den M a c h t a n t r i t t der österreichischen »Großdeutschen« zu erre ichen. 
In dieser Hinsicht t a u c h t e n aber d a d u r c h Schwierigkei ten auf , d a ß 
die in Ös te r re ich-Ungarn t ä t i g e n a l ldeutschen Organisa t ionen bezüglich der 
F ranz Fe rd inandschen Konzep t ion und der A n n a h m e der großösterre ichischen 
Ideen uneinhei t l ich waren . Die g roßdeu t schen Nat iona l i s ten in Österre ich 
s t r ä u b t e n sich anfangs gegen die »Reichsidee«, weil sie b e f ü r c h t e t e n , d a ß 
eine föderal is t ische U m g e s t a l t u n g der Monarchie zur wachsenden B e d e u t u n g 
der slawischen Völker und zur Z u r ü c k d r ä n g u n g des deu t schen Machteinf lusses 
f üh ren könn te . Das war der Grund , d a ß die Großdeutschen in Österre ich — 
die Grundsä tze des 1882 e inge führ t en Linzer P r o g r a m m s a u f r e c h t e r h a l t e n d — 
ihre Aufgabe , neben der Absonde rung Galiziens, der Bukowina und Da lma-
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t iens auch wei terhin in der T r e n n u n g des damal igen österreichischen Kaise r -
reiches von U n g a r n und in der formellen Selbs tändigkei t Ungarns sahen. 3 4 
Die V e r k ü n d u n g dieser formellen Selbs tändigkei t Ungarns ze i t ig te 
n icht nu r u n t e r den f ü h r e n d e n Männern der großösterreichischen und groß-
deu t schen Bewegung, sondern auch bei den Al ldeutschen in Österreich u n d 
in U n g a r n Meinungsverschiedenhei ten . Die le tz ten b e f ü r c h t e t e n , d a ß die 
p rak t i sche Verwirk l ichung des Linzer P r o g r a m m s die Pos i t ion der ungar i schen 
her rschenden Klasse fest igen k ö n n t e und d a ß der E n t f a l t u n g der a l ldeutschen 
Bewegung in U n g a r n und der Verwirkl ichung ihrer P läne noch größere Schwie-
r igkei ten en tgegen t re t en w ü r d e n . Das H a u p t z i e l war näml ich , in Ungarn inne re 
Vorausse tzungen zu schaffen , die dem deu t schen Imper ia l i smus zu gegebenem 
Ze i tpunk t die Annexion des Landes ermögl icht h ä t t e n . Zu diesem Zweck 
waren die zwei wicht igs ten Vere in igungen, der Wiener Verein zur E r h a l t u n g 
des D e u t s c h t u m s in Unga rn und die 1907 gegründe te Ungar ländische D e u t s c h e 
Volkspar te i be s t r eb t , durch die Vereinigung des ungar ländischen D e u t s c h t u m s 
und durch die Bi ldung einer E inhe i t s f ron t m i t den Na t iona l i t ä t en — in e r s t e r 
Linie mi t den R u m ä n e n , teilweise mi t den Slowaken — die Macht der u n g a -
rischen her r schenden Klassen zu brechen. 
Der e r w ä h n t e S t a n d p u n k t der österreichischen großdeutschen Nat iona l i -
s ten war ein Grund d a f ü r , d a ß die ungar ländische a l ldeutsche Bewegung 
n ich t die österreichischen, sondern die Re ichspange rmanen als e rs t rangige 
Ve rbünde t e b e t r a c h t e t e und sich ihrer pol i t i schen Linie anschloß . Das spiegelte 
sich auch dar in wider , d a ß sich ihre F ü h r e r der Konzep t ion F ranz Fe rd inands 
anschlössen, se lbs tvers tändl ich mi t Vorbeha l t en , die den Zielen des Al ldeu t -
schen Verbandes en t sp rachen . 
Vorausse tzung des einheit l ichen A u f t r e t e n s wäre also in erster Linie 
die Überzeugung der österreichischen g roßdeu t schen Nat iona l i s ten u n d ihr 
Zusammensch luß h in te r F r a n z Fe rd inand gewesen, weil es n u r so sicher gewesen 
wäre , d a ß im Falle einer inneren U m g e s t a l t u n g der Monarchie die t a t säch l iche 
Macht n icht in die H ä n d e der Anhänger des Absolu t i smus , sondern in die d e r 
den In te ressen des Deutschen Reiches t r e u d ienenden K r ä f t e gelangen w ü r d e . 
Dem genann t en Ziel d ien te nicht zu le tz t auch die österreichische T ä t i g -
kei t P a u l Samassas , der einer der F ü h r e r des Al ldeutschen Verbandes war . 
I m Mi t t e lpunk t seiner Tä t igke i t s t and der A u s b a u der Verb indungen zwischen 
der Gruppe F r a n z Fe rd inands und der P a n g e r m a n e n , sowie die Z u s a m m e n -
fassung der österreichischen großdeutschen Nat iona l i s ten . Auch das von i hm 
1913 gegründete W o c h e n b l a t t »Deutsch-Öster re ich« folgte dieser pol i t ischen 
Linie. Nicht e inmal griff das B l a t t den s t a r r e n , sich an das Linzer P r o g r a m m 
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k l a m m e r n d e n S t a n d p u n k t de r g roßdeu t schen Nat ional i s ten in Österreich an . 
U. a . sei nu r he rvorgehoben , d a ß der H a u p t g e d a n k e eines Art ikels von 
Samassa , » G e d a n k e n über 'Groß-Öster re ich '« , die V e r w e r f u n g des Linzer 
P r o g r a m m s u n d die Ausges t a l t ung einer n e u e n , aggressiveren Polit ik f ü r die 
österreichischen P a n g e r m a n e n war . »Auf d e m Papier s t ehen noch pol i t i sche 
P r o g r a m m e wie das Linzer u n d seine Ableger , das Leben ist aber ü b e r sie 
bere i ts h inweggeschr i t ten . Theore t i sch s tehen wir noch be i 'Kle in-Öster re ich ' , 
den 'ehemaligen deutschen Bundes l ände rn ' , der Defensive, die die innere Linie 
zu schützen ve rme in t , wenn sie die äußere pre isg ib t ; p r a k t i s c h sind wir schon 
bei 'Groß-Öster re ich ' ange lang t , wenn das Wor t als P r o g r a m m auch noch 
n ich t ausgesprochen ist.«35 
Für die Ausges ta l tung eines einhei t l ichen S t a n d p u n k t e s spielten a b e r die 
Besprechungen zwischen den P a n g e r m a n e n in Deutsch land , den g roßdeu t schen 
Nat ional i s ten in Österreich u n d den ungar länd ischen Al ldeutschen eine viel 
größere Rolle. Vor dem ers ten Wel tkr ieg f a n d die wicht igste Z u s a m m e n k u n f t 
1910 in Linz s t a t t , wo die Ausa rbe i t ung des pange rman i schen S t a n d p u n k t e s zu 
den großösterreichischen P l änen im Mi t t e lpunk t der Diskussion s t and . E i n e r der 
a m meis ten begeis te r ten Ver t r e t e r dieser P l äne w a r j — n i c h t zufäl l ig — E d m u n d 
Ste inacker , der dama l s a n e r k a n n t e Führe r de r ungar ländischen a l ldeutschen 
Bewegung .S te inacke r e rwar te t e von der A n n a h m e der »Reichsidee« vor a l lem, 
d a ß die g roßdeu t schen Nat iona l i s t en in Österre ich endgül t ig ihre al ten Ans ich-
t en von der Selbs tändigkei t U n g a r n s au fgeben , was die Pos i t ion der unga r -
ländischen Al ldeutschen in wesent l ichem Maße ges tä rk t u n d zugleich die 
Österreicher zur P ropag ie rung der südosteuropäischen P l ä n e der Re ichspan-
germanen und de ren Vorbe re i tung zur p rak t i s chen Verwirkl ichung geeigneter 
gemach t h ä t t e . S te inacker e r k l ä r t e : »Das D e u t s c h t u m in U n g a r n soll den Reichs-
gedanken pf legen . 'Los von U n g a r n ' dieses Streben h a t große Fehler , wir 
müssen den Z u s a m m e n h a n g m i t Ungarn p f l egen . Die Christlich-Sozialen h a b e n 
d a f ü r mehr Vers t ändn i s . Es is t ein großer Fehler , wenn wir die Pf lege der 
Reichsidee den Christ l ich-Sozialen überlassen.«3 6 Als Vorausse tzung zur Er re i -
c h u n g dieses Zieles bezeichnete Steinacker den Zusammensch luß mit e inzelnen 
N a t i o n a l i t ä t e n der Monarchie : » D a ß das D e u t s c h t u m den schärfs ten K a m p f 
gegen die Tschechen füh ren m u ß , ist kein Hindern i s , daß wir m i t den S lowaken 
u n d R u m ä n e n u s w . in ein gutes Verhäl tnis zu k o m m e n t r a c h t e n . Die Propagie-
r u n g des Reichsgedankens k a n n die Brücke werden zu e inem E i n v e r n e h m e n 
mi t den übr igen Nat iona l i tä ten .« 3 7 
Diese Sätze waren an die österreichischen P a n g e r m a n e n gerichtet , von 
denen ein Teil a u c h damals n o c h nicht von den im Linzer P r o g r a m m fes t -
gelegten Pr inz ip ien abrücken u n d von einem Zusammensch luß mit den Na t io -
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na l i t ä t en nicht e inmal hören wollte. Des größeren N a c h d r u c k s wegen hielt 
S te inacker es f ü r nötig, noch gesondert zu bemerken , d a ß er — und m i t ihm 
die ungar länd ischen Al ldeutschen —- nicht die In teressen der in Ungarn leben-
den Deutschen , noch weniger die der übr igen Na t iona l i t ä t en , sondern vor 
al lem die In te ressen des d e u t s c h e n Imper ia l i smus vor Augen haben. »Wir sind 
alle Anhänger des deutsch-österre ichischen Bündnisses aus nat ionalen u n d in ter -
na t iona len G r ü n d e n . Das In te resse des Deu t schen Reiches ist es n i c h t , d a ß 
n a c h dem Linzer P r o g r a m m der deutsche Teil Österreichs in ein näheres Ver-
hä l tn i s zu dem Deutschen Reiche t r i t t . Das Interesse ist v ie lmehr , hier einen 
Großs taa t zu h a b e n , in dem das deutsche E l e m e n t die f ü h r e n d e Rolle sp ie l t . . . 
I m Dual ismus k a n n Österreich keine s t a rke R ü c k e n d e c k u n g fü r das Deu t sche 
Reich sein, das k a n n nu r u n t e r der Reichsidee eintreten.«3 8 
Steinackers S t a n d p u n k t und im al lgemeinen der der ungar ländischen 
al ldeutschen Bewegung f ü g t e sich völlig in die tak t i sche Linie des Al ldeutschen 
Verbandes ein. W a s bewiese dies besser, als Pau l Samassas Rede auf dieser 
Konfe renz : »Die Frage des Groß-Östcr re icher tums h a t sehr verschiedene For-
m e n . Das Linzer P r o g r a m m ist aber der Vorwand geworden , jedes E i n g e h e n 
auf diese Frage abzu lehnen . Man kann doch die Reichsidee in gewissem Sinne 
wahren und sie n ich t ganz beisei te schieben.«39 Nach solcher E i n f ü h r u n g war 
Samassa — wie die ungar länd ischen Al ldeutschen — b e s t r e b t , den S t a n d p u n k t 
der österreichischen P a n g e r m a n e n in der ungar ischen F r a g e zu ände rn u n d 
sie f ü r die »Reichsidee« zu gewinnen. 
Was die g roßdeu t schen Nat ional i s ten in Österreich anbe t r i f f t , so ver-
legten sie sich auf der Besprechung im Z u s a m m e n h a n g m i t dem Reichsgedan-
ken nicht offen auf einen ab lehnenden S t a n d p u n k t . Aus ihren Ä u ß e r u n g e n 
j edoch kann m a n auf Uns icherhe i t , auf Nich tve r s t ehen der Pläne der Reichs-
pange rmanen oder auf ve rhü l l t e Mißbil l igung schließen. So hä t t e z. B . einer 
ihrer Ver t re te r , Gröling es f ü r r icht ig geha l ten , wenn die deutsche Mach t völlig 
auf Ungarn ausgedehn t werden würde , zugleich aber wol l te er die Ansprüche 
des deutschen Imper ia l i smus auf dieses Gebie t e inschränken . Ungarn »is t das 
K a n a a n des D e u t s c h t u m s — sagte er — u n d viel wicht iger als Kolonien über 
See. . . Durch Großgrundbes i t ze r , durch Gutsbesi tzer u n d Bauern wird U n g a r n 
e inmal deu tsch werden. Die Z u k u n f t Deu t sch lands liege n i ch t auf dem Wasser , 
sondern in Ungarn.« 4 0 Es ve r s t eh t sich v o n selbst, d a ß diese Lösung der Frage 
den Vorste l lungen des Al ldeutschen Verbandes und des deutschen Imper i a -
l ismus nicht en t sprochen h ä t t e . 
Ein ande re r Ver t re te r (sein Name is t im Pro toko l l unleserlich) be j ah t 
die Polit ik des Zusammenschlusses mi t den übrigen Na t iona l i t ä t en , äuße r t 
sich jedoch n ich t offen übe r das zentrale P rob lem, über die Frage der »Reichs-
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idee«, der S c h a f f u n g eines »Groß-Österre ich«. E r war der Meinung, » d a ß 
n ich t n u r fü r U n g a r n , sondern ü b e r h a u p t f ü r ganz Österreich auf die Rassen-
re inhei t des D e u t s c h t u m s ve rz i ch te t werden m u ß . Wir müssen nur so s a g e n : 
ein Deu t sche r i s t , wer zum deu t schen Volke hä l t und die deu tsche Sp rache 
spr ich t . . . Es ist zwar bedauer l ich , wenn wir auf das Idea l der Rassenrein-
hei t verz ich ten müssen , aber m a n wird sich doch auf den neuen Boden der 
Ta t s achen stellen müssen.«4 1 Aus dem Text geh t nicht he rvor , ob der Sprecher 
n u r aus t a k t i s c h e n Gründen au f die »Rassenre inhei t« des D e u t s c h t u m s ver -
z ichte t , oder ob er die Pe r spek t ivp läne der Re i chspange rmanen nicht ve r s t an -
den h a t t e , d a ß näml ich der Z u s a m m e n s c h l u ß mi t den übr igen Na t iona l i t ä t en 
nu r Mit te l zur U m g e s t a l t u n g der Monarchie sei, und d a d u r c h zur a l lmähl ichen 
Germanis ie rung der Monarchie gewesen wäre . N a c h dem Pro toko l l der T a g u n g 
widerse tz te sich n u r der Abgeordne te Pacher , einer der F ü h r e r der in B ö h m e n 
lebenden Deu t schen , mit völliger Offenhei t d e m Reichsgedanken: »Die g röß te 
Gefahr ist die slawische Gefahr . Es ist bei uns ein nat ionales D o g m a : bei a l lem, 
was die Magyaren uns schaden u n d a n t u n , b i lden sie doch m i t den R u m ä n e n 
z u s a m m e n einen Wal l , den wir n ich t durch die Südslawen un te rb rechen lassen 
d ü r f e n . . . Die Slowaken sind die eigentl ichen Schöpfer und Anreger des P a n -
s lawismus. Sie h a b e n ihn erst an die Tschechen wei te rge t ragen . . . sie b e m ü h e n 
sich, die Einhei t mi t den übr igen slawischen F r a g e n wieder herzustel len. W e n n 
wir die Reichsidee erfassen, so geben wir alle na t ionalen Anschauungen a u f . 
W e n n wir das einheit l iche Re ich Österreich h a b e n , so ist es ganz unmögl ich 
f ü r Wes tös te r re ich , in ein näheres Verhäl tnis zu Deutschland zu t re ten . . . F ü r 
die Deutschen in Böhmen ist es ganz bedenkl ich , dem Reichsgedanken n ä h e r 
zu t r e t e n , da die Slowaken u n d Tschechen i m Reichstage d u r c h Z u s a m m e n -
schluß ges tä rk t werden würden . Wir können n i c h t fü r die Reichsidee z u s a m m e n 
mit den Christlich-Sozialen e in t r e t en , die das t u n im Hinblick auf eine b e s t i m m -
te Person.«42 
* 
Aus den österreichischen Äußerungen au f der Linzer Besprechung k l ing t 
die F u r c h t vor der Doppelgefahr heraus , die b i sher auch der H a u p t g r u n d dessen 
gewesen war , d a ß ein bedeu t ende r Teil de r österreichischen g roßdeu t schen 
Nat ional i s ten in der Frage der »Reichsidee« auch bisher geschwankt h a t t e . 
Wenn sie sich mi t den Na t iona l i t ä t en zusammenschl ießen, k ö n n t e die S icherung 
der deu tschen H e r r s c h a f t in der Monarchie f rag l ich werden, w e n n sie — ähn l i ch 
den Christl ich-Sozialen — F r a n z Fe rd inand u n t e r s t ü t z t e n , so lebte der H a b s -
burger -Abso lu t i smus wieder au f , was die Lockerung der Beziehungen z u 
Deu t sch land zur Folge h ä t t e . 
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Diese be iden Möglichkei ten e r fü l l ten se lbs tvers tändl ich nicht n u r die 
Al ldeutschen in Österreich, sondern auch die in Deu t sch l and mit Sorge. E b e n 
desha lb m u ß t e der Al ldeutsche Verband seinen prinzipiel len S t a n d p u n k t klar 
ausa rbe i t en , weil er nur so seine österreichischen V e r b ü n d e t e n fü r seine Ideen 
gewinnen k o n n t e , und sich n u r so auf n ich t vo raussehbare Möglichkeiten vor-
bere i ten k o n n t e . 
Wir müssen vor allen Dingen be tonen , d a ß eine A n n ä h e r u n g des Verban -
des an die F r a n z Fe rd inandsche Konzept ion n icht nur bezügl ich des Endzie les , 
sondern auch der Einze lhe i ten keine Iden t i f i z i e rung mi t den großösterreichi-
schen P länen bedeu te t e . I m Gegensatz zu diesen P länen f ü r c h t e t e der Verband 
vor allem die übe rmäßige Zentra l i s ierung, weil das die Abhängigkei t der 
»Os tmark« v o m deutschen Imper ia l i smus h ä t t e verr ingern können . Eben d a r u m 
w a r der sich aus mehreren Bundes s t aa t en zusammense t zende Födera l i smus das 
Idea l der R e i c h s p a n g e r m a n e n , d . h . ein S taa tengeb i lde , das — nach E r f ü l l u n g 
seiner Aufgabe , d . h . n a c h Z u r ü c k d r ä n g u n g des russischen Einflusses u n d nach 
Sicherung der nach Kle inas ien und N o r d a f r i k a f ü h r e n d e n Ba lkanbrücke fü r 
den deu t schen Imper ia l i smus — seine Unabhäng igke i t v o n Deu t sch land all-
mähl ich ver l ier t und so zur völligen Germanis ie rung geeignet wird. In diesem 
Falle hä t t e es sich also in a n d e r e r Form u m die Verwirkl ichung der Ziele gehan-
del t , die die P a n g e r m a n e n schon E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s a n k ü n -
dig ten . 
Se lbs tvers tändl ich k o n n t e in der gegebenen S i tua t ion und zur Zei t , als 
der Alldeutsche Verband zu e inem b e d e u t e n d e n poli t ischen Fak to r in Deu t sch-
l and geworden war und seine Beziehungen zu den offiziellen Kreisen ziem-
lich b e k a n n t waren , n ich t m i t so b ru ta le r Offenhei t übe r diese Fragen gespro-
chen werden , wie in den 90er J ah ren . Die grundlegende Absicht aber kann 
m a n dennoch aus den verschiedenen P l ä n e n sowie aus einzelnen Stel lung-
n a h m e n der Al ldeutschen B lä t t e r zu den groß-österre ichischen Ideen heraus-
lesen. Den k o m p e t e n t e s t e n u n d den S t a n d p u n k t der Le i tung des V e r b a n d e s 
höchs twahrsche in l ich a m t reues ten widerspiegelnden P l a n legt die Denk-
schr i f t da r , die von Alber t R i t t e r , dem Geschä f t s füh re r des Al ldeutschen Ver-
bandes , im J a h r e 1912 ausgearbe i te t wurde . 4 3 
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Es v e r s t e h t sich von selbs t , d aß die ziemlich umfangre iche Denkschr i f t 
R i t t e r s in dieser Arbeit n i ch t mi t voller Ausführ l ichke i t behande l t werden 
k a n n . Es k a n n höchs tens d a v o n die Rede sein, ihre H a u p t g e d a n k e n he rvorzu-
heben . So be ruh ig t Albert R i t t e r — g e m ä ß der damal igen t ak t i schen Linie 
des Al ldeutschen Verbandes — vor allem die Ver t re te r der großöster re ichischen 
P läne d a r ü b e r , d a ß es we i te rh in n icht m e h r die Abs ich t des Al ldeutschen 
Verbandes sei, Österreich aufzu te i l en , im Gegentei l , auch er selbst sei A n h ä n g e r 
»Groß-Österreichs«. E r n i m m t also — zumindes t als L ippenbekenn tn i s — 
den großösterreichischen G e d a n k e n an u n d d a m i t auch die Konzep t ion F r a n z 
Ferdinands . 4 4 
Ri t t e r ve rne in t gar n i c h t , d a ß sich h in t e r der B e j a h u n g der großöster-
reichischen Bes t rebungen der Versuch ve rb i rg t , den Thronfo lger im In te resse 
der poli t ischen Ziele der österreichischen »großdeutschen« Pa r t e i en a u s z u n u t -
zen . Seiner Meinung nach d ü r f t e n die »Groß-Deutschen« dem Thronfo lger 
n ich t v e r t r a u e n , d a ß er fü r oder gegen ihre Forderungen s t i m m e , sondern sie 
m ü ß t e n die Lage so ges ta l ten , d a ß er gezwungen sei, i h r e m Willen zu folgen. 
Der Al ldeutsche Verband woll te dieses Ziel mi t poli t ischen Mit teln er re ichen, 
weil er f ü r c h t e t e , daß es im en tgegengese tz ten Fall zur E n t s c h e i d u n g k ä m e 
u n d d a ß dies auf die Innenpo l i t i k Öster re ich-Ungarns wei tgehende Auswir-
kungen zur Folge hä t t e . E r b e f ü r c h t e t e vor allem — u n d diese Sorge wider-
spiegelt sich a u c h in der Denksch r i f t — , d a ß unter solchen U m s t ä n d e n die 
Bourgeoisie der slawischen Völker der Monarchie sowie die kler ikalen K r ä f t e 
auf die Seite des Thronfolgers übergehen würden, 4 5 was d a z u füh ren k ö n n t e , 
d a ß en tweder im Osten Deu t sch lands eine feindl ich eingestell te Macht e rsche in t , 
oder aber Ös ter re ich-Ungarns völliger Z u s a m m e n b r u c h e i n t r i t t . Beide Möglich-
ke i ten e r fü l l t en den Verband mi t t iefer Besorgnis.4 0 I m e r s t en Falle h ä t t e sich 
die in t e rna t iona le Isolierung Deutsch lands gesteigert , genaue r , sie wäre voll-
kommene r geworden, davon ganz zu schweigen, daß dem deu t schen Monopol-
k a p i t a l eine reiche Beute e n t g a n g e n wäre ; im zweiten Fall t a u c h t e die Be fü rch -
t u n g auf , d a ß Deutsch land b e i m Zerfall der Monarchie höchs tens nu r an die 
E r w e r b u n g der österreichischen Gebiete denken könnte , w ä h r e n d die übr igen 
Gebiete vorauss icht l ich un te r den E in f luß des zarist ischen Ruß lands gelangen 
würden. 4 7 
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Diese Aussichten beweg ten die F ü h r e r des Al ldeutschen Verbandes , 
ein P r o g r a m m zu v e r k ü n d e n , das fü r das Z u s a m m e n w i r k e n der Gruppen der 
österreichischen großdeutschen Nat ional i s ten mi t dem Kreise F ranz Fe rd inands 
als Grundlage d ienen k ö n n t e , ein P r o g r a m m also, das n ich t allzu weit von den 
Vorstel lungen des Thronfolgers s t a n d . Gleichzeitig aber m u ß t e dieses P r o g r a m m , 
r icht iger die auf Grund dessen en t fa l te te Tä t igke i t , das A u f k o m m e n eines 
e twaigen Habsburge r -Zen t ra l i smus verh indern und die H e r r s c h a f t des »Deu t sch -
t u m s « (d. h . der österreichischen großdeutschen Nat iona l i s ten) in der umge-
s ta l t e ten Monarchie sichern.4 8 
Diesen G r u n d g e d a n k e n en t sprechend verwi r f t Alber t R i t t e r das dual i -
st ische Sys tem, zugleich aber ve rwi r f t er j ede zentral is t ische Bes t rebung, die — 
ähnlich dem Zei tabschni t t zwischen 1848 u n d 1866 -— d a z u berufen gewesen 
wäre , die zen t ra le Macht der österreichischen her rschenden Kreise zu s ichern . 
Die Ablehnung des Dual i smus f iel sowohl m i t den Vors te l lungen Franz Ferd i -
n a n d s als auch mi t den Bes t rebungen der g roßdeutschen Nat ional i s ten in 
Osterreich sowie mi t der ganzen bisherigen Pol i t ik des Al ldeutschen V e r b a n d e s 
zusammen . Zur B e k r ä f t i g u n g seiner Ansichten füh r t e R i t t e r das übliche Argu-
m e n t an, d a ß näml ich der Dual i smus die U n t e r d r ü c k u n g u n d V e r d r ä n g u n g 
der Deutschen in der Monarchie zur Folge habe. 4 9 
Den Gedanken des Zent ra l i smus gre i f t er mit d e m Argument an , d a ß 
er nu r mit mil i tär ischer D i k t a t u r zu verwirkl ichen wäre, was f rüher oder s p ä t e r 
— wie nach 1848 — zu e inem Z u s a m m e n s t u r z führen würde . 5 0 Er e r w ä h n t 
se lbs tvers tändl ich mit ke inem Wor t , daß der Zent ra l i smus f ü r die nach Selb-
s tändigkei t s t r ebenden K r ä f t e der österreichischen he r r schenden Klassen — 
an ihrer Spitze mi t den H a b s b u r g ç r n — güns t ig wären . E r verweist auch n ich t 
d a r a u f , daß er eigentlich m i t dem schar fen Angriff auf den Zent ra l i smus 
die Konzept ion Franz F e r d i n a n d s ve rwi r f t , und d a m i t auch den Gedanken 
»Groß-Österreichs«, zu dem er sich vorher b e k a n n t h a t t e . A u c h in der Stel lung-
n a h m e gegen den Tria l ismus verschweigt er das wesentl iche, d a ß nämlich dessen 
Verwirkl ichung leicht dazu f ü h r e n könn te , was die Lei te r des Verbandes so 
sehr b e f ü r c h t e t e n : daß näml i ch die politische F ü h r u n g in der Monarchie an die 
den Großmach tbes t r ebungen des deutschen Imper ia l i smus gegenübers tehenden 
K r ä f t e übergehen könnte . S t a t t des Wesent l ichen b e r u f t sich die Denksch r i f t 
bei der Kr i t ik des Gedankens des Tr ia l ismus lieber d a r a u f , daß er die süd-
slawischen Gebiete von Öster re ich , ja , Slowenien und d a m i t die Deutschen von 
dem Meer t r e n n e n würde . 5 1 Darüber h inaus würde der Trial ismus — n a c h 
R i t t e r — wohl die K r o a t e n , n icht aber die Deutschen v o n der ungar ischen 
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U n t e r d r ü c k u n g befreien, die R u m ä n e n u n d Ru thenen aber zum I r r e d e n t i s m u s 
drängen. 5 2 
Die Denkschr i f t e rheb t also bezügl ich des Zent ra l i smus und Tr ia l ismus 
E i n w ä n d e , die in gewisser Hins icht a n n e h m b a r waren u n d an sich gar nicht 
zeigen, d a ß sie im Interesse des d e u t s c h e n Imper ia l i smus ve r l au t en ; sie erweckt 
den Anschein , als m a c h t e sich der Verfasser der Denkschr i f t t a t s äch l i ch den 
demokra t i s chen und berecht ig ten S t a n d p u n k t der Völker der Monarchie zu ei-
gen. Diese demokra t i sche F ä r b u n g verschwinde t aber , sobald die Denkschr i f t 
zu den — wenngleich n ich t r evo lu t ionären , so doch in R ich tung des For t -
schr i t t s weisenden — Bes t rebungen Ste l lung n i m m t , welche die Selbs tändig-
keit der Völker der Monarchie — se lbs tvers tändl ich in föderal is t ischer F o r m — 
nich t n u r gegen die Mach t ausb re i t ung des russischen, sondern auch gegen die 
des d e u t s c h e n Imper ia l i smus als Schu tzwal l nu tzen woll ten. F ü r den Fall , 
d a ß diese K r ä f t e dennoch siegten, e r h e b t Ri t te r die Fo rde rung , die von Deut-
schen b e w o h n t e n Gebiete der Monarchie sowie die Küs tengeb ie te , vor allem 
Tries t , a n das Deutsche Reich anzuschl ießen. 5 3 
K u r z : weder Dual i smus , noch Zent ra l i smus oder Tr ia l ismus, a m aller-
wenigs ten wahren Födera l i smus ! N a c h Albert R i t t e r wäre die L ö s u n g ein 
Österre ich gewesen, das sich un te r de r Her r schaf t der Habsburge r aus sieben 
S t a a t e n zusammengese tz t h ä t t e : die Os tmark , Westgal izien (die Polen), 
Ostgalizien (die Ru thenen) , S iebenbürgen (die R u m ä n e n ) , Ungarn , die Slowakei, 
Serbien (die Serbo-Kroa ten) . Die geschlossenen deu t schen Siedlungen sollten 
in j e d e m S t a a t e zur O s t m a r k gehören.5 4 Die »Ostmark«, die außer d e m eigent-
lichen Österre ich auch Böhmen und Mähren sowie Slowenien und I s t r i en um-
f a ß t h ä t t e , wäre — nach der Vors te l lung A. Ri t ters — un te r s t ra f fe deutsche 
F ü h r u n g gekommen , weil hier 6 0 % der E inwohner scha f t — d a r u n t e r auch 
die deu t schen Siedlungen in anderen L ä n d e r n — Deutsche gewesen wären.0 0 
Der Alldeutsche Verband — u n d dami t w a r e n die österreichischen 
»Großdeu t schen« ohne A u s n a h m e e inve r s t anden — wäre auch in de r gegebe-
nen , außerorden t l i ch schweren in te rna t iona len und innenpol i t i schen Si tuat ion 
n ich t e inma l dem Scheine nach gewillt gewesen, den Tschechen u n d Slowenen 
nachzugeben . Die Denkschr i f t »begründe te« dies d a m i t , daß sie die Exis tenz-
be rech t igung des tschechischen und des slowenischen Volkes e infach leugnete , 
i ndem sie sagte , daß diese beiden Völker über keinerlei se lbständige K u l t u r 
ve r fügen u n d auch die sprachliche Isol ier thei t nur sche inbar sei, weil sich die 
Tschechen und Slowenen im Laufe der Zeit derar t ig m i t den Deu t schen ver-
mischt h ä t t e n , daß sie n u r »slawisch sprechende Deutsche« g e n a n n t werden 
könnten . 5 6 
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Es ist also von nichts a n d e r e m die Rede, als von der gewal tsamen Ger-
manis ie rung des tschechischen u n d slowenischen Volkes, von der den verän-
d e r t e n U m s t ä n d e n angepaß t en Wiederholung de r P läne , die der Alldeutsche 
V e r b a n d auch schon in den 90er J a h r e n p ropag ie r t ha t t e und die wir schon 
bei P a u l de Lagarde und in der F lugschr i f t »Großdeu t sch land u n d Mit teleuropa 
u m das J a h r 1950« besprochen h a b e n . Es ist auch zweifellos, d a ß der Anschluß 
der sich in den verschiedenen L ä n d e r n bef indl ichen , geschlossenen deutschen 
Siedlungen an die »Ostmark« 5 7 n i ch t nur zur Sicherung der Überlegenheit 
de r Deutschen inne rha lb der »Os tmark« , sondern — wie im Falle der »Mark-
grafschaf ten« der F lugschr i f t »Großdeu t sch land« — auch zur völligen Unte r -
o r d n u n g der be t ro f f enen Lände r gedient h ä t t e . 
Auch die Selbs tändigkei t der übrigen Völker wäre eine F ik t ion gewesen. 
Vor allem d a r u m , weil sie mi t d e m österreichischen Kaiserreich eine wir t schaf t -
liche Einhei t b i lden sollte, so d a ß das Kaiserre ich infolge seiner wi r t schaf t -
l ichen Stärke n ich t nur die W i r t s c h a f t dieser Völker sich un te rgeordne t , son-
de rn auch ihre industr ie l le E n t w i c k l u n g gehemmt h ä t t e . Dies wäre desto eher 
möglich gewesen, als es sich hier n ich t einfach u n d auch nicht in ers ter Linie u m 
den österreichischen Imper ia l i smus , sondern u m den deutschen Imper ia l i smus 
hande l t e , der das gesamte »Groß-Österreich« in de r H a n d ha l t en sollte. 
Die polit ische Unabhäng igke i t der »selbständigen« S taa t en der Monarchie 
wäre auch ziemlich re la t iv gewesen. Dies sollte auße r durch die ökonomische 
Abhängigke i t , d u r c h die Ausnahmes te l lung der deu tschen Minderhei ten und 
d u r c h die Persona lun ion mi t den Habsburge rn , auch durch die in der Denk-
schr i f t in ihren H a u p t z ü g e n darges te l l te gep lan te Verfassung gesichert wer-
d e n . Danach h ä t t e es in dem n e u e n österreichischen Kaiserre ich kein Par la-
m e n t , sondern n u r einen B u n d e s r a t gegeben, den die einzelnen L a n d t a g e gewählt 
u n d dem dann 49 Mitglieder a n g e h ö r t hä t t en . D a v o n wären 22 auf die Os tmark 
en t fa l l en . Die Zahl bedeu te te zwar keine Mehrhe i t , aber im Einvers t ändn i s 
mi t einem der S t a a t e n , h ä t t e sie die Überlegenhei t der Deutschen sichern kön-
nen. 5 8 Die Denkschr i f t teil t n i ch t m i t , wie man die übrigen 27 P lä tze unter den 
6 S t aa t en aufzu te i len gedachte , aber selbst im güns t igs ten Fal le hä t t e je ein 
Mitgl iedsstaat im Bundes r a t n ich t mehr als 4 — 5 Plä tze gehab t . Dementspre-
chend , daß die Tschechen , Slowenen und I t a l i ener — wie es die Denkschr i f t 
besonders b e t o n t — keinerlei E i n f l u ß auf die Angelegenhei ten des Gesamt-
s t a a t e s gehabt h ä t t e n , sollten die 22 Abgeordne ten der »Os tmark« ausschließ-
lich das »Deu t sch tum« v e r t r e t e n . D. h., d a ß das D e u t s c h t u m , etwa 2 5 % 
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der Gesamtbevö lke rung der Monarchie , 4 5 % der Plätze des Bundes ra t e s 
beanspruch t h ä t t e . Dabei war die A n n a h m e , wonach die deu t schen Abgeord-
neten zumindes t einen der M i t g l i e d s s t a a t e n — i n bes t immten F r a g e n — h ä t t e n 
neben sich stellen können , völlig reell, denn es ist schwer vors te l lbar , d a ß die 
her rschenden Klassen der verschiedenen Länder in allen F ragen h ä t t e n übe r -
e ins t immen k ö n n e n , so z. B. die ungar ische her rschende Klasse mi t den r u m ä -
nischen oder serbischen Abgeordne ten . Mit a n d e r n Wor ten wäre also die Poli-
t ik des »divide et impera«, die in der Geschichte Österreichs schon eine lange 
Vergangenhei t h a t t e und immer auf das gegenseitige Ausspielen der Völker 
bedach t war , höchs twahrschein l ich auch im neuen Staatsgebi lde ein wichtiges 
politisches Grundpr inz ip gewesen. 
W e n n wir die in der Denkschr i f t en t f a l t e t en u n d die von der Lei tung des 
Al ldeutschen Verbandes in den le tz ten Vorkr iegs jahren ve r t r e t enen Ansich-
ten mi t ihren P l änen in den 90er J a h r e n vergleichen, so sehen wir nicht n u r 
bezüglich des Endzieles , sondern auch in den k o n k r e t e n F o r m e n wenig U n t e r -
schied. Der wesent l iche Unterschied ist der, d a ß der Verband 1912 nicht so 
offen sprechen k o n n t e , wie e ineinhalb J a h r z e h n t e vorher , d . h . , d aß er die 
Selbs tändigkei t der Monarchie — wenn auch n u r formell — ane rkennen m u ß t e . 
Deshalb wirf t die Denkschr i f t — im Gegensatz zu der Flugschr i f t »Großdeu t sch-
land und Mi t te leuropa . . .«, die Österreich u n d einen großen Teil U n g a r n s 
ohne weiteres annek t i e ren wollte — über die zukünf t igen Beziehungen des 
geplan ten »Groß-Österreich« und des Deutschen Reiches n u r die E r h a l t u n g 
und Fes t igung des bes tehenden Bündnisses und die al lmähliche D u r c h f ü h r u n g 
der wi r t schaf t l i chen Vereinigung auf.5 9 
Es k a n n keinen Augenblick bezweifelt werden , was diese Fo rde rung f ü r 
die Unabhäng igke i t »Groß-Österreichs« bedeu te t h ä t t e . D a r ü b e r h inaus wäre 
»Groß-Österreich« schon im Augenbl ick seiner Gebur t Deutsch land ausgeliefert 
gewesen, u . zw. schon deshalb , weil der Übergang v o m Dual i smus zum Föde ra -
lismus auch n a c h Alber t R i t t e r n u r mi t äuße re r , noch dazu mi t deu tscher 
Hilfe d u r c h f ü h r b a r gewesen wäre . N u r dies h ä t t e näml ich en t sp rechende 
Garan t i e d a f ü r geboten , daß die Monarchie e inen möglichen Aufs tand oder 
Bürgerkr ieg vermeide . 6 0 
Die ganze Theor ie , alle P läne h ä t t e n nu r dazu gedient , u n t e r den gege-
benen U m s t ä n d e n die günst igste F o r m zu f i n d e n , in der die Monarchie zur 
Verwirkl ichung der Mach tbes t r ebungen des deu t schen Imper ia l i smus be i t ragen 
konn te . 
Beim Vergleich der dargelegten Pläne mi t den inneren K r ä f t e v e r h ä l t -
nissen der Monarchie , sowie mi t der gegebenen in te rna t iona len Lage, müssen 
wir zu der Schlußfolgerung k o m m e n , d a ß diese P läne zwar die Gier und den 
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G r o ß m a c h t r a u s c h des deu t schen Imper ia l i smus widerspiegel ten, n ich t aber 
fähig waren, m i t der reellen Wirkl ichkei t zu rechnen. Obgleich die Reichspan-
germanen schon in den Vorkr iegs jahren e rkann t en , d a ß die gewal t same 
Annexion der Monarchie prak t i sch u n d u r c h f ü h r b a r sei, sahen sie doch nicht 
die t iefe Krise , die die Ex i s t enz Öster re ich-Ungarns schon viele J a h r e f rühe r 
fraglich gemach t ha t t e . Sie waren gegen die Auf r ech t e rha l t ung des Dua l i smus , 
weil sie dieses Sys tem n i ch t fü r geeignet hiel ten, das Land — d u r c h Unter -
d rückung der e r s t a rkenden nat ionalen Bewegungen — restlos den Interessen 
des deu tschen Imper ia l i smus un t e r zuo rdnen und gegebenenfalls die Voraus-
setzungen zur Annexion u n d Germanis ie rung der Monarchie zu s ichern. Der 
schonungslose Angriff auf die dual is t ische Ordnung k o n n t e aber auch vom 
S t a n d p u n k t des deu tschen Imper ia l i smus kein posi t ives Ergebnis zeit igen. 
Er f ü h r t e lediglich dazu , d a ß er die inne ren Probleme verschär f te und zur 
Ver t ie fung der Krise des Dual ismus u n d d a m i t der ganzen Monarchie wesent-
lich be i t rug . Die Art der Lösung, die die Re ichspangermanen besonders in der 
Zeit vor der J a h r h u n d e r t w e n d e p ropag ie r t en , — näml ich die von ihnen f ü r nöt ig 
e rachte ten Verände rungen mi t Hilfe der mil i tär ischen K r a f t des Deutschen 
Reiches zu erzwingen — bedeu te te zwar f ü r die g roßdeutschen Nat ional i s ten 
in Österreich eine E r m u t i g u n g , war aber vo l lkommen irreal . Weder die dama-
lige in te rna t iona le Lage, noch die innere Lage Deu tsch lands berecht ig ten zu 
diesen Vors te l lungen, d a v o n ganz zu schweigen, d a ß selbst der Versuch einer 
solchen Akt ion alle Völker Ös te r re ich-Ungarns zu einer Einhei t h ä t t e zusam-
menschmieden können , die ungarische her rschende Klasse , ja sogar eine bedeu-
tende Mehrhei t der österreichischen her rschenden Klasse mi te inbegr i f fen ; 
außenpol i t i sch aber h ä t t e er die bereits vo rhandene englische und f ranzösische 
Orient ierung in der Monarchie ges tärk t . 
Die oben ausführ l ich erör ter ten u n d von Re ichspangermanen in den 
Vorkr iegs jahren propagie r ten föderal is t ischen P läne konn ten ebenfal ls zu 
keinem Ergebnis füh ren . Dies umso weniger , als auch die prakt ische Verwirk-
l ichung der F r a n z Ferd inandschen Konzep t ion irreal w a r . Die E r r i c h t u n g eines 
Groß-Österreichs, in dem eine zentral is ierte Macht in H ä n d e n der österreichischen 
Aris tokrat ie u n d Großbourgeoisie gewesen wäre, h ä t t e n ich t nur bei den Natio-
na l i t ä t en , sondern auch bei der ungar ischen her rschenden Klasse einen s ta rken 
Widers tand ausgelöst . W e n n schon der Zusam men sch lu ß der österreichischen 
und ungar i schen her rschenden Klassen die Krise der Monarchie , die e rs ta rken-
den na t iona len Bewegungen nicht a u f h a l t e n konnte , wie wäre dann die öster-
reichische herrschende Klasse allein d a z u fäh ig gewesen, wo sie doch n ich t ein-
mal einheit l ich war , schon deshalb n ich t , weil sich die großdeutschen Nat iona-
listen allen Bes t rebungen zur Neube lebung des Habsburger -Abso lu t i smus 
widerse tz ten . Auch außenpol i t i sch war die Konzep t ion u n b eg rü n d e t , weil 
im Falle solcher Veränderungen ausschließlich das Deutsche Reich in Frage 
gekommen wäre , dessen ak t ive Hilfe abe r nicht nu r die Unabhängigke i t des 
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anges t reb ten Groß-Österre ichs zu einer Fik t ion gemacht , sondern unter solchen 
U m s t ä n d e n zu einem Wel tk r ieg geführ t h ä t t e , in dem n i ch t nur die schon 
v o r h a n d e n e n Großmach tb löcke , sondern auch die Völker Öster re ich-Ungarns 
auf der anderen Seite ges tanden wären. 
Zu all dem müssen wir h inzufügen , d a ß der Al ldeutsche Verband auch 
die Zentral is ierung, welche die österreichischen he r r schenden Klassen u n t e r 
de r F ü h r u n g Franz Fe rd inands möglichenfalls geschaffen h ä t t e n , fü r den deu t -
schen Imper ia l i smus fü r gefährl ich hielt . Deshalb war be i ihnen die Un te r -
s t ü t z u n g des Thronfolgers g le ichbedeutend mi t der Schwächung der Zentral i -
s ie rungsbes t rebungen, was wiederum zur Ver t ie fung der inneren Gegensätze 
der österreichischen her r schenden Klasse und zur Verengung der gesellschaft-
lichen Basis des deutschen Imper ia l i smus innerha lb der Monarchie g e f ü h r t 
h ä t t e . Das g laubte der Alldeutsche Verband dadurch kompens ie ren zu k ö n n e n , 
d a ß er sich fü r die vorübergehende Dezentral is ierung der Monarchie e insetz te , 
d . h. , d a ß er einen Teil der hier lebenden Völker um den Preis von n i ch t zu 
großen Rechten an den deu t schen Imper ia l i smus b inden wollte. In dieser 
gespann ten S i tua t ion jedoch , als die Bes t rebungen nach na t iona le r Selbs tän-
digkei t gewaltig e r s t a rk t en , h ä t t e selbst eine nur formelle Scheinselbständig-
keit den Bewegungen einen gewalt igen Auf t r i eb gegeben, die en tweder die 
E r r i ch tung eines völlig se lbs tändigen Staa tswesens oder aber den Ansch luß 
an die gegebenen südos teuropäischen S t aa t en bezweck ten . Dabei wäre der 
Preis der Scheinselbs tändigkei t der R u m ä n e n und der Südslawen die Aufhe -
b u n g der privilegierten Lage der ungar ischen her r schenden Klasse u n d die 
vol ls tändige U n t e r w e r f u n g der wir tschaf t l ich sehr s ta rken tschechischen Na t ion 
gewesen. Es ve r s t eh t sich von selbst , d a ß diese Lösung keinesfalls die innere 
S p a n n u n g der Monarchie ver r inger t h ä t t e . 
Die Spekula t ionen des Alldeutschen Verbandes zeigten also keinen Aus-
weg aus der Krise, die schon in den J a h r e n vor der J a h r h u n d e r t w e n d e mi t dem 
Zerfall der Monarchie d roh t e . Sie konn ten es auch n icht , weil es aus dieser auf 
der Grundlage des Imper ia l i smus en t s t andenen Krise mi t imperial is t ischen 
Mit teln auch keinen Ausweg gab. Die Wel the r r scha f t sp l äne des Alldeutschen 
Verbandes — und un te r diesen die Pläne über Öster re ich-Ungarn — w a r e n 
also von Anfang an irreal , weil sie die in te rna t iona len Krä f t everhä l tn i s se 
nicht gebührend in R e c h n u n g s te l l ten; sie über schä tz ten Deutsch lands Möglich-
kei ten und rechneten nicht mi t der K r a f t der Arbei terklasse , vor allem mi t der 
der deutschen Arbei terklasse , mi t ihrer kriegs- und imper ia l i smusfe indl ichen 
H a l t u n g , und sie un t e r s chä t z t en den U n a b h ä n g i g k e i t s k a m p f der Nat ional i -
t ä t e n , vor allem den der u n t e r d r ü c k t e n Völker der Monarchie . 6 1 
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Tro t zdem wäre es fa l sch , die Gefahr der pangermanischen Bes t rebungen 
zu leugnen. H i n t e r ihnen s t a n d e n nämlich zum Teil oder insgesamt (das h ing 
i m m e r von der gegebenen innen- und außenpol i t i schen Lage sowie von der 
Ges ta l tung der Kap i ta l in te ressen ab) die deutschen he r r schenden Kreise, 
d a s imperial is t ische Deu t sch l and , das in den J a h r e n vor dem ersten Welt -
kr ieg in der Wel t wi r t schaf t l i ch an zwei ter , mili tärisch abe r an erster Stelle 
s t a n d . Die Überschä tzung dieser K r a f t u n d die maßlose Eroberungsg ie r , die 
auch die P l äne des Al ldeutschen Verbandes widerspiegel ten, verschle ier ten die 
k lare Sicht der deutschen Monopolkap i ta l i s t en , m a c h t e n das reale Erwägen 
der Krä f t eve rhä l tn i s se unmögl ich und f ü h r t e n zu der Annah me , d a ß Deu t sch land 
du rch einen Bli tzkrieg i nne rha lb kurzer Zeit seine Gegner auf die Knie zwingen 
u n d die seit J a h r z e h n t e n ausgearbe i t e ten u n d propagier ten Expans ionsp läne 
verwirkl ichen könne . 
* 
Zur Zeit des ersten Wel tkr ieges o rdne te der Al ldeutsche Verband alles, 
so auch seine Öster re ich-Ungarn-Pol i t ik , d e m Haup tz i e l , der siegreichen 
Beendigung des Krieges u n t e r . Dieses Haup t z i e l e r fo rde r t e die Pflege u n d 
weitere Fes t igung des Bündnisses mit Ös te r re ich-Ungarn . Dies e rk lä r t auch , 
d a ß sich der Alldeutsche V e r b a n d während des Krieges teils über die P läne 
bezüglich Ös te r re ich-Ungarns n u r sehr sel ten äußer te , teils aber seinen S tand-
p u n k t in ungewöhnl ich verschle ier ter F o r m zum A u s d r u c k brachte . 6 2 Aus 
verschiedenen Äußerungen geh t jedoch he rvor , daß der V e r b a n d die Grund-
thesen seiner P läne bezügl ich der Monarchie ta t sächl ich auch während des 
Krieges n ich t aufgegeben h a t t e . 
Schon im September 1914 arbei te te der Verband die Umrisse der Ziele 
aus , denen die deutsche Po l i t i k nach der siegreichen Beend igung des Krieges 
in Südos teuropa hä t t e folgen müssen : »Was Österreich be t ra f« , sagte Heinr ich 
Class in diesem Z u s a m m e n h a n g , »sei es besonders schwer, ein Kriegsziel auf-
zustel len, das sich ohne wei tere Gefäh rdung des deutschen Einf lusses im Habs-
burger S t aa t e verwirkl ichen lasse. Da R u ß l a n d wesentlich geschwächt werden 
müsse, sei neben dem, was aus mil i tär ischen Gründen und zu Siedlungszwecken 
f ü r Deu t sch land anzus t reben sei, an die Wegnahme Kongreßpolens und der 
Ukra ine zu denken . Mir scheine es r icht ig , aus diesen Gebie ten einen S t a a t 
zu bilden, der n icht etwa eine habsburgische Sekundogen i tu r darstel le , sondern 
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Öste r re ich-Ungarn u n t e r Bed ingungen zuzuweisen ist , die den Belangen 
seiner Deutschen u n d des Deu t schen Reiches R e c h n u n g t rügen . Dabe i schien 
es vor allem uner läß l ich , daß das gesamte polnische Gebiet aus 'Cis le i thanien ' 
he rausgenommen w e r d e und f ü r sich selbst zu sorgen habe . D a r a u s ergebe 
sich die Notwendigke i t oder Wahrschein l ichkei t eines habsburg ischen Bundes-
s t aa t e s , der n icht en t sp rechend den angebl ichen P länen F ranz Fe rd inands 
' t r ia l i s t i sch ' werde, sondern e twa 5 bis 6 Lände rg ruppen umfasse . Bei solchem 
Ver f ah ren m ü ß t e n den Deu t schen in allen einzelnen Gebieten die ihnen 
gebührenden Vorrech te gesichert werden.«0 3 He inr ich Class' Vorschlag wurde 
nach eingehender Diskussion von der Lei tung des Al ldeutschen Verbandes 
angenommen 6 4 und diese Ges ich t spunkte blieben f ü r die Politik des Verbandes 
in bezug auf Ös te r re ich-Ungarn wäh rend des ganzen Krieges r ichtungge-
b e n d . Auch die an der Si tzung t e i lnehmenden großdeutschen Nat ional i s ten 
aus Österreich waren m i t dieser Über legung e inve r s t anden und f ü g t e n h inzu, 
» d a ß d a n n mindes tens Galizien aus der bisherigen 'c is le i thanischen ' Reichs-
hä l f t e gelöst und d a f ü r in dem verb le ibenden Österre ich Deutsch zur S taa ts -
sprache erhoben u n d d a ß der sogenann te 'böhmische Ausgleich' au f der Grund-
lage der deutschen F o r d e r u n g e n d u r c h g e f ü h r t werde . Dami t werde Cisleitha-
nien ein wesentlich deu t sche r S t a a t ; es sei d a n n die Aufgabe seiner deutschen 
Bewohner , ihre R e c h t e sowohl gegenüber der K r o n e , als auch gegenüber den 
im engeren 'Cis le i thanien ' noch verb le ibenden s lawischen Völkern, wie Tsche-
chen, Slowaken, Slowenen usw. durchzusetzen.« 0 5 E s vers teh t sich von selbst , 
d a ß die Lei tung des Al ldeutschen Verbandes mi t dieser E r g ä n z u n g e invers tan-
den w a r . 
Das Wesent l iche a m S t a n d p u n k t des Al ldeu tschen Verbandes war also 
die Ausbi ldung eines Nachkriegs-Österre ichs , das formell zwar über ein 
großes Gebiet v e r f ü g e n , aber von jegl ichem Zen t ra l i smus f re i sein, d. h. ein 
Anhängse l des d e u t s c h e n Imper ia l i smus darstel len sollte. Mit a n d e r n Wor t en , 
es w a r wieder von der Schaf fung eines föderal is t i schen »Groß-Österreich« 
die R e de , das g le ichbedeutend w a r mi t der Bese i t igung Österreichs bzw. 
Öster re ich-Ungarns . Der schon e r w ä h n t e Pau l Samassa äußer t sich in einem 
nach d e m Kriege e rschienenen Ar t ike l auch offen d a r ü b e r , d a ß die Föderal i-
s ierung Österreichs u n d dami t sein Zerfall im Fal le des Krieges n ich t aufzu-
ha l t en gewesen wäre.6 6 
E s geht über den R a h m e n dieser Arbei t , den S t a n d p u n k t de r einzelnen 
G r u p p e n der österreichischen he r r schenden Klasse u n d innerha lb dieser der 
g roßdeu t schen na t ional i s t i schen Bewegung , sowie die Wan d lu n g ihrer Pläne 
darzu legen . Der Al ldeutsche V e r b a n d erhob nur d a n n Einsprache gegen diese 
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Pläne , wenn er die Interessen des deu tschen Imper ia l i smus in Gefahr sah-
In dieser Beziehung war während des Krieges die wichtigste F r a g e der sog. 
Mi t t e l eu ropa-Gedanke , besonders der Mi t t e l eu ropa-P lan N a u m a n n s , der sowohl 
in Österre ich wie in U n g a r n großen Widerha l l f and . I m Gegensatz zu den groß-
deu t schen Nat ional i s ten in Österre ich , die allgemein zu den A n h ä n g e r n des 
Mi t t e leuropa-Gedankens gehörten, n a h m der Al ldeutsche Verband eine ableh-
nende H a l t u n g ein, da er die Ansp rüche des deu t schen Imper ia l i smus keines-
wegs n u r auf Mit te leuropa beschränken wollte. 
» U m keinerlei Mißvers tändnis platzgreifen zu lassen, — schreiben in 
dieser Beziehung die Alldeutschen B l ä t t e r — sei nochmals b e t o n t , d a ß auch 
wir ein "Mit teleuropa ' im Sinne einer wi r t schaf t s - u n d mach tpo l i t i schen Zusam-
menfas sung der mi t te leuropä ischen S t a a t e n . . . n i ch t n u r fü r mögl ich , sondern 
sogar f ü r notwendig . . . e rach ten . E b e n s o s t immen wir mi t N a u m a n n vollin-
hal t l ich in der Auf fas sung überein, d a ß ein solcher S t a a t e n b u n d zu b e s t i m m t e n , 
fest umrissenen mil i tär - und wi r t schaf t spo l i t i schen A b m a c h u n g e n kommen 
m u ß , bei denen jeder der Betei l igten seine Rechnung zu f inden v e r m a g . Dage-
gen s ind wir nach wie vor übe rzeug t , d a ß dieser S t a a t e n b u n d in sich selbst, 
wie n a c h außen hin u m so s tä rker sein wird, je k rä f t i ge r das D e u t s c h e Reich 
in seiner nat ional- u n d mach tpo l i t i schen En twick lung ausschre i te t , je s tärker 
es an Mach t und Ansehen aus diesem Kriege h e i m k e h r t . Ein größeres Deutsch-
land bi ldet mi th in f ü r uns die e rs te Vorausse tzung eines e rwei te r t en Mittel-
europa .« 0 7 
I n der Frage des Mi t te leuropa-Gedankens — wie in allen a n d e r e n wichti-
geren Fragen — v e r t r a t der Al ldeutsche Verband den gleichen S t a n d p u n k t , 
der d u r c h die r eak t ionä r s t en , aggress ivs ten Kreise des deutschen Imper ia l i smus 
en twicke l t wurde . Das beweist auch der Vor t rag , den Schweighoffer , einer der 
f ü h r e n d e n Männer der wicht igsten Organisat ion des deutschen Monopolkapi-
ta l s , des Zen t ra lve rbandes Deu t sche r Indust r ie l ler (zur F ö r d e r u n g u n d Wah-
r u n g na t iona le r Arbei t ) , am 8. O k t o b e r 1916 aus Anlaß einer gemeinsamen 
Berl iner Besprechung der deu t schen u n d österreichischen P a n g e r m a n e n hielt . 
Das Wesen des Vor t rages en thä l t de r Brief, den Schweighoffer schon am 23. 
S e p t e m b e r 1916 an Heinr ieh Class r ichtete , 6 8 u n d in dem Schweighoffer seinen 
S t a n d p u n k t zum Mi t t e l eu ropa-Gedanken fo lgendermaßen z u s a m m e n f a ß t e : 
»Mi t te leuropa wird doch niemals ein sich selbst genügender W e l t m a r k t werden. . . 
u n d a u c h der Ba lkan und die T ü r k e i werden nach den nüch t e rnen Zahlen auf 
absehba re Zeit h i e ran doch auch k a u m etwas ve rände rn . Mi t te leuropa als 
wir t schaf t spol i t i sches Kriegsziel i s t also m. E . n ich t s anderes als eine Phrase, 
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w ä h r e n d das Kehrb i ld , der Aussch luß Mit te leuropas v o m großen Teil des Wel t -
m a r k t e s , uns . . . den Todess toß versetzen würde.«6 9 
Der Al ldeutsche V e r b a n d , der fas t bis z u m le tz ten Augenbl ick des Krie-
ges an den t o t a l e n Erobe rungsp länen des deu tschen Imper ia l i smus fes th ie l t , 
ä n d e r t e im wesent l ichen wede r seine Pol i t ik bezüglich Ös te r re ich-Ungarns , 
n o c h die schon i m September 1914 ausgearbe i te ten und a n g e n o m m e n e n P läne . 
Diese Fes ts te l lung t r i f f t aber n u r für das veröf fen t l i ch te Material bzw. fü r 
die öffent l ichen Äußerungen zu . Viele Anzeichen deu ten näml ich da rau f h in , 
d a ß die Führe r des Verbandes schon im Lau fe des Krieges eine Aktion gebilligt 
h ä t t e n , die im en t sp rechenden Augenblick mi t Hilfe deu t scher B a j o n e t t e 
in der Monarchie einen Systemwechsel e rzwungen h ä t t e . E s m u ß b e m e r k t 
we rden , daß ein solcher P l an n ich t nur i m Kopfe der Re i chspange rmanen , 
sondern daß — wie auch L. Zs igmond darauf hingewiesen h a t — parallel m i t den 
e r s tehenden na t iona len Unabhäng igke i t sbewegungen in Öster re ich-Ungarn 
i m le tz ten A b s c h n i t t des Kr ieges auch bei offiziellen Kre isen »der P l an der 
völl igen mil i tär ischen und ökonomischen U n t e r o r d n u n g der Monarchie auf-
kam«. 7 0 
Auf die in diese R i c h t u n g weisenden P l ä n e des Al ldeutschen Verbandes 
l ä ß t auch die Besprechung schl ießen, die die Re ichspangermanen sowie die 
g roßdeu t schen Nat ional i s ten aus Österreich auf einer gemeinsamen Zusam-
m e n k u n f t am 25. J a n u a r 1916 hiel ten. I m Mi t t e lpunk t dieser Besprechung 
s t a n d die innere Lage Ös te r re ich-Ungarns . Die Österreicher müssen von den 
P l ä n e n der deu t schen imperial is t ischen Kreise bzw. des Al ldeutschen Verbandes 
bezügl ich der Monarchie g e w u ß t haben, d e n n einer ihrer Ver t re te r hiel t es 
f ü r nöt ig , das Folgende zu b e m e r k e n : »So schwer nun unsere heut igen Sorgen 
u n d unsere k ü n f t i g e n innerpol i t i schen A u f g a b e n sind, so ver langen wir von 
I h n e n zwar ein Vers tehen, a b e r kein Zuh i l f ekommen . E ine unmi t t e lba re 
E inmischung k ö n n t e vieles v e r d e r b e n . Wir müssen selbst alles d u r c h k ä m p f e n 
u n d ve r t r auen au f unsere K r a f t . Von Ihnen abe r e rwar ten wir , daß Sie Öster-
r e i ch -Ungarns Ste l lung nach a u ß e n durch eine innige Verb indung fes t igen 
u n d es ihm d a d u r c h ermöglichen, sich inneren Reformen zu widmen, die unser 
wicht igs tes Kriegsziel bilden.«7 1 
Auf diese Äuße rung reag ie r t e H. Class: »Einer der R e d n e r ha t gesagt , 
wir Re ichsdeutschen müß ten ängs t l ich ve rmeiden , uns in die inneren Verhä l t -
nisse in Österreich e inzumischen. Es ist indessen unser R ech t und unsere 
P f l i ch t , soweit d a s Interesse des Deutschen Reichs und h i e rmi t des gesamten 
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D e u t s c h t u m s b e r ü h r t ist , auf der E r fü l lung gewisser pol i t ischer Notwendig-
ke i ten zu bestehen.«7 2 
F ü r welche Zeit diese »Er fü l lung poli t ischer Notwendigkei ten« genau 
gep lan t war , k a n n aus dem v e r f ü g b a r e n Mater ia l nicht fes tgestel l t we rden . 
Aller Wahrschein l ichkei t nach war aber diese Frage eine Folge der Kriegsereig-
nisse, u n d die Re ichspange rmanen woll ten — aus e inzelnen Anzeichen zu 
schließen — einen Augenbl ick a b w a r t e n , in d e m die ungüns t ige mil i tär ische 
Lage Öster re ich-Ungarns diesen Schr i t t scheinbar b e g r ü n d e t hä t t e . D a r a u f 
l äß t auch ein Art ikel der mi t d e m Verband in enger V e r b i n d u n g s t ehenden 
»Leipziger Neues ten Nachr ich ten« schließen, der am 27. März 1919, d . h. 
n a c h dem Sieg der Ungar i schen Rä te r epub l ik erschien. E n t s e t z t d u r c h die 
ungar ische Revolu t ion , sucht de r Art ikel ihre Gründe n ich t n u r in innenpoli-
t i schen F a k t o r e n , sondern auch dar in , d a ß Be thmann-Ho l lweg und die 
deu t schen offiziellen Kreise es n ich t wag ten , die gewal t same U m g e s t a l t u n g 
der inneren Verhäl tn isse Ös te r re ich-Ungarns während des Krieges du rch -
z u f ü h r e n . Jedoch »eine Neurege lung des Verhäl tnisses zum Besten des Gesamt-
s t a a t e s wäre möglich gewesen, — b e m e r k t der Artikel — solange die Russen 
vor den K a r p a t h e n s tanden.« 7 3 
In diesem Fal l h ä t t e es sich also d a r u m gehandel t , die schwierige mili-
tä r i sche Lage Ös te r re ich-Ungarns auszunu t zen . Einer der zeitgenössischen 
Ar t ike l der Al ldeutschen B lä t t e r weist w iede rum darauf h in , daß die Reichs-
p a n g e r m a n e n die günstige mil i tär ische Lage zur D u r c h f ü h r u n g ihrer P läne 
fü r mindes tens so gut hie l ten. »Als der tschechische H o c h v e r r a t und Landes-
v e r r a t in seiner Maienblüte o f f enba r ward — schreibt ein Art ikel der B l ä t t e r 
v o m Mai 1917 — , als das D e u t s c h t u m jensei t s und diesseits der Sude ten sich 
als t reues te r F reund Österreichs erwies, als mi t Hilfe de r deutschen Heere 
Galizien von den Russen bef re i t wurde , da war der große Augenbl ick der inner-
s taa t l i chen N e u o r d n u n g Österre ichs gekommen.«7 4 
Die Anspie lung des Z i t a t e s auf die den Krieg verur te i lende Manife-
s t a t i on des tschechischen Volkes v o m 1. Mai 1917, l äß t d a r a u f schließen, d a ß 
die F o r d e r u n g nach U m g e s t a l t u n g der Monarchie paral lel mi t der E n t f a l t u n g 
der na t iona len Unabhäng igke i t sbewegung e r s t a rk te . 
J e mehr wir uns aber d e m E n d e des Krieges nähe rn , u m so aussichtsloser 
w u r d e n die Spekula t ionen . Den endgül t igen Schlag ve r se t z t en ihnen gerade 
die K r ä f t e , gegen welche die P l äne ger ichte t waren , die K r ä f t e des sich gewalt ig 
e n t f a l t e n d e n U n a b h ä n g i g k e i t s k a m p f e s der Na t iona l i t ä t en u n d die s tü rmisch 
wachsende Ant ik r i egsbewegung der Volksmassen in Deu t sch land u n d in 
Ös te r re ich -Ungarn . 
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Планы Пан германского союза относительно преобразования 
Австро-Венгрии 
дь. токоди 
Р е з ю м е 
Аннексия Австро-Венгрии, или по крайней мере ее полное экономическое и по-
литическое подчинение получили значительную роль в планах Пангерманского союза за-
хвата мирового господства. В начале деятельности союза, значит, в 90-х годах X I X в. 
пангерманские планы разделили Монархию на целый ряд малых государств, зависимых 
от Монархии и поставили себе целью ее частичную аннексию, а также полную германи-
зацию. Наряду с другими сочинениями статья излагает соображения брошюры (Вели-
кая Германия и Центральная Европа около 1950 г.», которые к этому времени составили 
основу всей пангерманской пропаганды в Германии. 
Изоляция Германии в международных отношениях, ее особенное внутриполити-
ческое положение, а не в последнюю очередь то одстоятельство, что самый важный базис 
11ангер,майского союза в Австрии, великогерманское националистическое движение 
Шенерера зашло в тупик, привели к тому, что в начале X X в. Пангерманский союз ока-
зался вынужденным отречься от неприкрытого требования аннексии Монархии. С этих 
пор пангерманцы поставили в центр своей пропаганды то, чтобы делать более тесным 
союз между двумя странами, усиливать беззащитность Монархии п поддерживать под-
готовку будущей войны. Соответственно этому Пангерманский союз приближался к вели-
коавстрийским соображениям, прежде всего к концепции Франца Фердинанда. По-
казывая на то обстоятельство, что австрийский престолонаследник на деле намеревался 
создать централизованную Великую Австрию, статья на основе архивного материала 
рассматривает дискуссию, проведенную по этому вопросу между пангерманцами в им-
перии, в Австрии и в Венгрии. Дискуссия отражает не только вышеназначенную такти-
ческую линию Пангерманского союза, а также неуверенность, которая проявлялась во 
взглядах австрийских великогерманских националистов в связи с великоавстрийскими 
планами. Из дискуссии выясняется и то, что самыми верными пособниками Пангерман-
ского союза и сверх того концепции Франца Фердинанда оказались руководители пан-
германского движения в Венгрии, основная цель которых заключилась в сломе полити-
ческой власти венгерских господствующих классов. 
Статья излагает мемуары Альберта Риттера, одного из секретарей Пангерман-
ского союза, которые вместе с упомянутой дискуссией делают полной картину планов 
пангерманцев империи относительно Австро-Венгрии. Согласно этому Пангерманский 
союз считал бы осуществление на практике великоавстрийской идеи правильным только 
в том случае, если в ходе преобразования в качестве внешней помощи опираются на силу 
Германии, а в результате этого внутренняя власть переходит в руки австрийских велико-
германских националистов. Другими словами Пангерманский союз признал велико-
австрийскую идею только на словах, а по существу отверг ее, потому что он хотел сделать 
вновь созданное н до некоторой меры федерализованное государство полностью вассалом 
германского империализма. Статья подробно анализирует ирреальность этих планов, 
но показывает также их опасность, ведь в годы, предшествовавшие первой мировой войне 
за пангерманский движением стояла значительная часть германского монополистиче-
ского капитала. 
Во время первой мировой войны Пангерманский союз подчинил все, таким образом 
и свою политику но отношению к Австро-Венгрии главной цели, победоносному окон-
чанию войны и созданию основ германского мирового господства. Поэтому в интересах 
укрепления союза между двумя странами он остерегался неприкрытой пропаганды 
своих стратегических соображений, вместе с тем, однако, он отверг и идею т. наз. Цент-
ральной Европы (в том числе и план Науманна), потому что он не хотел свести претензии 
германского империализма только к Центральной Европе. В то же время он стремился 
к тому, чтобы Германия — воспользовавшись соответственным военным положением — 
еще во время войны вынудила считавшиеся необходимыми внутренние преобразования в 
Монархии. На эти планы, однако, навели сокрушительный удар именно те силы, против 
которых они направлялись: борьба национальностей за независимость и антивоенное 
движение народных масс Германии, а также Австро-Венгрии. 

Der Schutz der Währungsstabilisierung 
und der staatskapitalistische Weg 
der Kapitalenteignung in Ungarn (1946/47) 
von 
I . T . B E H E N D 
Am 1. Augus t 1946 f a n d in U n g a r n mi t der Bewäl t igung der I n f l a t i o n 
der erste Abschn i t t der Wir t scha f t sgesch ich te in der neuen geschichtl ichen 
Epoche nach der Befreiung ihren Abschluß . Als Ergebnis h a r t e r K ä m p f e und 
großer E n t b e h r u n g e n wurde die gute W ä h r u n g in Umlauf gebracht . 
Dami t wurde der In f l a t i on zwar E i n h a l t geboten u n d der For in t geschaf-
fen , doch w a r das Werk der Stabi l is ierung noch keineswegs b e e n d e t . Der 
K a m p f u m eine wer tbes tänd ige W ä h r u n g wurde am 1. Augus t n ich t abge-
schlossen, sonde rn ging b loß in einen n e u e n Abschnit t übe r . Die aus eigenen 
K r ä f t e n d u r c h g e f ü h r t e San ie rung e r fo rde r t e außerordent l iche Vors icht , die 
s t rengsten wir t schaf t l ichen S c h u t z m a ß n a h m e n , um eine neuerliche I n f l a t i o n 
zu ve rhü ten , die dann schon zu einer t o t a l e n wir tschaf t l ichen und pol i t ischen 
K a t a s t r o p h e ge füh r t h ä t t e . Das W i r t s c h a f t s j a h r 1946/47 s t a n d daher noch im 
Zeichen der Währungss tab i l i s ie rung , u. zw. ihres Schutzes. Dies war die wich-
t igste wir t schaf t l iche Aufgabe , der alle a n d e r e n Ziele un te rgeordne t werden 
m u ß t e n und die die ver fo lg te Wir t schaf t spo l i t ik grundlegend b e s t i m m t e . 
U m eine neuer l iche Ge lden twer tung zu v e r h ü t e n , war eine bis in die Deta i l s 
gehende L e n k u n g der Währungspol i t ik , die strengste Kontro l le des Kred i t -
wesens uner läß l ich , wenn ü b e r den einen oder anderen Weg kein den R a h m e n 
des t a t säch l i chen Warenumsa tzes übers te igendes K a p i t a l und Geld in den 
wi r t schaf t l i chen Blutkre is lauf gelange. Zugleich konn t e das Gleichgewicht 
des S t a a t s h a u s h a l t s auf Grund der s t r engs t en s taa t l ichen Preispoli t ik , der 
Niedr igha l tung der Preise u n d der s t r engen Sicherung der S t a a t s e i n n a h m e n , 
mi t te ls einer Steuerpol i t ik der s tarken H a n d verwirkl icht werden. All dies 
h ä t t e sich j e d o c h als ungenügend erwiesen, wenn n ich t eine weitere rasche 
En twick lung der P roduk t ion und d a d u r c h eine rasche Ste igerung der Menge 
der fü r den K o n s u m bere i t s tehenden W a r e n erfolgt wäre . Zur Verwirk l ichung 
der s t rengen wir t schaf tspol i t i schen M a ß n a h m e n hinwieder w a r e n neuere pol i t ische 
Erfolge der Volksdemokra t i e notwendig , d e n n die e r w ä h n t e n Schri t te k o n n t e n 
nu r u n t e r n o m m e n werden, wenn die pol i t ischen Vorausse tzungen gegeben 
waren. Der Schu tz der Währungss t ab i l i s i e rung hing daher a m u n m i t t e l b a r s t e n 
auch von den Ergebnissen der polit ischen K ä m p f e , der Fes t igung des volks-
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demokra t i schen Charak te r s der S taa t sgewal t ab . Das erschwer te auße ro rden t -
lich die D u r c h f ü h r u n g der wi r t schaf t l i chen Aufgaben . J e d e wichtigere neue 
wi r t schaf t l i che M a ß n a h m e m u ß t e durch neuere politische K ä m p f e vorbere i t e t 
w e r d e n . Die Lösung der wir t schaf t l ichen F r a g e n war aber an sich schon sehr 
kompl iz ie r t , denn die einzig mögliche W ä h r u n g s - und Kredi tpo l i t ik , die 
r icht ige Preis- und Steuerpol i t ik konn ten n u r mit te ls der auf die W ä h r u n g s -
s tabi l i s ierung notwendigerweise folgenden u n d im wesent l ichen auf j ede 
In f l a t ion fo lgenden Def la t ionsmethoden e r re ich t werden; n u n ha t die De-
f l a t ion in allen bisherigen Fäl len der San ie rung zu e inem vorübe rgehenden 
R ü c k g a n g der P r o d u k t i o n g e f ü h r t ; in Ungarn h ä t t e im Ja l i re 1946 selbst ein 
vo rübe rgehender , ein bis zwei J a h r e da t ie rnder Rückgang der P r o d u k t i o n , 
wie es z. B. nach der Bewäl t igung der auf den ersten Wel tkr ieg fo lgenden 
In f l a t ion geschah (»Sanierungskrise« der J a h r e 1924/25), außerordent l iche 
Gefahren mi t sich bringen und den Bes tand der stabilen W ä h r u n g ge fäh rden 
k ö n n e n . Es ist k lar , d a ß im gegebenen Falle zur Lösung dieser Fragen die 
s t rengs te s taa t l i che E i n f l u ß n a h m e , eine wesent l ich s t rengere Gebarung des 
de r Währungss tab i l i s ie rung vorangegangenen Sys tems der »gebundenen W i r t -
schaf t« , eine Fes t igung und Ausbre i tung der K o m m a n d o p o s i t i o n e n des S t a a t e s 
auf wi r t scha f t l i chem Gebiete no twendig w a r e n . 
Dies wurde von der Kommunis t i s chen P a r t e i Ungarns (im weiteren K P U ) 
berei ts zur Zeit der unmi t t e l ba r en Vorbe re i tung der Währungss t ab i l i s i e rung 
als Aufgabe b e s t i m m t . Die Sanierungskommiss ion setzte sich schon in ih re r 
ers ten Si tzung f ü r die E i n f ü h r u n g der s t r engs ten gebundenen Wir t schaf t e in , 1 
und dieser Ansicht wurde auch лог der Öffent l ichkei t Ausdruck gegeben. 2 
Die — kapi ta l i s t i sche In te ressen v e r t r e t e n d e n —- Fach leu te der Kle in land-
wi r t epa r t e i u n d die Fach leu te des Bankwesens hingegen waren wei tgehends t 
gegen eine Pol i t ik der s t rengeren gebundenen Wi r t s cha f t und des A u s b a u s 
der s taa t l i chen Posi t ionen. In ih rem » B e k ä m p f u n g , E i n s c h r ä n k u n g oder 
Be ibeha l tung der In f la t ion« be t i te l ten M e m o r a n d u m stell ten sie fes t : »Die Ver-
m i n d e r u n g der Ausgaben erfolgt durch A b b a u des S t aa t s appa ra t e s , d ieser 
A b b a u k a n n a u c h in sehr g roßem Maße erfolgen, wenn der S taa t darauf ver-
z ichte t , das Wi r t scha f t s l eben n ich t nur zu lenken , sondern auch zu kon t ro l -
lieren oder gar sich selbst dar in zu be tä t igen . Das he iß t , d a ß hier die F r a g e 
entschieden tverden m u ß : Vers t aa t l i chung oder P r i v a t w i r t s c h a f t ? Die Ver-
s t aa t l i chung b e d e u t e t mehr oder weniger die Be ibeha l tung der Inf la t ion . . . 
Der E i n b a u des S t a a t s a p p a r a t e s geht l e tz ten Endes mit einer Ve rminde rung 
1
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•der Macht der Pa r t e i en einher, dies m u ß j edoch im Interesse des Zieles geopfer t 
we rden . Die Tä t igke i t der Pa r t e i en wirkt übr igens in der S t a a t s v e r w a l t u n g 
s tö rend , daher ist es besser, auf sie zu verz ichten.« U n d jene, die bere i ts im 
Sommer 1945 in ihrer S te l lungnahme gegen den Absch luß des ungar i sch— 
sowjet ischen Wir t scha f t s - und H a n d e l s ü b e r e i n k o m m e n s auf die ungar ische 
"Souveränität appel l ier t h a t t e n , e rk lä r t en in ih rem M e m o r a n d u m noch folgen-
des : ». . . das al lgemeine Ver t r auen zur F inanzpol i t ik der Regierung wird sich 
nach den b i t t e ren E r f a h r u n g e n der l e tz ten 15 J a h r e n ich t so bald wieder ein-
stel len. . . Es ist daher unbedingt notwendig, daß — bei zeitweiliger Aufgabe 
der staatlichen Souveränität — eine internationale Körperschaft zustande komme, 
die die Durchführung der notwendigen Maßnahmen objektiv überwacht. Hierzu 
gab es anläßlich der Sanierung im Jahre 1924 bereits ein Beispiel, das sich sehr 
gut bewähr te .« 3 Die Ver t re te r der kap i ta l i s t i schen In te ressen wähl ten also s t a t t 
des s taa t l ichen Eingrei fens , das von der an der Macht betei l igten Arbei ter -
klasse be s t immt w u r d e , die w ä h r e n d des Hor thy -Reg imes »gut b e w ä h r t e « 
westl iche F inanzkont ro l le und Abhäng igke i t , s t a t t der Betei l igung der Arbei ter-
klasse und der Baue rnscha f t an der Macht die »zeitweilige Aufgabe der s taa t -
l ichen Souverän i tä t« . I m reichen Arsenal ihrer Argumen te gab es eine sehr 
große Auswahl . I n einer anderen , im Archiv der K r e d i t b a n k v o r h a n d e n e n 
Aufze ichnung werden gegen die s taa t l i che In t e rven t i on nicht prinzipielle, 
theore t i sche , sondern »wohlgemeinte prak t i sche« Argumen te ins Tref fen 
g e f ü h r t : »Welche Maßnahmen als geeignet erscheinen, da rübe r entscheiden 
n ich t nu r theore t i sche E r w ä g u n g e n , denn was n ü t z t es, wenn i rgend e twas 
theore t i sch r icht ig is t , jedoch der zur Verwirk l ichung erforderl iche A p p a r a t , 
die en t sp rechende Admin is t ra t ion nicht zur Ve r fügung s teht . . . Unsere 
Admin i s t ra t ion k a n n nicht e inmal die e l emen ta r s t en Aufgaben der gelenkten 
W i r t s c h a f t en t sp rechend lösen . . . es m u ß daher auf j ede , noch so be rückend 
schil lernde Vors te l lung verz ichte t werden , wenn sie eine un te r den gegen-
wär t igen U m s t ä n d e n nicht beis tel lbare Admin i s t ra t ion e r fo rder t , und es müssen 
die e infachs ten Mit te l angewendet werden , selbst d a n n , wenn dies prinzipiell 
als unr ich t ig erscheint oder die vo rübe rgehende Aufgabe wesentl icher politi-
scher Gedanken bedeutet .« 4 Wir haben diese S t a n d p u n k t e ve rhä l tn i smäß ig 
ausführ l ich d o k u m e n t i e r t , weil sie n icht e infach die Ansichten einzelner 
Menschen oder kleinerer Gruppen , sondern die von dama l s bes t ehenden und 
noch eine erns te K r a f t repräsen t ie renden Klassen , von den fü r die In te ressen 
dieser Klassen k ä m p f e n d e n und in der Regierungskoal i t ion eine en tsche idende 
Rolle spielenden Pa r t e i en , von Mi t i nhabe rn der Macht widerspiegeln. Diese 
A r g u m e n t e d u r f t e n n icht mit Lächeln a b g e t a n werden, sondern m a n m u ß t e 
ihnen in ha r t en poli t ischen K ä m p f e n en tgegen t r e t en . 
3
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Schon aus der bloßen Gegenübers te l lung der S t a n d p u n k t e ist es offen-
sicht l ich, daß es sich nicht e in fach um die eine oder andere Auslegung de r 
Stabi l i s ierungspol i t ik hande l t , sondern um viel mehr . Der Schutz der Währungs-
stabilisierung bedeutete nämlich nicht einfach Verteidigung, Defensive. I m Gegen-
tei l . Die Ver te id igung der aus eigener K r a f t d u r c h g e f ü h r t e n Währungss tab i l i -
s ie rung schuf die Vorausse tzung zu einem wei teren entscheidenden Angriff : 
das zum Schutz de r E r r u n g e n s c h a f t e n der Währungss tab i l i s i e rung u n e n t b e h r -
liche gebundene W i r t s c h a f t s s y s t e m ermögl ichte , j a e r forder te eine wachsende 
E i n s c h r ä n k u n g des Kapi ta l s ! Die Sicherung der Währungss tab i l i s i e rung erfor-
de r t e also zugleich eine s t rengere E i n s c h r ä n k u n g des Kap i t a l s als jemals vor-
he r , eine wesent l iche E rwe i t e rung der wir t schaf t l ichen Posi t ionen des volks-
demokra t i schen S t aa t e s . 
Hinter der aufgeworfenen Frage des wir t schaf t l ichen Charak te r s de r 
Währungss t ab i l i s i e rung , der gebundenen oder freien P r iva tw i r t s cha f t s t eck te 
also wiederum d a s Prob lem, wer im Besitze der Macht sein sollte. Und dies 
k o n n t e nicht d u r c h geschickte u n d weise A r g u m e n t a t i o n e n der W i r t s c h a f t s -
e x p e r t e n , sondern n u r durch die poli t ischen Krä f t eve rhä l tn i s se entschieden 
w e r d e n . Die Kle in l andwi r t epa r t e i , der wicht igs te und s t ä rks t e Ver t re te r de r 
kapi ta l i s t i schen K r ä f t e konn te ihre bei den W a h l e n vom J a h r e 1945 e r rungene 
Mehrhe i t , die i m Lande v o r h a n d e n e n faschis t ischen u n d ha lbfaschis t i schen 
K r ä f t e , Großgrundbes i tze r und Kap i t a l i s t en , m i t einem W o r t die verschieden-
s t en r eak t ionä ren u n d h in ter dieser Par te i geeinten E lemen te in die Waag-
schale der pol i t ischen Kräf teverhä l tn i s se wer fen . Demgegenüber gab es abe r 
den auf In i t i a t ive der K o m m u n i s t e n zus tande gekommenen Linksblock, 5 hin-
t e r d e m die g rund legenden Arbei ter - und Baue rnmassen s t a n d e n . Die politi-
schen Krä f t eve rhä l tn i s se waren im Sommer 1946 außerordent l ich kompl iz ie r t . 
Die Kle in l andwi r t epa r t e i h a t t e näml ich erst vor einigen Monaten ihren Wahl -
sieg errungen u n d ve r füg te d a h e r über eine sichere Mehrhei t im P a r l a m e n t , 
abe r noch neueren D a t u m s war ihre im F r ü h j a h r 1946 er l i t tene poli t ische 
Nieder lage. W e n n sie hei den Wah len auch Erfolge erzielt h a t t e , auf der in 
poli t ischer Hins ich t en tsche idenden Pester S t raße ha t t e sie eine offensicht l iche 
Niederlage e r l i t t en ! Dies zwang die Füh re r der Kle in landwir tepar te i , Béla 
Su lyok und die a m unverhoh lens ten gegenrevolut ionären 20 Abgeordne ten 
auszuschl ießen, die Forderungen und das P r o g r a m m des Linksblocks anzu-
n e h m e n . Die F ü h r e r der Kle in l andwi r t epa r t e i waren aber sehr da rauf b e d a c h t , 
ihre Mehrheit zu beha l ten und gingen beim Ausschluß von Abgeordne ten nur 
so wei t , wie dies unbed ing t no twend ig war . Die Pa r t e i wurde prak t i sch über-
h a u p t nicht von den gegenrevolut ionären E l emen ten gesäuber t . Hins icht l ich 
ihres Charakters war die Kle in l andwi r t epa r t e i also auch im Sommer 1946 die 
gleiche wie zur Zeit der W a h l e n , und h a t t e ihre Pa r l amen t smehrhe i t unver -
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ä n d e r t be ibeha l ten . Wenn sich die Kle in landwi r t epa r t e i in ihrem Charak te r 
und in bezug auf ihre Mehrhei t auch n ich t ve rände r t h a t t e , so gab ihre im 
F r ü h j a h r 1946 er l i t t ene poli t ische Niederlage den revo lu t ionären K r ä f t e n 
doch neue Wege f re i . Vor allem ergab sich die Möglichkeit , das kommunis t i sche 
P r o g r a m m der Stabi l is ierung zu verwirkl ichen, und der mächt ige , zumindes t 
ebensosehr poli t ische wie wi r t schaf t l i che Erfo lg der Währungss tab i l i s i e rung 
fes t ig te den wei teren E in f luß der kommunis t i schen P a r t e i bei den Massen. 
Der I I I . Pa r t e i t ag der K P U k o n n t e daher im Sep tember 1946 auf der Grund-
lage dieser Siege die Parole v e r k ü n d e n : »Hinaus mit den Volksfeinden aus der 
Koalit ion!« Die höchs t e poli t ische Zielsetzung in dieser Lage war, die Klein-
l andwi r t epa r t e i v o n der sich in ihren Reihen z u s a m m e n r o t t e n d e n Reak t ion 
zu s ä u b e r n . I m In te resse dieses Zieles b e a n t r a g t e die K P U die Ausschre ibung 
neue r Wahlen , bei diesen eine gemeinsame F ron t des Linksblocks u n d des 
demokra t i s chen Flügels der Kle in landwi r t epa r t e i gegen die r eak t ionären 
K r ä f t e innerhalb u n d außerha lb der Kle in landwir tepar te i . 6 I m Interesse einer 
fes te ren Zusammenfas sung der r evo lu t ionären K r ä f t e warf die K P U u m diese 
Zeit d u r c h József R é v a i auch d e n Gedanken der Fusion der beiden Arbei te r -
pa r t e i en auf . Die wicht igste u n t e r den der K P U v e r f ü g b a r e n Waf fen bi ldete 
die U n t e r s t ü t z u n g d u r c h die r evo lu t ionä ren Massen, und die F ü h r e r der 
P a r t e i e rk lär ten auch offen: » W e n n zur Ver te id igung u n d wei teren En twick lung 
der ungar ischen Demokra t i e j e d e r erdenkl iche E insa tz der Massenbewegung 
n o t w e n d i g erscheinen sollte, werden wir d a v o n in vol l s tem Maße Gebrauch 
m a c h e n . Wir werden nicht zögern, bei der Ver te id igung der Demokra t i e auch 
die werk tä t igen Massen im K a m p f einzusetzen.«7 
Die Ver t re ter der kapi ta l i s t i sch- reak t ionären Klassen sahen, d a ß auf 
der Arena der pol i t ischen K ä m p f e ihre Lage i m m e r ungüns t iger wurde und 
b e t r a t e n Ende 1946 den Weg de r Verschwörung, des Pu t schversuches . Sie 
r echne ten dami t , in e inem en t sp rechenden u n d nicht allzu fernen Z e i t p u n k t 
mi t ausländischer U n t e r s t ü t z u n g die Macht im Lande zu ü b e r n e h m e n . In die-
sen Mona ten s t and die Unte rze ichnung des F r i edensver t r ages schon unmi t t e l -
ba r bevor , und übera l l in E u r o p a begann mi t e rneu te r K r a f t , mit i m m e r grö-
ßerer amer ikanischer U n t e r s t ü t z u n g der K a m p f gegen den während des Krieges 
b e d e u t e n d angewachsenen kommunis t i schen E i n f l u ß , die Ve rd rängung der kom-
munis t i schen Pa r t e i en aus der M a c h t . I m F r ü h j a h r 1947 spi tz te sich die Lage 
außerordent l ich zu. Die im April v e r k ü n d e t e T r u m a n - D o k t r i n und bald danach 
das Anlaufen des Marshal l -P lans waren W a f f e n der amer ikanischen m a c h t -
pol i t ischen Pläne zur Ausbre i tung ihres Einf lusses in E u r o p a und zugleich zur 
Fes t igung der kapi ta l i s t i schen O r d n u n g . Die Methode der un te r pol i t ischen 
Bedingungen gewähr ten Waren- u n d Kap i t a lk red i t e w u r d e durch den begin-
6
 S . D. NEMES: Magyarország felszabadulása (Die Befreiung Ungarns). Budapest , 1 9 6 0 . 
S . 2 6 8 . 
' Rede des Referenten auf dem III . Parteitag der KPU, gehalten am 29. Sept. 1946, 
RÁKOSI , а . а . О . S. 3 6 5 . 
.74 I. T. Berend 
n e n d e n Ausbau der mil i tär ischen S t ü t z p u n k t e e rgänz t . Die von den Vereinig-
t e n S t aa t en gebotene materielle u n d polit ische U n t e r s t ü t z u n g a u s n u t z e n d , 
g ingen die Krä f t e de r Rechten in den europäischen Ländern , n ich t zule tz t mi t 
Hi l fe oder geradezu unter F ü h r u n g der Rechtssozial is ten z u m al lgemeinen 
Angr i f f üher. Sie v e r d r ä n g t e n in F rankre i ch , in Belgien und I ta l ien die K o m m u -
n i s t e n , die seit Kr iegsende an der Regie rungsmacht tei l h a t t e n , aus der 
Reg ie rung . 
Ähnliche P l ä n e schmiedeten auch die Ver t r e t e r der ungar i schen Reak t ion . 
Die amer ikanischen In ten t ionen k o n n t e n jedoch in Ungarn n ich t zur Gel tung 
k o m m e n . Die Anwesenhei t der Sowje ta rmee m a c h t e eine in tens ivere In te r -
v e n t i o n unmöglich. I m Lande selbst aber wuchsen die K r ä f t e der Volksdemo-
k r a t i e . Der Masseneinf luß der K P n a h m rasch zu. Die Grundlage hierzu bi ldete 
vo r al lem die fü r die Interessen der Massen e in t re t ende und erfolgreiche Pol i t ik . 
Die Verte idigung des neuen Grundbes i tzes auf dem Lande , die K ä m p f e wäh-
r e n d der Inf la t ion u n d in erster Re ihe die Währungss tab i l i s i e rung in der S t a d t , 
d ie konsequente Ver te id igung der e r k ä m p f t e n E r r u n g e n s c h a f t e n , die genaue 
E i n h a l t u n g der Versprechen u n d Parolen s te l l ten tag tägl ich neue Massen an 
die Seite der K P U ! Eine außerordent l iche Rolle spielte aber auch die Massen-
a r b e i t der e in fachen , zu allen Opfern bere i ten , begeis ter ten K o m m u n i s t e n . 
E s k a n n nicht unse re Aufgabe sein , im R a h m e n dieser Arbe i t die poli t ischen 
K ä m p f e und die al l täglichen Gefechte der K P U zu schi ldern, doch k ö n n t e n 
wir auch die wi r t schaf t l i chen Erfo lge und die Siege des K a m p f e s gegen die 
kapi ta l i s t i sche W i r t s c h a f t nicht ve rs tehen , w e n n wir uns n i ch t — wenigstens 
andeu tungsweise — auf den g r a u e n Alltag dieses K a m p f e s berufen w ü rd en . 
A u f dem Dorfe z. B . spielten n i ch t nur die Neuauf t e i lung des Bodens und 
d ie Verte idigung des neuen Grundbes i t zes , sondern auch der denkwürdige 
sonntägl iche Dor fe insa tz der K o m m u n i s t e n eine en tsche idende Rolle in der 
E r w e i t e r u n g der Massenbasis de r K P U bei den Bauern . Seit dem F r ü h j a h r 
1946 gingen Zehn tausende von K o m m u n i s t e n Woche fü r Woche in die Dör fe r . 
Arbe i t e r der F a b r i k Ganz b e s u c h t e n rege lmäßig vier Gemeinden im K o m i t a t 
N ó g r á d , K o m m u n i s t e n des X V I I I . Budapes te r Gemeindebezirkes besuch ten 
i m Laufe des J a h r e s 1946 in 21 Fä l len 17 Dörfer m der U m g e b u n g von Gyöngyös 
u n d Gyömrő. Es g a b kaum eine einzige Gemeinde in U n g a r n , die die k o m m u -
nis t i schen Arbe i te r und In te l lektuel len n ich t aufgesucht h ä t t e n . Sie leis teten 
d e n Bauern auf den verschiedens ten Gebieten Hilfe (angefangen von den ver-
schiedens ten R e p a r a t u r - und Baua rbe i t en bis zur ärzt l ichen Hilfe) und warben 
n e b e n b e i in Vo lksve r sammlungen sowie d u r c h individuelle Überzeugung f ü r 
d a s kommunis t i sche P r o g r a m m und e rk lä r t en den S t a n d p u n k t der P a r t e i in 
d e n verschiedenen politischen Fragen . 8 I m Bewußtse in dessen, den r icht igen 
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Weg zu gehen, k o n n t e n die K o m m u n i s t e n eine schwungvolle Aufk l ä rungs -
arbei t en t fa l t en u n d auch in den Fab r iken eine wachsende Zahl der W e r k t ä t i -
gen gewinnen; dabe i spielte die Arbei t der in den Gewerkschaf ten und Betr iebs-
ausschüssen tä t igen K o m m u n i s t e n , ihr all tägliches E i n t r e t e n für die In te ressen 
der Arbe i te r keine geringe Rolle. Und welche Ä n d e r u n g seit E n d e 1945 in 
den Fab r iken auf d e m Gebiete des Masseneinflusses de r K P e inget re ten war, 
das zeigten die im J a n u a r 1947 teilweise d u r c h g e f ü h r t e n Nachwah len der 
Bf t r i ebsausschüsse schon sehr deut l ich . 
Der Masseneinf luß der K P in S t a d t und Land wuchs 1946/47 in g roßem 
Maße. Die Waagscha le der pol i t ischen Krä f t eve rhä l tn i s se neigte S c h r i t t fü r 
Schr i t t dem Lager de r Volksdemokra t ie zu und das w a r das Ergebn i s der 
Poli t ik der K o m m u n i s t e n und der r evo lu t ionä ren Arbei ter - und Baue rnmassen . 
Dies ermögl ichte es, d a ß das Lager der Volksdemokra t ie un te r F ü h r u n g der 
K o m m u n i s t e n aus d e m Kampfe im F r ü h j a h r 1947 n ich t als Unte r legener , 
sondern als Sieger hervorging . Im J a n u a r 194 7, als in Belgien z. B. die K o m m u -
nis ten aus der Reg ie rung v e r d r ä n g t wurden , f ü h r t e die S taa t sgewal t der 
ungar ischen Volksdemokra t ie einen Schlag gegen die gegenrevolu t ionäre Ver-
schwörung : sie e n t l a r v t e und l iquidier te die »Magyar Közösség« (Ungar ische 
Gemeinschaf t ) g e n a n n t e Organisa t ion , die die gegenrevolut ionären K r ä f t e 
innerha lb und a u ß e r h a l b der Kle in landwir tepar te i — mi t akt iver U n t e r s t ü t -
zung eines großen Teiles des rechten Flügels der Kle in landwir tepar te i u n d mit 
st i l lschweigender U n t e r s t ü t z u n g einer noch größeren Gruppe — f ü r einen 
r eak t ionä ren Pu t sch organisiert h a t t e . Obzwar zwischen der Kle in landwir te -
par te i u n d den Verschwörern keine organisator ische Verb indung b e s t a n d , 
wurde d u r c h das grundlegende Übere ins t immen ihrer poli t ischen Ziele auch 
die Kle in landwi r t epa r t e i in eine schwere Krise ges türz t . U n d als dann b e k a n n t 
wurde , d a ß auch die höchs ten Füh re r der P a r t e i von der Organis ierung w u ß t e n , 
wurden immer mehr Pol i t iker k o m p r o m i t t i e r t . I m Laufe der L iquid ie rung der 
Verschwörung wurden die p rominen ten Abgeordne ten des rechten Flügels der 
Kle in landwir tepar te i v e r h a f t e t bzw. sie verl ießen einer nach dem a n d e r e n 
das L a n d und gingen nach dem W e s t e n ; dies t a t im Mai 1947 auch Fe renc 
Nagy. Der rechte F lüge l der Kle in landwi r t epa r t e i war d a m i t zusammenge-
brochen. 9 I n der Kle in l andwi r t epa r t e i gewann der die vo lksdemokra t i sche 
E n t w i c k l u n g und die Z u s a m m e n a r b e i t mi t den K o m m u n i s t e n be jahende l inke 
Flügel — ver t re ten d u r c h I s tván Dobi , La jos Dinnyés u n d andere — die 
Oberhand und es b e g a n n der Säuberungsprozeß der P a r t e i . Seit dem F r ü h j a h r 
1947 war die Kle in landwir tepar te i n ich t meh r das Sammelbecken der R e a k t i o n . 
Die haup t säch l i chs t en K r ä f t e der Bourgeoisie h a t t e n eine Niederlage e r l i t t en 
und w u r d e n aus der M a c h t ve rd räng t . Ih re rest l ichen G r u p p e n waren gezwun-
gen, in die verschiedenen opposit ionellen Par te ien e inzu t re ten . Nach d e m 
3
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F r ü h j a h r 1946 b e d e u t e t das F r ü h j a h r 1947 e inen weiteren wicht igen Wende-
p u n k t . Während d a s F r ü h j a h r 1946 die Währungss tab i l i s ie rung und den Beginn 
d e r Stabi l is ierungspol i t ik b e d e u t e t e , machte d a s F r ü h j a h r 1947 den Weg fre i 
zu r radikalen Verwirkl ichung de r Wir t scha f t spo l i t ik der Volksdemokra t ie , zur 
V e r b i n d u n g des Schutzes der Währungss tab i l i s i e rung mit d e m Angriff auf 
d a s Kapi ta l . 
Das Stabi l i s ierungsjahr 1946/47 war also die Zeit des sukzessiven Vor-
s t o ß e s der vo lksdemokra t i schen K r ä f t e , eines bedeu tenden E r s t a r k e n s ihres 
pol i t ischen E inf lusses . Die a l lmähl iche , aber s tändige Ver lagerung der polit i-
s c h e n Kräf teverhä l tn i s se zuguns t en der vo lksdemokra t i schen Revolut ion schuf 
die Grundlage z u r Verwirkl ichung des P r o g r a m m s des an t ikap i t a l i s t i schen 
Schutzes der Währungss t ab i l i s i e rung , der wi r t schaf t spol i t i schen Zielsetzungen 
d e r K P U . 
Kurz n a c h de r D u r c h f ü h r u n g der Währungss tab i l i s i e rung , im Sep tember 
1946 t r a t der I I I . Par te i t ag der K P U z u s a m m e n und v e r k ü n d e t e — den du rch 
d e n Erfolg der Stabi l is ierung gesicher ten pol i t ischen Sieg ausnu tzend — n e b e n 
d e r bereits e r w ä h n t e n Parole de r Säuberung de r Koali t ion a m entschiedensten 
e ine weitere P a r o l e : »Nicht den Kapi ta l i s t en , d e m Volke b a u e n wir das Land 
auf!« Und der P a r t e i t a g stellte e inmüt ig fes t : »Die Volksdemokrat ie m u ß auch 
in die P roduk t ion einziehen . . . Die Sanierung ermöglicht es n i ch t nur , sondern 
e r fo rde r t es ge radezu , daß u n s e r e Indus t r i ep roduk t ion n ich t dor t und so ihre 
Tä t igke i t w iede raufnehme, wo sie zu Kr iegsbeginn s t and , sondern auf einer 
n e u e n , den Erfordern issen der Demokra t ie en t sp rechenden Ebene . . . Der 
f re ie Sektor des Kapi ta ls u n d seine Tä t igke i t sollen in Schranken gewiesen 
werden , und d e r Teil wird wachsen , wo in de r P roduk t ion i m Gegensatz z u m 
Gewinn, zum P r o f i t das Allgemeininteresse zu r Geltung kommt .« 1 0 
Dies b e s t i m m t e die zur Sicherung der E r r u n g e n s c h a f t e n der Stabilisie-
r u n g dienenden wir t schaf tspol i t i schen M a ß n a h m e n und dies ermöglichte es, 
d a ß sich aus d e m Schutz der Währungss tab i l i s i e rung eine Offensive gegen das 
K a p i t a l e n t f a l t e t e . 
In der gegebenen wir t schaf t l ichen Lage war der Schutz der Währungs -
stabi l is ierung n u r bei konsequen tes te r Währungs-, Kredit-, Preis- und Steuer-
politik möglich. Die auf diesen Gebieten a n g e w a n d t e Wir t schaf t spo l i t ik bi ldete 
e ine u n t r e n n b a r e Einheit . Wi r wollen nun diese Probleme n ä h e r un t e r suchen . 
Um die W e r t b e s t ä n d i g k e i t der neuen W ä h r u n g zu s ichern, wurde fest-
gelegt , daß bis E n d e 1946 1 Milliarde For in t emi t t i e r t werden dür fen . Dies war 
a n sich schon ein außerordent l ich niedriger Betrag , der unge fäh r die H ä l f t e 
de r im Jahre 1937 oder Anfang 1938 in Umlau f gewesenen Geldmenge be t rug . 1 1 
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Und selbst diese Menge wollte m a n — auf Grund des fes tgese tz ten Te rmin -
planes — nur s tufenweise emi t t i e ren . Für Augus t waren z. B . insgesamt 240 
Millionen For int vorgesehen. Diese Summe b e t r u g k a u m e twas mehr als 1 0 % 
der im J a n u a r 1938 in Umlauf gewesenen Bankno tenmenge . 1 2 In der e rs ten 
Hä l f t e des Monats Augus t wurde das geplante langsame T e m p o auch s t r eng 
e ingehal ten , am E n d e der auf die Stabil is ierung folgenden Woche waren b loß 
119, Mit te des Monats 235 Millionen For int in Umlauf . 1 3 Dieses außerorden t l i ch 
l angsame Tempo der Banknotenemiss ion und der niedrige S t a n d konn ten des-
halb küns t l ich au f rech te rha l t en werden, weil die Einlösung des en twer t e t en 
Geldes die zu emi t t ie rende Menge ü b e r h a u p t n ich t bee inf luß te . 
Der Wer t der nu r in as t ronomischen Zahlen ausd rückba ren Pengőmasse 
be t rug 13 Millionen For in t (Ende 1938 be t rug — in For in t umgerechne t — 
bloß der Har tge ldumlau l e twa 300 Millionen). Das Tempo der Geldemission 
hing d a h e r — die ob jek t ive wir tschaf t l iche Lage, die in te rna t iona len Ver-
pf l i ch tungen in Be t r ach t gezogen — nur von den zus tändigen s t a a t b c h e n 
Organen ab . Wenn dahe r im R a h m e n des Stabi l i sa t ionsplanes auch im allge-
meinen die zu emi t t i e rende Geldmenge sehr niedr ig bemessen wurde, ging 
man in den ersten Wochen nach E i n f ü h r u n g der guten W ä h r u n g auf den 
ers ten Blick mit vielleicht unvers tändl icher Vorsicht vor . Diese Währungs -
politik war aber unbed ing t no twendig . Der du rch den niedr igen Bankno ten -
umlauf en t s t andene Geldmangel erzwang im allgemeinen den Absatz der 
W a r e n v o r r ä t e und e r fo rder te die Mobilisierung der in der Wi r t s cha f t gegebe-
nen verborgenen Reserven, nicht zuletzt der verborgenen Gold- und Va lu ten-
bes tände , ja sogar der im Ausland un te rgebrach ten Dol la rvor rä te der g roßen 
U n t e r n e h m e n . Wenn diese Währungspol i t ik im Stabi l i s ie rungs jahr im allgemei-
nen no twendig war, m u ß t e sie besonders s t reng u n m i t t e l b a r nach E i n f ü h r u n g 
der neuen W ä h r u n g g e h a n d h a b t werden . Im Monat August k o n n t e man näml ich 
in e r h ö h t e m Maße mi t anfängl ichem Mißtrauen gegenüber dem For in t , mit d e m 
Res t reben , Waren , die in der Inf la t ionszei t zur persönlichen Ver fügung beha l te -
nen Gold- und Dol la rvorrä te zu rückzuha l t en . Zur B e k ä m p f u n g dieses zu 
e rwar t enden Widers tandes m u ß t e man zur k rä f t igs ten Def la t ionspol i t ik 
Zuf luch t n e h m e n . U n d die wohldurchdach te Währungspo l i t i k zeitigte bere i t s 
im Augus t wesentliche Ergebnisse . Es her rschte ein dera r t iger Geldmangel , 
d a ß die Un te rnehmen ta t säch l ich gezwungen waren , ihre Reserven zu mobili-
sieren, u n d das Maß der Gold- und Valu tenab l ie fe rung übers t ieg alle E r w a r t u n -
gen. Berei ts im Monat Augus t wurden Gold und Valu ten im Wer te von m e h r 
als 10 Millionen Dollar bei der Na t iona lbank eingelöst , und selbst im Sep tember 
gab es noch Einlösungen in einem Gesamtwer te von mehr als 140 Millionen 
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F o r i n t . Das M a ß der Notenemiss ion übers t ieg schließlich — eben infolge der 
u n e r w a r t e t h o h e n Valu tenein lösung — den geplanten R a h m e n und erreichte 
E n d e August den Betrag von 372 Millionen For in t . 
Ähnlich güns t ig en twickel te sich auch der Absa tz der W a r e n v o r r ä t e . 
Die Menge der mi t E isenbahn beförder ten Waren be t rug in der zweiten Häl f te 
des Jahres 1945 300—400 t a u s e n d Tonnen , in der e rs ten Häl f te des J ah re s 
1946 500—700 t ausend T o n n e n , erreichte i m Monat Augus t fas t 800 000 Tonnen 
u n d näher te sich des wei teren 1 Million Tonnen . D e m G e s a m t u m f a n g des 
W a r e n t r a n s p o r t s von 1937/38 s t anden in den In f l a t i onsmona ten nur 2 0 — 4 0 % 
dieser Menge gegenüber, n a c h der Währungss tab i l i s i e rung wurden davon 
5 0 — 6 0 % erre icht . 1 4 Bereits in den ersten Tagen nach der Währungsstabi l is ie-
r u n g verliehen die mit W a r e n reichlich belieferten Mark tha l len , die vollen 
E i n k a u f k ö r b e u n d die zuf r iedenen Mienen der H a u s f r a u e n den Gassen Buda-
pes t s eine neue Note . Die Währungss tab i l i s i e rung ha t t e das erste große Hinder-
nis übe rwunden . 
Der außergewöhnl iche Geldmangel n a h m auch im Sep tember kein Ende , 
sondern ließ n u r etwas n a c h . Ende des Monats übers t ieg die Menge der im 
Umlauf bef indl ichen B a n k n o t e n und Scheidemünzen den Be t rag von 636 
Millionen F o r i n t , doch auch dies be t rug n ich t ganz 3 2 % des J a n u a r n i v e a u s 
1938. Das vorgeschriebene N iveau von einer Milliarde erreichte der Geldum-
lauf erst in de r zweiten H ä l f t e des Monats Dezember . Die K a u f k r a f t der in 
Umlauf bef indl ichen Geldmenge erreichte zu dieser Zeit die Hä l f t e des J anua r -
n iveaus 1938. ( K a u m etwas mehr als 3 0 % des J a n u a r n i v e a u s 1939.)15 
Bei der Fes t se tzung de r Geldmenge des folgenden Ha lb jah r s n a h m die 
Sanierungskommiss ion, auch die stete S te igerung der P r o d u k t i o n in Be t rach t 
z iehend, im H e r b s t 1946 den S t a n d p u n k t ein, daß der Obers te W i r t s c h a f t s r a t 
s t a t t 1 Milliarde eine Vorlage über einen No tenumlau f bis zu 1,3—1,4 Milliar-
den einreichen möge.16 Als Ergebnis der sukzessiven Emission übers t ieg die 
B a n k n o t e n m e n g e bis A n f a n g März k a u m 1 Milliarde Fo r in t , er re ichte aber 
E n d e J u n i f a s t die Summe v o n 1,4 Mill iarden, mit H inzurechnung der Scheide-
münzen sogar e twas mehr . 
Um die mi t der Banknotenemiss ionspol i t ik bezweckten Wi rkungen zu 
erzielen, m u ß t e man aber n i c h t nur auf tlie Menge des Geldes ach t en . Außer-
ordent l ich wich t ig war auch die Art und Weise der Emiss ion . Der größte Teil 
der neuen For in tmengen w u r d e in den e r s ten Monaten durch Deckung der 
S t aa t s ausgaben und E in lösung der in Pr iva tbes i tz bef indl ichen Gold- und 
Va lu t enbes t ände in Umlauf gebrach t . »Die N o t e n b a n k h a t zwar mi t der Emis-
sion des neuen Geldes begonnen — ist in der Aufze ichnung der K r e d i t b a n k 
v o m 21. A u g u s t zu lesen — , das Geld wird aber un te r Ti te ln und auf Wegen 
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in U m l a u f gesetzt, die n ich t dazu geeignet s ind, daß die Banken in k u r z e r 
Zeit das liquide Geldkapi ta l , das unser Wi r t scha f t s l eben unumgäng l i ch 
benö t ig t , sammeln k ö n n e n . Aufgabe der N o t e n b a n k ist es, die B a n k e n so 
Summe der im Umlauf befindlichen Geldmenge (Banknoten und Scheidemünzen) 
und ihre Kaufkraft auf den Pengőkurs im Januar 1938 umgerechnet17 
G e l d m e n g e 
in Mi l l ionen 
F t 
K a u f k r a f t 
in Mil l ionen 
P 
R e a l w e r t 
des G e l d u m -
l a u f s 1946/47 
Januar 1938 1791,3 511,8 100,0 
31. August 1946 371,6 96,3 18,8 
31. Dezember 1946 1023,7 261,0 51,0 
31. Mai 1947 1476,2 306,9 60,0 
lange mi t Geld zu versorgen, bis die E in lagengebarung das zur F inanz ie rung 
der P r o d u k t i o n no twendige Maß erreicht . . . wir b i t ten n u r , daß die No ten -
b a n k das von ihr ausgegebene Geld — so wie dies zu geschehen pflegt u n d wie 
es aus den S ta tu t en folgt — durch die B a n k e n in Umlauf bringe.«18 Wie aus 
der Aufze ichnung der B a n k ersichtl ich, s t r ömte das Geld mi t Ausscha l tung der 
Großbanken in die Kanä l e der Wi r t s cha f t . Es wurde nicht b loß eine def la t ioni -
st ische Währungspol i t ik be t r ieben , sondern die kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n , 
und was am wicht igs ten war , die Großbanken h a t t e n in noch größerem Maße 
un te r d e m Geldmangel zu leiden, als dies infolge der Def l a t ion im al lgemeinen 
der Fal l war . In den wei teren Monaten ände r t e sich die Lage natür l ich einiger-
maßen . Bei der Emission der wachsenden Bank n o t en men g e spielten die Kred i t -
opera t ionen eine immer größere Rolle; bei der Fes t se t zung der in U m l a u f 
bef indl ichen Menge der B a n k n o t e n spielte die Kredi tpol i t ik eine entscheidende 
Bolle. Die Frage der Kred i tpo l i t ik ging aber na tür l ich be i weitem über das 
Gebiet des Geldumlaufs h inaus . 
U m die Frage der zu verfolgenden Kreditpolitik e n t b r a n n t e n zur Zeit 
der Währungss tab i l i s i e rung hef t ige D e b a t t e n . Einzelne F a c h l e u t e b e h a u p t e t e n 
z.B., d a ß die p r o d u k t i v e n Kred i t e der Stabi l is ierung n i ch t schaden k ö n n t e n , 
ja d a ß sie durch ihre die P roduk t ion fö rde rnde W i r k u n g nu r günst ig sein 
k ö n n t e n . Von dieser prinzipiellen Grundlage aus ver langten sie eine l iberale 
G e b a r u n g der p roduk t iven Kred i te . 
» D a m i t das ungar ische Wir t scha f t s l eben wieder sch lagkräf t ig werde 
— sag te in einem seiner Vor t räge I . Varga im Sep tember 1946 —, wäre eine 
s ta rke Arbei t s ra t ional i s ie rung no twendig , wei ters müß te mi t vo l lkommeneren 
mechanischen E in r i ch tungen gearbei te t werden . Dies k ö n n t e mangels aus-
ländischer Kredi te nu r d u r c h eine nachgiebigere Kred i tpo l i t ik erreicht w e r d e n . 
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A u c h die Frage der d rohenden Arbeitslosigkeit kann n u r auf dieser Linie 
gelöst werden.«1 9 Diese A r g u m e n t a t i o n t ra f aber nur sche inbar zu. In Wirkl ich-
ke i t s tanden der R o h s t o f f n a c h s c h u b des Landes und das Transpor twesen noch 
n i c h t auf einem solchen Niveau , d a ß die P r o d u k t i o n durch Inves t i t ionen mit te ls 
p roduk t ive r K r e d i t e in en t sp rechendem Maße hä t t e gesteiger t werden k ö n n e n . 
Die in größerem Maße gewähr t en p roduk t iven Kredi te h ä t t e n daher Geld-
ü b e r f l u ß in der Wir tschaf t he rvo r ru fen k ö n n e n , was schließlich ein Anziehen 
d e r Preise zur Folge gehabt hä t t e . 2 0 Der Schu tz der Währungss tab i l i s i e rung 
e r fo rde r t e d a h e r eine k rä f t ige E i n s c h r ä n k u n g der Kred i t e und d a d u r c h die 
U n t e r s t ü t z u n g der Def la t ionspol i t ik , zugleich die Lenkung der Kredi te , d a m i t 
d ie Kredi te f ü r die vom S t a n d p u n k t des Wiede rau fbaus besonders wicht igen 
Produkt ionszweige gewährleis tet waren u n d die Def la t ionspol i t ik n icht e twa 
d o c h zu einem Rücklauf der P r o d u k t i o n f ü h r e , sondern v ie lmehr der s tändige 
Ans t ieg der P roduk t ion gesicher t war —- worauf wir noch zu rückkommen 
w e r d e n . Diese kredi tpol i t ische Rich tung w u r d e von der K P U ve r t r e t en . Der 
Obers te Wi r t s cha f t s r a t legte d a h e r den R a h m e n der K r e d i t e jeden Monat 
g e n a u fest . A n f a n g August b e s t a n d noch eine fast völlige Kredi t sper re und 
a u c h in der folgenden Per iode wurde nu r die F lüss igmachung der al lernot-
wendigs ten K r e d i t e bewilligt. F ü r Oktober 1946 wurden z. R. Kredi te in der 
H ö h e von 220 Millionen F o r i n t festgesetzt , wovon 120 Millionen fü r Indus t r i e , 
L a n d w i r t s c h a f t u n d Außenhande l vorgesehen waren. Die Sanierungskommiss ion 
v e r t r a t jedoch in ihrer Si tzung 8. Oktober den S t a n d p u n k t , d a ß nicht die ganze 
K r e d i t s u m m e f lüssig zu m a c h e n sei. 
Dieser außerordent l ich eng bemessene und durch in te rne Maßnahmen 
n o c h weiter e ingeschränkte R a h m e n wurde bis zum F r ü h j a h r 1947 noch in 
b e d e u t e n d e m Maße erweiter t . 
Die Kred i t e der Wechselspar te der Na t iona lbank er fuhren folgende 
Gebarung . 
Wechselkreditstand der Ungarischen Nationalbank21 
I n Mi l l ionen 
F t 
Dezember 
1937 = 100 
A u g u s t 
1946 = 100 
31. Dezember 1937 1575,0 100,0 2119,8 
31. August 1946 74,3 4,7 100,0 
31. Dezember 1946 495,4 31,5 666,8 
31. März 1947 510,8 32,4 687,5 
7. J u n i 1947 665,1 42,2 895,2 
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Aus den D a t e n ist ersichtlich, d a ß der K r e d i t r a h m e n gegenüber Augus t 
wohl be t räch t l i ch erwei ter t wurde, d a ß er aber um die Jahreswende 1946/47 
nicht e inmal ein Dri t te l des Vorkr iegsniveaus erreicht h a t t e , ja er übers t i eg 
selbst im Sommer 1947 k a u m dessen 4 2 % . 
Der enge K r e d i t r a h m e n wirkte sich u m so s tä rker in Richtung der Defla-
t ion aus, als in der gegebenen Lage die du rch die Na t iona lbank gewähr t en 
Kred i te eine viel größere Bedeu tung h a t t e n als in de r Vorkr iegswir t schaf t . 
F rühe r wurde näml ich ein be t räch t l icher Teil der Kred i t ansp rüche de r Wirt-
schaf t durch die Großbanken zu Las ten ihres eigenen Kap i t a l - und Ein lagen-
bes tandes bef r ied ig t . N u n aber verhie l t es sich d a m i t ganz anders . Schon 
bezüglich der In f la t ionsper iode haben wir nachgewiesen, d a ß die G r o ß b a n k e n 
über keine bedeu t ende K a p i t a l k r a f t v e r f ü g t e n und d a ß sich ihre F u n k t i o n 
größtente i ls auf die Vermi t t l ung der d u r c h die N a t i o n a l b a n k flüssig gemach ten 
Kred i te beschränkte . 2 2 Wie verhielt es sich nun d a m i t nach der W ä h r u n g s -
stabilisierung'? 
Wir wollen aus den Berichten der Großbanken z i t ieren. In d e m v o n der 
Direkt ion der K o m m e r z b a n k der Genera lve r sammlung i m Ju l i 1947 vorge legten 
Bericht lesen wir folgendes: »Infolge des f a s t völligen Feh lens von Spare in lagen 
war das Wir t scha f t s l eben — was die Geldquelle a n b e l a n g t — a n f a n g s fast 
ausschließlich auf die Ungarische N a t i o n a l b a n k angewiesen. Dieser Z u s t a n d 
hä l t übr igens auch sei ther in großem M a ß an . . . u n d wir konnten es nicht 
vermeiden , im Interesse der Kred i tve r so rgung unserer Kl ien ten von d e r Natio-
na lbank Reeskomptek red i t in Anspruch zu nehmen . So war der überwiegende 
Teil unseres Wechse lbes tandes vom 1. J a n u a r 1947 in der H ö h e von 
150 059 337,24 F t reeskomptier t .« 2 3 Die Ber ich te der Direkt ionen der E s k o m p -
t e b a n k und der K r e d i t b a n k en tha l t en ähnl iche Feststel lungen.2 4 
Nach der Währungss tab i l i s ie rung k o n n t e n sich also die G r o ß b a n k e n auch 
wei terhin n ich t auf ihr eigenes und in F o r m von Einlagen gesammeltes K a p i t a l 
s tü t zen , sondern sie m u ß t e n in ers ter Reihe die N a t i o n a l b a n k in A n s p r u c h 
n e h m e n . Wie näml ich aus den v o r e r w ä h n t e n Ber ich ten ers icht l ich ist, 
zögerte die E in l agengeba rung auch wei te rh in . Den größten Ein lagens tand konn te 
nach der Währungss tab i l i s i e rung die K r e d i t b a n k s a m m e l n . Dieses Ge ld ins t i tu t 
ve r füg t e allein anfangs über etwa die H ä l f t e und a u c h im F r ü h j a h r 1947 
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ü b e r rund ein D r i t t e l der bei sämt l ichen B u d a p e s t e r Geld ins t i tu ten gesammel-
t e n Einlagen. T r o t z d e m war a u c h der E in l agens t and der K r e d i t b a n k seh r 
n i e d r i g und k o n n t e selbst E n d e 1946 k a u m m e h r als ein D r i t t e l der ausge-
s e t z t e n Gelder decken . 2 5 Die L a g e der übr igen Banken w a r aber bedeu t end 
ungüns t iger . 
Wenn wir d ie Daten der Tabe l le b e t r a c h t e n , fällt vor a l lem auf, d a ß d e r 
E in l agenbes t and se lbs t noch ein J a h r nach d e r Währungss tab i l i s ie rung wei t 
h i n t e r dem der Vorkr iegs jahre zurückble ib t u n d n u r 10,9% desselben e r r e i c h t 
Bei den Budapester Geldinstituten placierte Gelder26 
S p a r e i n -




S u m m e 
a l l e r 
E i n l a g e n 
K r e d i t e 
E in lagen 
in % der 
au sgese t z t en 
Gelder 
in Mil l ionen F t 
Dezember 1937 2312,7 2304,1 4616,6 3812,6 121,1 
August 1946 12,1 38,7 50,8 309,6 16,4 
Dezember 1946 56,3 224,0 280,3 1124,1 24,9 
März 1947 80,7 323,7 404,4 — — 
Juli 1947 
— — 
505,4 1549,7 32,6 
Dies ist durchaus n i c h t übe r ra schend , denn die A k k u m u l a t i o n des E in lagen-
b e s t a n d e s ist ein langwieriger P rozeß , und de r Bestand i m Dezember 1937 
w a r das Ergebnis e ine r ander tha lb J ah rzehn te d a u e r n d e n A k k u m u l a t i o n . D a m i t 
k a n n die eines e inz igen Jahres n i c h t konkurr ieren. 2 7 
Die E in lagengebarung w a r also in ihrer Gänze gering u n d konnte n ich t 
die Grundlage f ü r die Kred i tgewährung d u r c h die Banken bi lden. Vor d e m 
K r i e g e war die S u m m e der E i n l a g e n bedeutend größer und übe rwog um m e h r 
als e in Fünftel die Summe der ausgese tz ten Ge lder . 1946/47 hingegen k o n n t e n 
a u s den Einlagen an fangs bloß e in Sechstel u n d noch im S o m m e r 1947 k a u m 
ein Dri t te l der K r e d i t e gedeckt werden . 
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E s ist also o f fens i ch t l i ch , d a ß de r eigene K a p i t a l - u n d E i n l a g e n s t a n d 
der B a n k e n keine G r u n d l a g e z u m se lb s t änd igen F u n k t i o n i e r e n dieser I n s t i t u t e 
b i e t e n k o n n t e . Der ü b e r w i e g e n d e Tei l de r Kred i t e b e s t a n d — wie in den 
I n f l a t i o n s j a h r e n — aus d e r V e r m i t t l u n g der K r e d i t e d e r N a t i o n a l b a n k . Dies 
wi rd a n sich schon d u r c h die T a t s a c h e k l a r d o k u m e n t i e r t , d a ß die P r i v a t -
b a n k e n u n m i t t e l b a r n a c h de r W ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g u n g e f ä h r sechsmal , u n d 
selbs t im S o m m e r 1947 d r e i m a l so viel K r e d i t e f lüssig m a c h t e n als i h n e n Geld 
zur V e r f ü g u n g s t a n d . Die Di f fe renz zwischen dem E i n l a g e n b e s t a n d u n d d e n 
K r e d i t e n deck t en die v o n der N a t i o n a l b a n k d u r c h R e e s k o m p t e g e s c h ä f t e 
g e w ä h r t e n K r e d i t e . H ie r a b e r m u ß n o c h au f ein wei te res M o m e n t h ingewiesen 
w e r d e n . Die Rolle der d u r c h die N a t i o n a l b a n k zur V e r f ü g u n g gestel l ten K a p i t a -
lien w a r noch größer als a u s den a n g e f ü h r t e n S t a t i s t i k e n ers icht l ich i s t . Von 
d iesem G e s i c h t s p u n k t a u s i s t die F r a g e der Z u s a m m e n s e t z u n g des E i n l a g e n -
b e s t a n d e s e r w ä h n e n s w e r t . Wie aus de r a n g e f ü h r t e n T a b e l l e e r s ich t l i ch , w a r 
i n n e r h a l b des E i n l a g e n b e s t a n d e s der A n t e i l der Spa re in l agen v e r s c h w i n d e n d 
kle in , er belief sich im F r ü h j a h r 1947 a u f n u r r u n d 2 0 % d e r g e s a m t e n E i n l a g e n . 
Vor d e m Kriege h ingegen b i lde ten die Spare in lagen die H ä l f t e des E in l agen -
b e s t a n d e s . Auf fa l l end i s t d a h e r der v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e Ante i l de r K o n t o -
k o r r e n t e i n l a g e n . Der E i n l a g e n b e s t a n d de r B a n k e n w u r d e in e rs te r Re ihe d u r c h 
die be i d e n B a n k e n a n g e l e g t e n E in l agen de r U n t e r n e h m e n au fge fü l l t . Dies ist 
n a c h der W ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g , als die U n t e r n e h m e n u n t e r g r o ß e m 
G e l d m a n g e l l i t t en , ü b e r r a s c h e n d . U n d es h a n d e l t s ich n a t ü r l i c h a u c h n i c h t 
d a r u m , als ob die U n t e r n e h m e n ü b e r K a p i t a l m c n g e n v e r f ü g t h ä t t e n , d a ß sie 
d a v o n e inen Teil s t ä n d i g in de r B a n k h ä t t e n ha l t en k ö n n e n . Die hohe S u m m e 
der K o n t o k o r r e n t e i n l a g e n e r g a b sich d a r a u s , d a ß die U n t e r n e h m e n die e rha l -
t e n e n s t a a t l i c h e n K r e d i t e n a t ü r l i c h n i c h t sofor t oder i n n e r h a l b e ine r W o c h e 
v e r b r a u c h t h a t t e n u n d die ve rb l i ebenen S u m m e n in i h r e r B a n k auf l a u f e n d e 
R e c h n u n g an leg ten . Der E i n l a g e n b e s t a n d der P r i v a t b a n k e n wurde also l e t z t en 
E n d e s d u r c h diese zei twei l ige Z u r ü c k h a l t u n g der v o n der N a t i o n a l b a n k 
g e w ä h r t e n K r e d i t e a u f g e f ü l l t . Dies b e s t i m m t e h ingegen a u c h im G r u n d e die 
K r e d i t i e r u n g s t ä t i g k e i t d e r P r i v a t b a n k e n . Die N a t i o n a l b a n k gewähr t e n ä m l i c h 
— de r S t ab i l i s i e rungs -Kred i t po l i t i k e n t s p r e c h e n d •— n u r a u ß e r o r d e n t l i c h ku rz -
f r i s t ige K r e d i t e . Der O b e r s t e W i r t s c h a f t s r a t h a t t e noch i m A u g u s t 1946 pr inzi-
piell f e s tge leg t , d a ß indus t r i e l l e W e c h s e l k r e d i t e — m i t A u s n a h m e de r f ü r 
R e p a r a t i o n s l i e f e r u n g e n g e w ä h r t e n K r e d i t e — auf m e h r als 45 T a g e n ich t 
g e w ä h r t we rden d u r f t e n . 2 8 
Die B a n k e n k o n n t e n also aus i h r e m E i n l a g e n b e s t a n d ebenfal ls n u r ganz 
ku rz f r i s t i ge Kred i t e g e w ä h r e n u n d w a r e n a u c h bei den a u s eigenen K a p i t a l i e n 
g e w ä h r t e n Anleihen w e i t g e h e n d v o n der K r e d i t p o l i t i k der N a t i o n a l b a n k 
a b h ä n g i g . All dies h a l t e n wi r bei de r B e u r t e i l u n g de r G r o ß b a n k e n f ü r sehr 
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wicht ig , u. zw. als einen F a k t o r , der nicht auße r acht gelassen werden k a n n 
u n d in dessen Kenn tn i s es b e i wei tem n ich t genügt , die aus eigenem K a p i t a l 
u n d die aus N a t i o n a l b a n k d a r l e h e n gewähr ten Kredi te zu un te r sche iden , wenn 
wi r die se lbs tändige kred i t i e rende Rolle der Banken e inschä tzen . 
Schon auf Grund des b i she r Gesagten ist es offensicht l ich, daß die Tätig-
keit der Großbanken nach der Währungss tab i l i s i e rung weitgehend von den staat-
lichen Krediten abhängig war. E b e n dies ermögl ichte bzw. e r forder te die ver-
s t ä r k t e K r e d i t l e n k u n g und -kont ro l ié . Diesen Z u s a m m e n h a n g e rkann ten auch 
die kapi ta l i s t i schen In te res sen ten . Auf der im März 1947 abgeha l t enen General-
v e r s a m m l u n g des » T a k a r é k p é n z t á r a k és B a n k o k Egyesülete« ( T É B E —• Verein 
d e r Sparkassen u n d Banken) m u ß t e der Re fe ren t zugeben: » . . . der U m s t a n d , 
d a ß man sich als Geldquelle i n erster Linie auf die Ungar i sche Na t iona lbank 
s t ü t z e n m u ß , r ü c k t e die No twend igke i t der Lenkung in e r h ö h t e m Maße in 
d e n Vordergrund.« 2 9 Der Ber i ch t der K o m m e r z b a n k fü r die Genera lversamm-
l u n g im S o m m e r 1947 f ü h r t d ie nachha l t igen In t e rven t ionsbes t r ebungen des 
S t a a t e s auf dense lben U m s t a n d zurück. 3 0 
Die »Notwendigke i t de r Lenkung« e r forder te t a t s äch l i ch die entschie-
dens t en M a ß n a h m e n . Die K r e d i t l e n k u n g bezog sich vor a l lem auf die Kredit-
politik der Nationalbank se lbs t . Auf diesem Gebiete k a m e n zwei Grundsä tze 
z u r Geltung. Der erste: Die e n g bemessenen Kred i te w u r d e n n ich t auf Grund 
d e r Boni tä t oder Ren tab i l i t ä t , sondern der P r o d u k t i v i t ä t gewähr t und auf 
die wicht igs ten Gebiete des Wi r t s cha f t s l ebens gelenkt. Den größten Teil der 
v o n der N a t i o n a l b a n k gewähr t en Kredi te erhiel ten die s t aa t l i chen oder s t a a t -
l ich kontro l l ie r ten Betriebe. Die Wechse lspar te der N a t i o n a l b a n k zeigte z. B. 
a m 31. J a n u a r 1947 folgendes Bi ld : die K r e d i t e des s t aa t l i chen oder mi t te l -
b a r s taa t l ichen Sektors n a h m e n 43,4% des gesamten K r e d i t r a h m e n s in 
Ansp ruch , die Kred i t e der Genossenschaf ten weitere 2 8 , 5 % , während auf die 
P r i v a t w i r t s c h a f t b loß 28,1% sämt l icher K r e d i t e ent f ie len . 3 1 
Die Bevorzugung der s t aa t l i chen In te ressen ten b e d e u t e t e zugleich, d a ß 
d ie zur V e r f ü g u n g s tehenden bescheidenen materiel len Mi t te l in den Pro-
dukt ionszweigen konzent r ie r t wurden , die v o m Ges ich t spunkt des raschen 
industr ie l len Wiede rau fbaus die größte B e d e u t u n g h a t t e n . Die Beschränkung 
d e r p r o d u k t i v e n Kredi te f ü h r t e nu r infolge dieses L m s t a n d e s nicht zu e inem 
R ü c k g a n g der P roduk t ion , j a es gelang t ro tz der Kred i tbesch ränkungen durch 
d ie Lenkung der Kredi te auf die wicht igs ten Gebiete sogar ein s tet iges Anste igen 
d e r P roduk t ion zu erreichen. I n den 12 Mona ten nach der Währungss tab i l i s ie -
r u n g entfielen v o n den der I n d u s t r i e gewähr t en N o t e n b a n k k r e d i t e n 6 6 % auf 
d e n Bergbau, au f die Eisen-, Metall- und Maschinenindus t r ie , also auf die 
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Indus t r i e zwe ige , die i m W i e d e r a u f b a u e ine zen t ra le Rol le spiel ten und a n de ren 
r a sche r F ö r d e r u n g die V o l k s d e m o k r a t i e besonders in te ress i e r t w a r u n d die 
eben de sha lb a m s t ä r k s t e n u n d in g r ö ß t e m Maße te i lweise berei ts zur Ze i t der 
W ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g in H ä n d e n des S t a a t e s w a r e n , te i l s aber — w i r wer-
den d a r a u f n o c h z u r ü c k k o m m e n — i m S t a b i l i s i e r u n g s j a h r e vom S t a a t über-
n o m m e n w u r d e n . Von d e n Kred i t en f l o ß noch ein r e l a t i v b e d e u t e n d e r Teil 
— 1 4 % — in die L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e , 3 2 de ren T ä t i g k e i t ohne S a i s o n k r e d i t e 
u n v o r s t e l l b a r gewesen w ä r e , und auf d ie h a u p t s ä c h l i c h in p r i v a t e n H ä n d e n 
be f ind l i chen sons t igen Indus t r i ezwe ige e n t f i e l n u r sehr wenig . Die T e x t i l - und 
L e d e r i n d u s t r i e erhiel t z. B . insgesamt n u r 8 % der der F a b r i k i n d u s t r i e gewähr -
t e n N o t e n b a n k k r e d i t e . 3 3 
Bei de r F l ü s s i g m a c h u n g der P r i v a t k r e d i t e k a m i m Laufe des ganzen 
S t ab i l i s i e rungs j ah re s die ve r t r au l i ch b e h a n d e l t e Z ie l se tzung des O b e r s t e n 
W i r t s c h a f t s r a t e s zur G e l t u n g : »Bei B e u r t e i l u n g der b e a n t r a g t e n P r i v a t k r e d i t e 
sollen die U n t e r n e h m e n mögl ichs t d a z u genöt ig t w e r d e n , ihre im A u s l a n d 
be f ind l i chen Ve rmögen h e i m z u b r i n g e n u n d ihre Ge ldkap i t a l i en zu mobil i -
sieren . «34 
Der ziveite Grundsatz de r K r e d i t p o l i t i k der N a t i o n a l b a n k war — wie wir 
bere i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n h a b e n —, d a s Ube rgewich t d e r ku rz f r i s t i gen K r e d i t e 
zu gewähr l e i s t en . Von d e n v o m A u g u s t 1946 bis z u m J u l i 1947 der I n d u s t r i e 
g e w ä h r t e n K r e d i t e n en t f i e l en mehr als die H ä l f t e ( 5 4 % ) auf B e t r i e b s k a p i t a l -
k red i t e , we i t e re 2 6 % w u r d e n von e b e n f a l l s ku rz f r i s t i gen Kred i t en des A u ß e n -
hande l s in A n s p r u c h g e n o m m e n , w ä h r e n d au f Ums te l l ungs - , I nves t i t i ons - und 
R e p a r a t i o n s k r e d i t e ein F ü n f t e l des g e s a m t e n K r e d i t r a h m e n s en t f i e l en . 3 5 
In Wi rk l i chke i t w u r d e aber be i d e r F l ü s s i g m a c h u n g ein g r ö ß e r e r Teil 
de r K r e d i t e a u f längere F r i s t in A n s p r u c h g e n o m m e n . Die dem s t a a t l i c h e n 
K o h l e n b e r g b a u und den s t aa t l i chen U n t e r n e h m e n der S c h w e r i n d u s t r i e gewähr -
t e n B e t r i e b s k a p i t a l k r e d i t e wurden te i lweise als l angf r i s t ige Kred i t e b e n u t z t , 
in e inzelnen Fä l len w u r d e n auch I n v e s t i t i o n e n fo rme l l aus B e t r i e b s k a p i t a l -
k r e d i t e n f i n a n z i e r t , u n d n i ch t selten w u r d e n sie zu r D e c k u n g des Def iz i t s 
der U n t e r n e h m u n g e n v e r w e n d e t . D a d u r c h w u r d e ein v e r h ä l t n i s m ä ß i g g röße re r 
Teil de r K r e d i t e i m m o b d i s i e r t . T r o t z d e m ge lang es i m a l lgemeinen , die Mobili-
t ä t der K r e d i t e zu s ichern , was um so w i c h t i g e r war , wei l bei den v e r f ü g b a r e n 
n iedr igeren K r e d i t s u m m e n den b r e n n e n d e n K r e d i t a n s p r ü c h e n nu r so i rgend-
wie e n t s p r o c h e n werden k o n n t e , w e n n d ie S u m m e n n a c h ihrer R ü c k z a h l u n g 
wiederho l t f lüss ig g e m a c h t werden k o n n t e n . 
Die e r w ä h n t e n H a u p t c h a r a k t e r z ü g e der K r e d i t p o l i t i k der N a t i o n a l -
b a n k — die L e n k u n g de r K r e d i t e au f d ie h a u p t s ä c h l i c h s t e n Gebiete d e r Pro-
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(li iktion, in e rs te r Reihe in die ve r s t aa t l i ch ten Zweige, die k u r z e n Bef r i s tungen 
de r Darlehen — bee inf luß ten d ie P r i v a t b a n k e n und die I n d u s t r i e von Grund 
a u f , weil es sich u m den Großtei l der dem Wir t scha f t s l eben gewähr ten K r e d i t e 
h a n d e l t e . 
Wie wir gesehen haben, wickel te aber die Na t iona lbank ihre Kredi t ie -
r u n g e n mit der Zei t in wachsendem Maße u n t e r E inbez iehung der kapi ta l is t i -
schen P r i v a t b a n k e n ab . Den überwiegenden Teil der gewähr t en Anleihen de r 
Großbanken b i lde te die V e r m i t t l u n g der s t aa t l i chen Gelder. So schwach a u c h 
diese Großbanken im wahren Sinne der kapi ta l i s t i schen B a n k e n waren, so 
sehr sie auch ih re Schlüsselposit ion verloren h a t t e n und d a h e r die Bankle i t e r 
a u c h nicht die K a p i t ä n e der W i r t s c h a f t sein k o n n t e n , — so waren sie doch 
kapi ta l is t ische G r o ß b a n k e n u n d potentiell w a r e n ihnen alle solche Möglich-
k e i t e n gegeben. W e n n aber in de r eigenart igen Übe rgangss t ruk tu r der W i r t -
s c h a f t kapi ta l i s t i sche In te ressen ten vorhanden waren , m u ß t e n sie eingeschal tet 
u n d benutz t w e r d e n , denn zu i h r e r Liquid ierung waren die Verhäl tnisse noch 
n i c h t reif; diese B e n u t z u n g u n d E inscha l tung geschah im Zeichen der schar fen , 
a u f die L iqu id ie rung t end ie renden Kontrol le u n d E insch ränkung . W ä h r e n d 
sie mangels e igener Mittel die s taa t l ichen Gelder ve rmi t t e l t en , verwickel ten 
sich die Großbanken in l ähmende Schlingen. Die F lüss igmachung der Kred i t e 
— von denen se lbs t in der fü r die Banken güns t igs ten Per iode zu zwei Dr i t t e l 
s t aa t l i che Gelder waren — w u r d e von der in terminis ter ie l len Kred i tbegu t -
ach tungskommiss ion gelenkt. Die Z u s a m m e n s e t z u n g dieser Kommission zeigte 
se lbs tvers tändl ich auch nach de r Währungss tab i l i s ie rung die Merkmale der 
Koal i t ionsper iode u n d bot ke ine unbedingte Gewähr fü r die G e l t e n d m a c h u n g 
de r strengen kredi tpol i t i schen Pr inzipien. Das ganze System der Kred i t i e rung 
schuf jedoch e ine sichere Grund lage zur Verwirk l ichung de r gewünschten 
Kredi tpo l i t ik . L a u t des in der Si tzung v o m 5. September 1946 e rb rach t en 
Beschlusses des Obers ten Wi r t s cha f t s r a t e s k o n n t e bei G e w ä h r u n g von P r i v a t -
k red i t en die in terminis ter ie l le K r e d i t b e g u t a c h t u n g s k o m m i s s i o n nur ü b e r 
K r e d i t e von 25 000—250 000 For in t entscheiden. 3 6 K red i t ansp rüche ü b e r 
250 000 Forint d u r f t e n nur m i t Genehmigung des F inanzminis te rs und des 
Genera lsekre tärs des Obersten W i r t s c h a f t s r a t e s gewährt w e r d e n . Wenn die 
l e tz te ren gegen die K r e d i t g e w ä h r u n g waren , wurde die Anlegenhei t d e m 
Obers ten W i r t s e h a f t s r a t zur E n t s c h e i d u n g vorge leg t . Kredi te ü b e r eine Million 
k o n n t e n ü b e r h a u p t nur vom Obers ten W i r t s c h a f t s r a t e rwogen werden. Die 
Kont ro l le der K r e d i t e ging d a h e r prakt isch in die Hände des Obersten W i r t -
scha f t s ra t e s übe r . 3 7 
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Dieses System k o n n t e nur in g a n z wenigen u n d f ü r die Beur te i lung der 
F rage unerhebl ichen Fä l l en umgangen werden. N a c h den ersten M o n a t e n der 
S tabi l i s ie rung begann a b e r , wie wir gesehen haben, l a n g s a m auch die Einlagen-
bik lung bei den G r o ß b a n k e n , in e r s t e r Reihe aus d e n Kontokor ren te in lagen 
der U n t e r n e h m e n , aus E inzah lungen v o n K a u f l e u t c n , kleinen und mi t t le ren 
Kap i t a l i s t en , aus E r spa rn i s sen ; bei de r Lenkung der Kred i t e konn t e also auch 
h iermi t gerechnet werden . Neben der L e n k u n g der s t a a t l i c h gewähr ten Kredi te 
wurde die gebundene s t aa t l i che L e n k u n g Mitte D e z e m b e r auch auf die aus 
eigenem E in lagenbes t and s t a m m e n d e n Bankkred i t e ausgedehn t . Vorhe r wurde 
in den Mona ten N o v e m b e r und D e z e m b e r der E in l agenbes t and der Banken 
vor allem durch die E in lösung von Wechseln in d e r Gesamthöhe v o n etwa 
100 Millionen For int abgezapf t . 3 8 I m Sinne der im Dezember in K r a f t getre-
tenen Ver fügungen k o n n t e n die B a n k e n aus dem jeweil igen Ein lagenzuwachs 
n u r 1/3 fü r f re i gewählte K r e d i t i e r u n g e n verwenden, w ä h r e n d 2/3 f ü r die durch 
die interministeriel le K r e d i t b e g u t a c h t u n g s k o m m i s s i o n b e a n t r a g t e n Kredi t -
zwecke f lüssig zu m a c h e n waren. Der größere Teil de r aus eigenen Mitteln 
gewähr ten Bankkred i t e ger ie t daher u n t e r die u n m i t t e l b a r e s taat l iche Lenkung 
und so k o n n t e auch de r sich l a n g s a m akkumul i e rende E in lagenbes tand die 
freiere Beweglichkeit de r Geld ins t i tu te nicht fördern . 3 9 
Die s tabi l isa tor ische Währungs - u n d Kred i tpo l i t i k verwirkl ichte daher , 
als sie mi t den s t r engs ten Def la t ionsmethoden u n d mi t der en t sp rechenden 
s taa t l i chen Lenkung die Wer tbes t änd igke i t der W ä h r u n g schü tz te , zugleich 
auch eine s ta rke E i n s c h r ä n k u n g des Kapi ta l s . Mit dieser Poli t ik gelang es, 
mehrere u n d große Ergebnisse auf e i n m a l zu erzielen. Mit der Kred i tbeschrän-
kung wurde vor allem vere i te l t , d a ß d e n ta t säch l ichen Bedarf des Wi r t scha f t s -
lebens übers te igende Geldmengen in Umlauf ge l ang ten . Nachdem — in den 
ers ten Mona ten nach d e r Währungss tab i l i s ie rung — einer der H a u p t w e g e 
1946 fest: »Die Kontrolle des Kredites ist heute schon gänzlich in die Hände des General-
sekretariats des Obersten Wirtschaftsrates übergegangen.« A P I 253/1 —104. Bericht der wirt-
schaftspolitischen Sektion der SP vom 27. Mai 1946. 
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der Banknotenemiss ion mit der Kred i tpo l i t ik in Z u s a m m e n h a n g s t and , bilde-
ten die k red i tbeschränkenden M a ß n a h m e n eine der H a u p t w a f f e n im Wir t -
s c h a f t s k a m p f gegen die Ge lden twer tung . 
Zugleich wurde aber du rch die Def la t ion u n d die K r e d i t b e s c h r ä n k u n g 
die Kred i tve r so rgung des Wir t schaf t s l ebens auf das Minimum he rabged rück t . 
L a u t der Berechnungen des Wi r t scha f t s fo r schungs ins t i t u t s b e t r u g die Kredi t -
ve r so rgung der Fabr ik indus t r i e i m Jah re 1946/47 nur 58 ,6% von 1938 und 
übers t i eg k a u m ein Dri t te l des höchs t en Kred i tve r so rgungsn iveaus zwischen 
den zwei Wel tkr iegen (1928).40 D u r c h die ungüns t ige Kred i tve r so rgung waren 
aber die Kap i t a l i s t en gezwungen, die verborgenen Kredi tque l len in größtem 
Maße auszunu tzen , und die auf d e n verschiedensten Gebieten de r Wir t schaf t 
a k k u m u l i e r t e n Kap i t a l i en wurden in die Indus t r i e , in die P r o d u k t i o n gelenkt . 
Der freie K r e d i t r a h m e n der B a n k e n (Nos t ro-nos t ro-Rahmen) w u r d e von den 
produz ie renden Betr ieben, die Mangel an Be t r iebskap i ta l h a t t e n , sehr 
s t a r k in Anspruch genommen. J a , die in den Interessenkreis de r Großbanken 
gehörenden I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n behoben auf die vom Staa te bere i t s bewillig-
t e n Kred i t e zu Las ten des e igenen K r e d i t r a h m e n s ihrer B a n k e n Vorschüsse, 
und waren oft sogar gezwungen, Geld auf Wucherz insen in A n s p r u c h zu neh-
men . 4 1 Die während der Inf la t ionsze i t im H a n d e l akkumul i e r t en Kapital ien 
k o n n t e n mit Hilfe der K r e d i t l e n k u n g mobilisiert und in die I n d u s t r i e gelenkt 
w e r d e n . Der S t a a t wand te näml i ch im Falle einzelner Indust r iezweige , von 
denen bekann t war , d a ß das mi t i h n e n ve rbundene Handelsne tz über Kapi ta l -
v o r r ä t e ve r füg te , wie z. B. im Fa l le der Text i l indus t r ie , eine Kred i t spe r re an . 
In diesen Indust r iezweigen e rh ie l ten die F a b r i k e n also keine Kredi te , sie 
s icher ten sich also ihren Be t r i ebskap i ta lbedar f in Form von Vorschüssen, die 
ihnen der Hande l bo t , der ja a m Anlaufen der Produkt ion in teress ier t war . 
Diese Zweige k o n n t e n erst in den s p ä t e r e n Monaten Kredi te e r h a l t e n , und auch 
d a n n nu r , wenn sie größere R o h s t o f f v o r r ä t e aufweisen konn ten . 4 2 
Auch die verschiedensten verborgenen Kapi ta l ien schlössen sich der 
P r o d u k t i o n an . Mit der Def la t ionspol i t ik gelang es also, eine en t sprechende 
U m g r u p p i e r u n g der Kapi ta l ien he rvo rzu ru fen . 
Die wei teren Ergebnisse des besprochenen Systems der W ä h r u n g s - und 
Kred i tpo l i t ik s tehen schon mit de r E i n s c h r ä n k u n g des Kapi ta ls in Zusammen-
hang . Bei der Beschre ibung des Kred i t i e rungssys tems haben wir schon auf-
gezeigt , wie die Stabi l i s ierungskredi tpol i t ik zum Ausbau der s t r e n g e n Banken-
kontrol le ge führ t h a t t e . Nun m ü s s e n wir aber das entworfene Bild ergänzen. 
10
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Die Kred i tpo l i t ik förderte n ä m l i c h nicht n u r die to t a l e s taat l iche 
Kontrol le u n d Lenkung der Banken , sondern auch die Kontrol le de r Fabr ik-
indust r ie und die E i n s c h r ä n k u n g d e s Indus t r i ekap i t a l s . Die U n t e r n e h m e n 
erhielten näml ich — in dem für sie günst igeren Fal le — s taa t l i chen Kredi t 
und k o n n t e n so ihren Be t r i ebskap i t a lbeda r f decken . Die R ü c k z a h l u n g der 
Kredi te s t i eß aber bei de r s tändigen Geld- und K r e d i t k n a p p h e i t auf große 
Schwier igkei ten. Die U n t e r n e h m e n w a r e n daher b e s t r e b t , die s t aa t l i chen Gel-
der mögl ichst lange be i sich zu h a l t e n , und es k a m nicht selten vo r , daß sie 
— in Zahlungsschwier igkei ten ge r a t en — um neue Kredi te a n s u c h t e n . Die 
U n t e r n e h m e n gerieten so in finanzielle Abhängigkei t v o m Staa te . Diese Frage 
f ü h r t aber von der Währungs - u n d Kred i tpo l i t ik schon u n m i t t e l b a r zu den 
Fragen der Preis- und Steuerpol i t ik ü b e r und k a n n ohne deren Behand lung 
nicht erhel l t werden. 
U m die Ergebnisse der Währungss tab i l i s i e rung zu sichern, m u ß t e neben 
der def la t ionis t i schen Währungspo l i t i k und K r e d i t b e s c h r ä n k u n g auch auf 
die G e b a r u n g der Preise sorgfältig geach te t we rden . Die Def la t ionspol i t ik 
e r forder te schon an sich die Stabi l i tä t des Pre isniveaus , ja sogar eine Senkung 
der bei de r Stabi l is ierung herausgebi lde ten Preise. Die Währungs- u n d Kredit-
politik d r ü c k t e n auch indi rek t , a u t o m a t i s c h gewissermaßen die Preise herab , 
war doch — besonders in den ersten Wochen — selbst im Verhä l tn i s zu den 
zur V e r f ü g u n g s tehenden W a r e n v o r r ä t e n sehr wenig Geld im Umlauf . Auf 
einzelnen Gebieten, wo die Nachfrage schwach war , gingen die Pre ise von selbst 
zurück. E n d e August lagen z. B. die Pre ise fü r Ziegel um 4 0 % , die f ü r Leinen-
und Wol ls tof fe um 40 b z w . 30% u n t e r den behördl ich fes tgesetzten Preisen.1 3 
Mit der pre is lenkenden Rolle der W ä h r u n g s - und Kredi tpol i t ik k o n n t e man 
sich aber durchaus n i ch t zuf r iedengeben , um so weniger, als die Wir t schaf t 
sukzessive mi t Geld au fge fü l l t wurde, u n d wenn auch das ganze Stabil is ierungs-
j ah r d u r c h die Def la t ion charak te r i s ie r t war , war de r Geldmangel doch nicht 
mehr so g roß als an fangs . Die S t ab i l i t ä t des Pre isniveaus , sein Gleichgewicht 
mit den W a r e n v o r r ä t e n bildeten h ingegen eine wicht ige Vorausse tzung der 
Wer tbes tänd igke i t des Geldes. Ein s t renges System der s taa t l ichen Preisrege-
lung war notwendig . Das Stabi l isa t ionspreissystem wurde in den Monaten der 
Vorbe re i tung vom Mater ia l - und P r e i s a m t ausgearbe i te t . Dieses Organ ha t t e 
einen wei ten Wirkungsbere ich . Es l e n k t e die Evidenz und Ver te i lung der Roh-
stoff- u n d W a r e n b e s t ä n d e und die Rege lung der Preise gehörte auch weiter-
hin zu seinen Aufgaben . Dieses Mater ia l - und P r e i s a m t , an dessen Spitze auf 
Wunsch der Kle in landwir tepar te i I . V a r g a s tand , w a r bes t rebt , das zur Siche-
rung der Währungss tab i l i s ie rung geeignete industr iel le Preisniveau so zu regeln, 
(laß die Preise die innere K a p i t a l a n h ä u f u n g der kapi ta l i s t i schen Wir t schaf t 
e rmögl ich ten . Darum h a t t e es be re i t s zur Zeit de r Währungss tab i l i s ie rung 
4 3
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die den ange führ t en Prinzipien en t sp rechenden , au f den von diesem Amt 
herausgegebenen Ka lku la t ionsschomen be ruhenden , v o m Verband der Fabr ik-
industr iel len (GyOSz = Gyár iparosok Országos Szövetsége) ausgearbe i te ten 
Pre i ska lku la t ionen a n g e n o m m e n . N a c h der Währungss tab i l i s i e rung war es — 
die kapi ta l i s t i schen Rentab i l i t ä t s in te ressen der U n t e r n e h m e n vor Augen 
ha l t end — nicht b e m ü h t , das industr ie l le Pre i sn iveau weiter he r abzud rücken . 
Das Grundpr inz ip der F ü h r u n g des Material- u n d Pre isamtes k a n n im allge-
meinen -—- dies spiegelt seine ganze Tät igkei t wider — mit d e m Bestreben 
gekennzeichnet we rden , sowohl die W ä h r u n g s s t a b i l i t ä t wie die Rentab i l i t ä t 
de r kapi ta l is t i schen W i r t s c h a f t , de r kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n zu sichern. 
Demen t sp rechend versch loß sich das Amt n ich t vor der Berücks ich t igung 
i m m e r neuer , zwischendurch erwachsener preiss te igernder F a k t o r e n . Und 
solche ergaben sich reichlich. Die Rohs tof fpre ise zogen auf d e m W e l t m a r k t 
im allgemeinen k r ä f t i g an . Vom J u l i 1946 bis z u m Ju l i 1947 s t ieg z.B. in den 
Vereinigten S taa t en das Pre isniveau u m 31% u n d der Preis index der ungari-
schen E i n f u h r um unge fäh r 20%. 4 4 Die Preise einiger wichtiger Rohstoffe — 
wie Eisenerz, Koks — lagen berei ts zur Zeit der Währungss tab i l i s i e rung höher 
als die den Ka lku la t ionen zugrunde lagen.45 
Die In- und Auslandspreise f ü r Leder zeigten eine Differenz von 100%, 
die fü r Kunstse ide ebenfal ls von 1 0 0 % , die fü r Alteisen von 3 3 % , in j edem 
Falle zu Lasten der Inlandspreise . 4 6 L a u t einer Aufze ichnung des Material- und 
Pre i samtes von Mai 1947 war der Preis der Rohs to f f e in bedeu t end größerem 
Maße gestiegen, als bei der P re i sbes t immung als Grund lage a n g e n o m m e n wurde . 
Bei den Auslandspre isen wurde eine Pre i se rhöhung von höchs tens 100% 
vorausgese tz t , dagegen waren die Preise einzelner Rohstoffe in Wirkl ichkei t 
seit 1939 auf das Drei- bis F ü n f f a c h e angestiegen.4 7 Auch die Arbei ts löhne 
s t iegen wesentlich — worauf wir noch z u r ü c k k o m m e n — und der Prozen tsa tz 
der Lohnkos ten st ieg dem fes tgelegten Pre isn iveau gegenüber s te t ig an. I m 
Falle der fünf g röß ten U n t e r n e h m e n der Schwerindust r ie be t rug z . B . der Auf-
w a n d fü r Löhne u n d soziale Ausgaben im Sommer 1947 fast 7 0 % des P roduk-
t ionswertes.4 8 Äußer s t charak te r i s t i sch ist es, d a ß b loß innerhalb von 6 Mona-
t en , in der zweiten H ä l f t e des J a h r e s 1947 im Fal le einer einzigen Text i l fabr ik 
folgende preiss te igernde Fak to ren zur Geltung k a m e n : die Preise der Chemika-
lien st iegen um 1 1 % , die Arbei ts löhne um 1 5 % , die Kohlenpreise um 31%.4э 
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Diese preiss te igernden F a k t o r e n wurden na tü r l i ch durch die infolge der 
wachsenden A u s n u t z u n g der K a p a z i t ä t e in t r e t ende Senkung der Selbs tkosten 
teils r ekompens ie r t , in einzelnen Zweigen we i tgehend ausgeglichen. Es gab 
aber Gebiete, wo infolge des noch bes tehenden Rohs to f fmange l s oder aus 
anderen Gründen die Aus las tung der P roduk t ionse in r i ch tungen n ich t wesent-
lich ansteigen k o n n t e . Von den Prinzipien der kapi ta l i s t i schen Ren tab i l i t ä t 
und der Notwend igke i t der inneren K a p i t a l a k k u m u l a t i o n ausgehend, 5 0 wollte 
das Material- und P r e i s a m t die in Rich tung einer Pre i se rhöhung wirkenden 
F a k t o r e n in B e t r a c h t nehmen . 
Die preispol i t ischen Ziele de r K P U deck ten sich jedoch n ich t mi t den 
In t en t i onen des Mater ia l - und Pre i samtes . Der S t a n d p u n k t der kommuni -
st ischen Wir t scha f t s fach leu te w a r , daß die Wer tbe s t änd igke i t der W ä h r u n g 
und das Lebensn iveau der Massen wegen der In te ressen der kapi ta l i s t i schen 
Ren tab i l i t ä t nicht ge fäh rde t we rden dü r f t en , wesha lb Pre iserhöhungen keines-
falls zugelassen w e r d e n dür f t en u n d d a ß höhere , au f Grund der Ka lku la t ionen 
des Landesve rbandes der Fabr ik indus t r ie l len ers te l l te Preise n icht genügend 
Anreiz zur S te igerung der P r o d u k t i o n b i lde ten . Die Mehrproduk t ion werde 
eben d u r c h das n iedr ige Pre isniveau angeregt , weil bei niedrigen Preisen den 
kapi ta l is t ischen U n t e r n e h m e n n u r eine einzige Möglichkeit zur Sicherung der 
Ren tab i l i t ä t verb le ibe , nämlich die größtmögl iche Ausnu tzung der K a p a z i t ä t , 
die mengenmäßige Ste igerung de r P roduk t ion . 5 1 Die K P U t r a t schon n a c h 
der Währungss tab i l i s i e rung fü r e inen P re i sabbau ein. Die Sanierungskommis-
sion t r a f in ihren S i tzungen a n f a n g s Oktober wiederhol t prinzipielle Entschei -
d u n g e n : »Zwecks Pre i s senkung de r fü r die Arbe i t e r scha f t u n d die Bauern-
scha f t wichtigen Bedar f sa r t ike l u n d industr ie l len Grunds tof fe müssen große 
Erfo lge erzielt we rden und erst d a n a c h ist die K a m p a g n e f ü r die Pre isherab-
se tzung einzustellen.«5 2 Mit diesen Ver fügungen wünsch te sie das die kap i t a -
l is t ischen Interessen m i t u n t e r offensicht l ich würd igende Pre i ssys tem zu korri-
gieren. Einige Tage spä t e r wurde ta t sächl ich beschlossen, das Material- u n d 
P re i samt durch den Obers ten W i r t s c h a f t s r a t a u f z u f o r d e r n , einen A n t r a g au f 
wesentl iche, 2 0 — 3 0 % be t ragende Herabse t zung der Preise mehre re r Ar t ike l 
zu stel len.5 3 Die F ü h r e r der K P U griffen die Po l i t ik des Material- u n d Pre isam-
tes auch vor der Öffent l ichkei t a n und mobil is ier ten die Massen im Interesse 
der — natür l ich p o p u l ä r e n — F o r d e r u n g nach einer Pre issenkung. 
Die auf die Währungss t ab i l i s i e rung b e d a c h t e n sogenannten Kommissio-
nen z u m Schutz des Fo r in t ü b t e n eine wahre Volks-Preiskontrol le aus, u n d es 
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wurden — ges tü tz t auf das die Wir t scha f t spo l i t ik lenkende A u f t r e t e n der 
Arbe i te rmassen — in den le tz ten Mona ten des J a h r e s auf Grund der In ten t io -
nen der Regierung schließlich die im Laufe der Währungss tab i l i s i e rung fest-
gestel l ten Preise sukzessive ü b e r p r ü f t und die Preise zahlreicher Indus t r i e -
a r t ike l um 10—30% herabgesetz t . 5 4 
Das Pre isn iveau a m 31. Augus t 1946 fü r 100 genommen, b e t r u g der 
Pre is index der L a n d w i r t s c h a f t und der Viehzucht a m 31. Dezember 1946 97,9, 
der l andwir t schaf t l i chen Indus t r i e 96,4, sonstiger Indus t r i ea r t ike l 99,8, im 
Durchschn i t t sämtl icher Waren 98,7.55 Diese Kor rek tu ren wurden t ro tz der 
auch weiterhin noch wirksamen preiss te igernden F a k t o r e n im Vergleich zu den 
im Augus t bes t andenen Preisen v o r g e n o m m e n . Es gelang daher in mehreren 
Fä l len , die In te ressen , die der kapi ta l i s t i schen Ren tab i l i t ä t en t sp rechend 
die höheren Preise be ibehal ten wol l ten , zu durchkreuzen . Die preiss te igernden 
F a k t o r e n , namen t l i ch die Preise der Rohs tof fe auf den W e l t m ä r k t e n sowie 
das s ta rke Anste igen der Arbei ts löhne zeigten sich in der ersten H ä l f t e 1947 
aber schon so s t a rk , d a ß von einem Pre i sabbau keine Rede sein k o n n t e , ja 
sogar eine E r h ö h u n g der Preise unvermeid l ich wurde . Die Durchse t zung der 
mi t U n t e r s t ü t z u n g der Massen d u r c h g e f ü h r t e n Pre issenkungspol i t ik bremste 
das Ansteigen der Preise. Der Preis sämt l icher Waren erhöhte sich zwar bis 
E n d e Mai 1947 durchschni t t l i ch um mehr als 20e)/, dies war aber n i ch t in erster 
Reihe eine Folge des Ansteigens der industr iel len Preise. Am rasches ten stie-
gen die Preise der l andwir t schaf t l i chen Art ikel . Zum Ze i tpunk t der Währungs -
s tabi l is ierung wurden dem P r o d u k t i o n s n i v e a u entsprechend und im Interesse 
der Regelung des Rea le inkommens der Baue rnscha f t die Preise de r land-
wir t schaf t l i chen Artikel gegenüber denen der Indus t r i ea r t ike l n iedr iger fest- -
gesetzt , d. h. es bi ldete sich eine Agrarschere heraus . Die Spanne zwischen den 
l andwi r t scha f t l i chen und den indust r ie l len Preisen, die im Augus t 27 ,8% zu 
Las ten der l andwir t schaf t l i chen Ar t ike l be t rug , st ieg bis Dezember 1946 
auf 29 ,3%. Diese Lage konn t e j edoch n ich t au f rech te rha l t en werden . Bei 
Beur te i lung dieser Frage m u ß auf zwei entscheidende Momente der Entwick-
lung der Agrarpre ise verwiesen werden . Bei der Ges ta l tung der Agrarpreise 
spielte die Lage der l andwir t schaf t l i chen P roduk t ion eine grundlegende Rolle. 
N u n war aber die Periode nach der Währungss tab i l i s i e rung von diesem Gesichts-
p u n k t aus sehr ungüns t ig . Die große Dür re in den J a h r e n 1946 und 1947 ha t t e 
eine k a t a s t r o p h a l e Getreide- und F u t t e r e r n t e ve ru r sach t . Die zur Ver fügung 
s t ehenden P r o d u k t e n m e n g e n waren sehr gering, und dies an sich un t e rg rub 
schon das Bes t reben , die l andwir t schaf t l i chen Preise niedrig zu ha l t en . Die 
niedrigen Preise konn ten schon aus zwei Gründen nicht au f rech te rha l t en 
werden . Dies h ä t t e näml ich teils zum Verbergen der Vorrä te , zu e inem Auf-
54
 Aufzeichnung Nr. 150 345/1947 des Material- und Preisaintes vom 5. Mai 1947. 
API 2 / 9 - 1 8 . 00189. 
55
 WI 1947. Nr. VII, S. 326. 
Der Schutz der Währungsstabilisierung in Ungarn (1946/47) 93 
Schwung des Schwarzhandels f üh ren können und h ä t t e dami t die Währungs-
s tabi l is ierung in ihren Grundlagen ge fährde t . Anderersei ts h ä t t e die Bauern-
schaf t ihr Interesse an der P roduk t ion verloren, m a n hä t t e die Produkt ions -
f reudigke i t der Bauern un te rg raben , u n d so wäre die l andwir t schaf t l i che Pro-
duk t ion noch mehr zurückgegangen . Die Frage h a t t e auch eine auße ro rden t -
lich wicht ige politische Seite. Das s t a r r e Fes tha l ten a m niedrigen Preisniveau 
hä t t e die Fest igung des Klassenbündnisses mit der Baue rnscha f t ge fährde t , 
das aber im Kampf u m die Macht von zentraler Bedeu tung war . Die K P U 
n a h m n a c h Erwägung dieser F a k t o r e n den S t a n d p u n k t ein, d a ß die E r h ö h u n g 
der l andwi r t scha f t l i chen Preise zu genehmigen sei. Seit Anfang 1947 wurde 
infolge der nache inander erfolgten Fre igaben der Preise dem Spiel von Angebot 
und N a c h f r a g e mehr Freiheit g e w ä h r t , was sogleich zu einem Ansteigen dei 
Preise f ü h r t e . Ab J a n u a r 1947 wurden die Preise f ü r Eier , Ka r to f f e ln , im Früh-
jahr die f ü r Mais, Geflügel , im S o m m e r die fü r Schweinefleisch u n d Schmalz 
f re igegeben, infolgedessen stiegen die Preise der A g r a r p r o d u k t e , die am 31. 
Dezember 1946 dem Niveau vom Augus t gegenüber 97,9% be t rugen , bis 
Ende März auf 122 ,1%, Ende Mai au f 148,2%. Die Spanne der Agrarschere 
b e t r u g im Monat März nur mehr e t w a 14% und war bis Mai p rak t i sch ver-
s c h w u n d e n . Bis J u n i 1947 bildete sich schon geradezu eine indust r ie l le Schere 
heraus u n d diese T e n d e n z der Pre i sges ta l tung ände r t e sich auch in den folgen-
den M o n a t e n nicht , so daß im F r ü h j a h r 1948 die Spanne der industr iel len 
Schere bere i t s 11% erreichte.5 6 
Den H a u p t f a k t o r der bis S o m m e r 1947 e inget re tenen Preiss te igerungen 
ha t t e a lso zum Anste igen der l andwi r t schaf t l i chen Preise g e f ü h r t . Doch 
auch d a s industriel le Preisniveau e rhöh te sich. Bei den Indus t r i e ra r t ike ln 
lassen sich aber zweierlei Preisbewegungen fes ts te l len . Die Preise der mi t 
B e n u t z u n g heimischer Rohstoffe e rzeugten l andwir t schaf t l i chen Indus t r ie -
ar t ikel wurden auf u n v e r ä n d e r t e m N i v e a u gehal ten: das Pre isn iveau von August 
1946 f ü r 100 genommen , be t rug es d a s ganze ers te H a l b j a h r 1947 h indurch 
96,4. Die Preise der sonstigen Indus t r i ea r t ike l begannen aber langsam zu 
steigen. U m das Pre isn iveau zu h a l t e n , ve r t ra t die Wir t schaf t s - u n d Finanz-
kommiss ion der K P U — die an Stelle der Sanierungskommission ge t re ten war 5 7  
— noch i m Sommer 1947, als die Pre ise der aus ländischen Rohs to f fe sehr s t a rk 
ans t iegen , den S t a n d p u n k t , daß der S t a a t die bei E i n f u h r aus ländischer Roh-
stoffe e rwachsende Preisdifferenz ü b e r n e h m e n müsse und die Ver t eue rung der 
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Rohs tof fe auf die Luxusa r t ike l abzuwälzen sei. Die Kommiss ion war für die 
Be ibeha l tung des bes t ehenden Pre isniveaus der Konsumgüte r . 5 8 E in rascheres 
Ansteigen der Preise wurde also küns t l i ch zu rückgeha l t en : in den Monaten 
J a n u a r und F e b r u a r bewegten sich die Preise noch u n v e r ä n d e r t un te r dem 
Augus tn iveau ; im März wurde es schon geringfügig, im Monat Apri l um 3 % , 
E n d e Mai u m n ich t ganz 9 % überschr i t ten . 5 9 
Wie aus den Da ten ers icht l ich, ergaben sich im Laufe des Stabil isierungs-
jahres im Verhäl tn is der Preise bedeu tende Verschiebungen, und das Preis-
n iveau stieg auch im al lgemeinen be t räch t l i ch an . T ro t zdem k o n n t e der den 
kapi ta l is t ischen In teressen en t sp rechende D u r c h b r u c h des Pre isn iveaus ver-
h inde r t werden. Die s t rengs ten M a ß n a h m e n zur Senkung der Preise, das kräf t ige 
Bremsen des Anziehens des Pre isniveaus wurden t r o t z der verschiedenen preis-
s te igernden F a k t o r e n zu wicht igen Mit te ln der E i n s c h r ä n k u n g des Kapi ta l s . 
Die s t renge Preissenkungs- bzw. Preiss tabi l is ierungspol i t ik ging näml ich 
gleichzeitig mi t einer s t a rken Be la s tung der kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n 
e inher . U m das Gleichgewicht des S t aa t shausha l t s zu sichern, m u ß t e n die Ein-
n a h m e n des S taa tes , i nne rha lb dieser in erster Reihe die Steuereinnahmen 
bedeu t end e rhöh t werden . Rasche Organis ierung u n d strenge E in t r e ibung der 
S teuern bi ldeten ein wichtiges Moment der Stabi l is ierungspol i t ik . Die Haup t -
g ruppe der S t a a t s e i n n a h m e n — im B u d g e t j a h r 1946/47 55 ,6% — bildeten 
die öffent l ichen Leis tungen , und so war ihre E r h ö h u n g in Hinbl ick auf das 
Gleichgewicht des S t a a t s h a u s h a l t s uner läßl ich . U n d ta t sächl ich , während im 
Augus t 1946 die S t eue re innahmen 20 Millionen For in t k a u m übers t iegen h a t t e n , 
u n d auch im folgenden Mona t nu r e twas mehr als 80 Millionen be t rugen , stiegen 
sie in den H e r b s t m o n a t e n und a m E n d e des J a h r e s schon auf 150, im Früh-
j a h r 1947 auf 170—190 Millionen Fo r in t . Dieser Ans t ieg über t ra f be t rächt l ich 
die E r w a r t u n g e n . Die E i n n a h m e n an d i rekten und an Umsa t z s t eue rn ergaben 
von August 1946 bis Mai 1947 den f ü r das ganze B u d g e t j a h r veransch lag ten 
943,7 Millionen For in t gegenüber 1371,5 Millionen For in t , also berei ts in den 
e r s ten 10 Monaten u m 4 5 % mehr , als f ü r das ganze J a h r vorgesehen war.6 0 
Es war ein großer Erfo lg der Stabi l i s ierung, daß gegenüber den mi t 2,45 Milliar-
den For in t ve ransch lag ten E i n n a h m e n aus der öffent l ichen Verwal tung 0 1 
diese E i n n a h m e n im B u d g e t j a h r schließlich 3,84 Milliarden be t rugen , das 
he iß t um fas t 5 4 % mehr , als vorgesehen war. Dies h a t t e zugleich zur Folge, 
d a ß s t a t t des f ü r 1946/47 ve ransch lag ten Defizits der öffent l ichen Verwal tung 
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von 257 Millionen sich ein Ü b e r s c h u ß von 175 Millionen For in t e r g a b ; dabei 
w u r d e n auch die Ausgaben übe r sch r i t t en , aber nu r u m 3 0 % . Die Budgete in-
n a h m e n ges ta l te ten sich abe r n u r d a r u m so günst ig, weil sich die Möglichkeit 
zu sogenann ten einmaligen E i n n a h m e n ergab, die sich z. B. u n t e r anderem 
aus einer Aufwer tung des Goldvor ra t s der N a t i o n a l b a n k ergaben. Doch auch 
die alle E r w a r t u n g übers te igenden S teue re innahmen spielten keine geringe 
Rolle. Das — selbst das ve ransch lag te W a c h s t u m der S t eue re innahmen be-
t r äch t l i ch über t re f fende — Maß der Steuere ingänge war eine Folge der Z u n a h m e 
der E i n n a h m e n aus den zwei wicht igs ten S t eue rga t t ungen , aus den d i rekten 
u n d aus der Umsa tzs t eue r . Diese S teuere innahmen übers t iegen b e d e u t e n d die 
ähnl ichen E i n n a h m e n der Vorkr iegsja l i rc . Die d i rek ten Steuern b e t r u g e n — 
in F o r i n t gerechnet — 768,1 Millionen, d . h . fas t u m 200 Millionen mehr 
als die d i rekten Steuern im B u d g e t j a h r 1937/38. I m Falle der Umsa tz s t eue r 
b e t r u g der Mchrer t rag fas t eine halbe Milliarde F o r i n t ! Die Gesamtbevöl -
k e r u n g in B e t r a c h t gezogen, b e t r u g der P ro -Kopf -Ans t i eg im J a h r e 1946/47 
gegenüber dem B u d g e t j a h r 1937/38 bei den direkten Steuern 2 8 % , bei der 
Umsa tz s t eue r 75%. 6 2 
All dies bedeu te t e na tü r l i ch eine e rhöhte S teuerbe las tung der Bevöl-
k e r u n g . Bei U n t e r s u c h u n g der D a t e n k a n n es bis zu einem gewissen Maß 
über raschen , d a ß die Be la s tung durch die Umsa tz s t eue r bedeu tend s t ä rke r 
angest iegen war als die d u r c h d i rek te S teuern . Dies widerspr icht sche inbar 
der Tendenz der Wi r t scha f t spo l i t i k nach der Befre iung , denn die Umsa tz -
s t eue rn belasten im al lgemeinen die Verb rauchermassen , die d i rekten Steuern 
h ingegen in ers ter Reihe die ve rmögenden Klassen. Zur E r h ö h u n g der d i rekten 
S teue rn boten sich aber in de r gegebenen Lage weniger Möglichkeiten. Nach 
der Liquidierung des Großgrundbes i tzes h ä t t e eine E r h ö h u n g eines entschei-
d e n d e n Postens der d i rek ten S teuern , der Grunds teue r die B a u e r n s c h a f t 
be t ro f f en , was aber als ein d e m W i e d e r a u f b a u der L a n d w i r t s c h a f t und im allge-
meinen dem Arbei ter - und B a u e r n c h a r a k t e r der S taa t sgewal t widersprechen-
der u n d ungangbare r Weg b e t r a c h t e t werden m u ß t e . Die Grunds teue r be t rug 
n u r r u n d 10% der von Augus t 1946 bis Mai 1947 eingeflossenen di rekten S teuern . 
Dieser U m s t a n d se tz te daher schon im vorhinein einer E r h ö h u n g der d i r ek t en 
S teuern enge Grenzen. Den größ ten Pos ten innerha lb der d i rekten Steuern 
b i lde ten die sogenannten gemeinsam ve rwa l t e t en S teuern , die fünf gemeinsam 
bemessene und eingetr iebene d i rek te S teuern e r f aß ten , u n d zwar die Haus- , 
Erwerbs - , Körperschaf t s - , Vermögens- u n d Mehre inkommensteuer . 6 3 Zur Erhö-
h u n g dieser Steuern wurden bere i ts nach der Währungss tab i l i s ie rung wicht ige 
Schr i t t e u n t e r n o m m e n . Die Hauss t eue r wurde derar t e rhöh t , d a ß be i den 
niedr igen Mietzinsen der Hausbes i t z kein bedeu tendes E i n k o m m e n mehr ab-
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w a r f . Der Budge tvoransch lag wol l te ein Dr i t te l der e rwähn ten fünf Steuer-
g a t t u n g e n aus den Hauss t eue re innahmen decken . Doch auch die rigorose 
E i n t r e i b u n g der dama l s e inge führ t en , auf E i n k o m m e n übe r 1000 F o r m t 
ausgeworfenen , s t a r k progressiven, 10—75% b e t r a g e n d e n E i n k o m m e n s t e u e r , 
d a n n die Anfang 1947 e ingeführ te , 20 000 For in t übers te igende Vermögen 
be t r e f f ende Vermögenssteuer und der a n g e f ü h r t e n S teue rga t tungen im allge-
me inen bezweckte die mögliche E r h ö h u n g der E i n n a h m e n an d i rek ten S teuern . 
U m die durchaus notwendige E r h ö h u n g der S t eue re innahmen zu erre ichen, 
m u ß t e jedoch zu e iner s tarken E r h ö h u n g der Umsa tz s t eue r Zuf luch t genommen 
w e r d e n . Dieser Sch r i t t wurde h ingegen de ra r t verwirkl icht , d a ß — wie wir 
gesehen haben — zugleich mit dem System der streng gebundenen Preise j ede r 
Abschni t t des Umsa t ze s bes teuer t wurde und so die Umsa t z s t eue r nur teil-
weise die Verbrauchermassen b e t r a f , größtentei ls jedoch — auf eigenart ige 
Weise und nicht m e h r den Trad i t i onen des kapi ta l i s t i schen S teuersys tems en t -
sp rechend die Kap i ta l i s t en , da die Umsa tzs t eue rn bei den niedrig gehal tenen 
Pre i sen einen i m m e r größeren Prozen t sa tz de r Preise be t rugen , d. h. diese 
w u r d e n schließlich teilweise zu L a s t e n des P ro f i t s ausgeworfen. 
U m den Lebenss t anda rd der Arbei ter zu heben , wurden zu gleicher Zeit 
a u c h die sozialen Las t en , die die Kapi ta l i s ten t r agen m u ß t e n , erheblich e rhöh t . 
Tm J a h r e 1938 e r re ich ten die d u r c h die U n t e r n e h m e n bezah l ten sozialen Aus-
g a b e n nicht e inmal 10% der ausbezahl ten L o h n s u m m e . N a c h der Befre iung 
a b e r änder te sich die Lage. Auf diesem Gebiete spielten n ich t nur die Maß-
n a h m e n des S t a a t e s eine en t sche idende Rolle. Die s taa t l i chen Maßnahmen , 
b e z a h l t e r Ur laub , Famil ienbeihi l fe , Arbei te rvers icherung, Abwälzung der 
S t e u e r n der Arbe i tnehmer auf die Arbei tgeber usw. t r a t en v o m Ges ich tspunkt 
d e r Kapi ta l i s ten schon an sich als neue be las tende Fak to ren in Ersche inung . 
Außerorden t l i ch wicht ig war j e d o c h die Rolle der Betr iebsausschüsse in den 
F a b r i k e n und die der Gewerkschaf ten . Diese Körpe r scha f t en besaßen zwar 
n a c h der ^ ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g bei wei tem n ich t mehr denselben Wirkungs-
kre is wie im J a h r e 1945, als sie p rak t i s ch das Los der Betr iebe , der P roduk t ion 
in ih ren Händen hiel ten, ihre Rolle war aber t r o t z d e m von großer Bedeu tung . 
Die Lohnfragen der Fabr iken , de r Ersa tz der während der ganzen Per iode 
d e s Kap i t a l i smus vernachläss ig ten sozialen Ins t i tu t ionen wurden von den 
Bet r iebsausschüssen und Gewerkschaf ten außerorden t l i ch k r ä f t i g geforder t 
u n d den Kapi ta l i s t en abgezwungen . Die Kont ro l le durch die Arbei ter be s t and 
a u c h nach der Währungss tab i l i s i e rung , sie u n t e r s t ü t z t e und ergänzte die ein-
sch ränkenden M a ß n a h m e n der vo lksdemokra t i schen S t a a t s m a c h t und e rzwang 
ihre D u r c h f ü h r u n g . Es s tehen uns massenha f t Da ten über die von 1946 bis 
1948 bei einzelnen U n t e r n e h m e n und Bet r ieben vorgenommenen zentra len 
Revis ionsuntersuchungen zur Ver fügung . Diesen ist zu e n t n e h m e n , d a ß z. B. 
i m Altofner W e r k der Magyar P a m u t i p a r R. T . (Ungarische Baumwoll in-
d u s t r i e A. G.) im ersten Qua r t a l 1947 bloß die nach den Arbei ts löhnen fälli-
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gen Nebengebühren ein Dri t te l de r Löhne e r re ich ten ; ähnl ich war die Lage 
bei de r Fabr ik Or ion, oder iin Sommer 1947 bei den Győri Tex t i lművek ( R a a -
her Text i lwerke) . Die sozialen Las ten b e t r u g e n in de r Fabr ik Láng 4 5 % , 
im Koh lenbe rgbau 5 0 % der Löhne. 6 4 L a u t de r vom Wir t scha f t s fo r schungs -
ins t i tu t bezüglich der J ah re 1946/47 vorgenommenen Berechnungen b e t r u g e n 
die von den U n t e r n e h m e n ge t ragenen sozialen Ausgaben a u c h im al lgemeinen 
fas t 5 0 % der ausbezahl ten Löhne. 6 5 Aber es zeigten sich a u c h weitere wich t ige 
F a k t o r e n in der Be l a s tung der U n t e r n e h m e n . Die Ausgaben der Betriebe e r h ö h -
ten sich auch durch die bei den E i s e n b a h n t a r i f e n angewende te U m r e c h n u n g s -
zahl von 4,1 (wodurch die Transpor t spesen den Vorkriegsverhäl tnissen gegen-
über wesent l ich v e r t e u e r t wurden) . W ä h r e n d f rüher die zollfreien R o h s t o f f e 
von der Umsa t z s t eue r frei waren, wurde j e t z t eine bis 2 0 % be t ragende Zo l lum-
sa tzs teuer vorgeschrieben usw. 
Der Stop des Preisniveaus ging also m i t einer wei tgehenden B e l a s t u n g 
der U n t e r n e h m e n e inher . Un te r diesen U m s t ä n d e n k a n n es nicht e infach als 
leeres G e j a m m e r gel ten , was der P räs iden t des Landesve rbandes der F a b r i k i n -
dust r ie l len , Pál Fe l lner auf der Genera lve r sammlung im J u n i 1947 in se iner 
Eröf fnungsrede s a g t e : »Fas t T a g f ü r Tag werden teils d u r c h die Reg ie rung , 
teils d u r c h die gegebenen Verhäl tn isse der d e m Z u s a m m e n b r u c h nahen i n d u -
striellen P roduk t ion immer neuere Lasten aufer leg t , die übe r die beispiellos 
schweren Steuer las ten hinaus wei tere Be las tungen b e d e u t e n , welche n a c h 
außen hin in den industr ie l len Preisen z u m Ausdruck k o m m e n , bezügl ich 
deren j edoch die Indus t r i e nu r de r I n k a s s a n t des Fiskus i s t . Nach unse ren 
Berechnungen bedeu ten heute be re i t s 3 5 — 6 5 % des industr ie l len Pre i sn iveaus 
Ausgaben solchen Charakters.«6 6 
W e n n die v o m L a n d e s v e r b a n d der Fabr ik indus t r i c l l en angefe r t ig ten 
Berechnungen »offiziell« auch Übe r t r e ibungen enth ie l ten , u m die Lage d e r 
Fabr iken ungüns t iger zu schi ldern, als sie es ta tsächl ich war , so e n t s p r a c h 
es doch du rchaus den Ta t sachen , d a ß die Belange der kapi ta l is t i schen R e n t a -
bi l i tä t in vielen Fäl len nicht zur Gel tung k o m m e n k o n n t e n . Viele Be t r i ebe , 
ganze Indus t r iezweige , im wesent l ichen der g röß te Teil de r Fab r ik indus t r i e 
gerieten in das unzer re ißbare Netz des Geldmangels , der K r e d i t b e s c h r ä n k u n g , 
des gebundenen Preisniveaus und der großen Las ten und a rbe i te ten zum Tei l 
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m i t Defizit. D a d u r c h , daß es ihnen unmögl ich gemacht wurde , innere K a p i t a -
lien a n z u h ä u f e n , h a t ein g roßer Teil der U n t e r n e h m e n seine Vorräte aufge-
b r a u c h t und v e r s u c h t , du rch Anleihen die au f t r e t enden f inanziel len Schwie-
rigkeiten zu übe rb rücken . Die Mater ia lvor rä te der größten führenden U n t e r -
nehmen der Schwer indus t r ie — darun te r die der Manfréd-Weiss -Werke , der 
R i m a m u r á n y i - V a s m ű ( R i m a m u r á n y e r E isenwerk) , der F i r m a Ganz — gingen 
bis Ende 1946 u m 45 Millionen Forint z u r ü c k , zugleich st ieg ihre Verschuldung 
n u r den Waren l i e fe ran ten gegenüber auf 62 Millionen For in t . 6 7 Die Lage der 
Fabr ik H o f h e r r (die landwir t schaf t l iche Maschinen erzeugte) wurde g rund-
legend d a d u r c h bes t immt , d a ß die Preise de r landwir tschaf t l ichen Maschinen 
be i der Währungss t ab i l i s i e rung gegenüber den Preisen v o m 26. Augus t 1939 
m i t einer U m r e c h n u n g s z a h l von 4,65 b z w . 4,35 bes t immt wurden, die aber 
nach Ü b e r p r ü f u n g der Ka lku la t i on im D e z e m b e r 1946 auf 3,5 bzw. 3,72 abge-
ände r t wurde . »Wir haben schon bewiesen — schreibt die Fabr iks le i tung in 
ih rem Briefe a n die K r e d i t b a n k —, d a ß eine Produk t ion mi t einer Umrech-
nungszahl v o n 4,6 und einer Umrechnungszah l von 3,5 bei den Verkaufs -
preisen so viel bedeu te t , d a ß bei einer J a h r e s p r o d u k t i o n von nur 46 Millionen 
For in t sich e in Defizi t von 11 Millionen F o r i n t ergeben wi rd . Diese unsere Pro-
phezeiung. . . h a t sich völlig bewahrhei te t .« 6 8 Die infolge der Preisfes t legung 
en t s t andene Lage brachte die Fabr ik d u r c h I n a n s p r u c h n a h m e immer neuerer 
Anleihen ins Gleichgewicht. B loß vom 30. Apri l 1947 bis E n d e Sep tember stieg 
die Verschu ldung dieser F a b r i k um 10 Millionen For in t , »was . . . in ers ter 
Reihe auf die u n t e r dem Selbs tkostenpreis festgestel l ten Verkaufspre ise zurück-
geführ t werden kann«.69 E ine andere, e inige Wochen s p ä t e r aufgese tz te Auf-
zeichnung a b e r besagt , d a ß »die R ü c k z a h l u n g der Anleihen — selbst n u r zum 
Teil — einstwei len aussichtslos erscheint«.7 0 Ähnlich ges ta l te te sich a u c h die 
Lage der verschiedensten sonst igen Indus t r iezweige . I m Falle des g röß ten 
U n t e r n e h m e n s der Pap ie r indus t r ie des L a n d e s , der Pap ie r f ab r ik A. G. Gebrü-
der Nemény i , »decken die behördlich fes tgese tz ten Papierpre ise — so wie 
bisher — a u c h je tz t n icht die Herstel lungspreise. Infolgedessen a r b e i t e t das 
U n t e r n e h m e n auch weiterhin for t l aufend mi t Defizit . Dieser Verlust k a n n mit 
ungefähr 2 0 % des B r u t t o u m s a t z e s bez i f fe r t werden.«7 1 Die Lage der Papie r -
fabr ik N e m é n y i war für den ganzen Indus t r iezweig charak te r i s t i sch . » I n bezug 
auf Ren t ab i l i t ä t kann die Lage der Fab r iken als k a t a s t r o p h a l bezeichnet werden . 
Bei Fes t s e t zung der Preise wurde der Pre i s der Rohs tof fe um u n g e f ä h r 4 0 % 
niedriger als de r ta t sächl iche Ankaufspre i s in Be t rach t gezogen, so d a ß d i e 
67
 Lagebericht Nr. 54 des UWI, S. 120. 
68
 ZWA Kreditbank. Fasz. 273. Brief der Fabrik Hofherr an die Kredi tbank vom 
2. Aug. 1947. 
09
 ZWA Kreditbank. Fasz. 252. Bericht übe r die Hofherr —Sclirantz A. G. fü r die Zeit 
vom 30. April bis zum 27. Sept. 1947. 26. Sept. 1947. 
70
 ZWA Kreditbank. Fasz. 273. 17. Okt. 1947. 
71
 ZWA Kreditbank. Fasz. 252. Für die Sitzung der Direktion angefertigte Berichte 
über die Lage von Betrieben. 24. Sept. 1947. 
Der Schutz der Währungsstabilisierung in Ungarn (1946/47) 99 
U n t e r n e h m e n , die infolge der unzulängl ichen Auslas tung a u c h ansonsten in 
einer ungüns t igen Lage sind, von Monat zu Mona t schwer auf die Verkäufe. 
draufzahlen.« 7 2 
D u r c h die höheren Rohs tof fpre i se und besonders durch die Nich tbeach-
t u n g der bedeu tenden Preisanst iege auf dem W e l t m a r k t w u r d e n sämt l iche 
mit aus ländischen Rohs tof fen a r b e i t e n d e n Industr iezweige schwer ge t rof fen . 
Die aus d e m Ausland e ingeführ te Kuns t se iden fa se r muß te z. B. mi t 4,9 Dol lar 
bezahl t werden , der offizielle In landspre i s des gleichen Q u a n t u m s war a b e r 
nur 34 For in t — obwohl sich se lbs t beim amt l ichen U m r e c h n u n g s k u r s 55 
For in t ergeben h ä t t e n — , in der P re i ska lku la t ion du r f t en n u r de r In landspre i s 
und n ich t die ta t sächl ichen Aus lagen in R e c h n u n g gebracht werden. 7 3 A b e r 
auch die Vera rbe i tung heimischer Rohs tof fe w a r nicht vo r t e i lha f t e r . Um die 
heimische Schafzucht anzuregen, wurde z. B. im F r ü h j a h r 1947 der Pre is 
fü r f r ischgeschorene Schafwolle — sogen. Schmutzwol le — mi t 11 F o r i n t 
fes tgese tz t , was eine Pre i se rhöhung von 58% bedeu te t e . Diese P re i se rhöhung 
du r f t e j edoch bei der Pre i ska lku la t ion der Wol lwaren nur tei lweise eingerech-
net werden , so daß die E rhöhung der Rohs tof fpre i se nur teilweise auf die Konsu -
menten abgewälz t wurde , zum a n d e r e n Teil be la s t a t e sie h ingegen die Fabr i -
ken.74 Dasselbe war auch bei den U n t e r n e h m e n der Leinen- u n d H a n f i n d u s t r i e 
der Fal l . Der Geschäf t sgang der L i n u m Lenfonó és Szövőipar R . T. (L inum 
Leinenspinnerei und Leinenweberei A. G.), der P an n ó n i a Kender - és Lenipar R . 
T. (Pannón ia Hanf- und Leinenindus t r ie A. G.) und der Szombathe ly i K e n -
der- és L e n i p a r R. T . ( H a n f - und Le inenfabr ik Szombathe ly [S te inamanger ] ) 
w urde im ers ten H a l b j a h r 1947 d u r c h bedeu tende Verluste charakter i s ie r t . 7 5 U n d 
über die Lage der Ziegelfabriken w u r d e im J a n u a r 1947 fes tges te l l t : »Die m a t e -
rielle Lage der Ziegelfabriken ist im al lgemeinen sehr sch lecht . Das Preis-
niveau wurde sehr n iedr ig b e s t i m m t , so daß die Hers te l lung der Ziegelwaren 
mit b e d e u t e n d e m Verlus t erfolgt u n d auch bei Dachziegeln kein Gewinn erziel t 
werden k a n n . Die Fab r iken sind infolgedessen ausnahmslos ve rschu lde t , sie 
können n ich t nur keinerlei Inves t i t ionen v o r n e h m e n , sondern a u c h die Löhne 
und die öffent l ichen Las ten nicht bezahlen.«7 6 
Mit der Aufzäh lung der e r w ä h n t e n Ta t sachen dürfen wir uns aber durch-
aus nicht begnügen . Die durch die U n t e r n e h m e n e rwähnten Verluste können 
nämlich auf vielerlei Ar t ausgelegt w e r d e n . Vor a l lem m u ß in B e t r a c h t gezogen 
werden, d a ß die von den U n t e r n e h m e n ausgearbe i te ten Ka lku l a t i onen o f t 
sehr u n g e n a u waren. Wir können u n s wieder auf ein in großer Menge zur Ver-
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fi igung s t ehendes Mater ia l von Pre iska lkula t ionen der U n t e r n e h m e n berufen , 
die seinerzeit vom Mater ia l - und P r e i s a m t e ingesammel t wurden, u n d auf die 
Revisionsausweise, welche diese Ka lku la t ionen der U n t e r n e h m e n P u n k t fü r 
P u n k t kont ro l l ie r t und rev id ie r t h a t t e n . Aus diesen D a t e n geht he rvo r , daß 
diese bei den Pos ten : Rohs tof fpre i se , Löhne und Fabr ika t ionsspesen k a u m 
angefochten werden k ö n n e n , um so mehr aber im Falle der auf den e r s t en Blick 
schwer zugängl ichen u n d kont ro l l ie rbaren zentralen Spesen und Amort isa t io-
nen. Die Tex t i l fabr ik Goldberger z. B . h a t bei Fes t s te l lung der Selbs tkos ten 
der S t o f f a p p r e t u r die Fabr ika t ionsspesen f ü r das e rs te Quar ta l 1947 mi t 23,3 
Millionen F o r i n t fes tges te l l t . Die deta i l l ier te U n t e r s u c h u n g bewies abe r , daß 
neben geringeren Abweichungen — de r ta t sächl iche F a r b v e r b r a u c h be t rug 
um 400 000 For in t weniger , als in der Ka lku la t ion der Fabr ik ausgewiesen 
wurde — u n t e r dem Titel Betriebsregie u n d Amor t i sa t ion s ta t t der berecht ig-
ten 44 ,6% von der F a b r i k 72% angerechne t w u rd en . Schließlich b e t r u g der 
reale W e r t der to ta len Selbs tkos ten 19,3 Millionen F o r i n t , d. h . u m 4 Millio-
nen weniger , als die F a b r i k in ihrer Ka lku l a t i on ausgewiesen ha t t e . 7 7 Die von 
den kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n v o r g e n o m m e n e n »Kor rek tu ren« dürfen 
daher n i c h t außer ach t gelassen w e r d e n . Daraus e rgab sich, d a ß z. B. die 
Pe t ro leumraf f iner ie Shell s t a t t des ausgewiesenen Verlus tes von 3,27 Millio-
nen in Wirkl ichkei t e inen Gewinn von 1,69 Millionen erzielt h a t t e , d a ß sich 
auch bei de r F i rma V a c u u m (Öl A. G.) kein Verlust v o n 2,87 Millionen For in t , 
sondern ein Gewinn v o n 4,83 Millionen zeigte.78 Neben den fa lschen Kalku-
lationen h a t aber bei de r Analyse der F r a g e vom volkswi r t schaf t l i chen Stand-
p u n k t aus die Auswer tung der P roduk t ionskos ten eine viel größere Bedeu tung . 
Bei kapi ta l is t i scher A u s w e r t u n g der P r o d u k t i o n s k o s t e n wird näml ich auch der 
Prof i t in B e t r a c h t gezogen, so daß es bei »Verlusten« der kapi ta l i s t i schen Unter-
nehmen möglich ist — selbst wenn die Ka lku la t ion n i c h t angefochten werden 
kann —, d a ß dieser »Verlust« bloß e inen geringeren P r o f i t bedeu te t . Na tür l i ch 
ist es mögl ich , daß das A u s m a ß des Verlustes den größeren Teil des Prof i t s 
oder den ganzen versch l ing t . Die a n g e f ü h r t e n D a t e n zeigten schon , daß die 
Verluste in vielen Fällen ein sehr großes Maß a n g e n o m m e n ha t t en . N u n können 
wir das au f Grund der au f eine große Menge von F a b r i k e n bezüglichen Kalku-
lations- u n d Revis ionsda ten bisher en twor fene Bild vo l lkommener gestal-
ten . Zahlreiche Daten zeigen, daß auch nach Ber ich t igung der fa lschen Kalku-
lat ionen be i einem sehr großen Teil de r U n t e r n e h m u n g e n ein Ver lus t bes tand , 
und zwar n ich t nur in kap i ta l i s t i schem Sinne, sondern auch im Verhä l tn is zu 
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den ta t säch l ichen P roduk t ionskos t en . Dies k a n n vor allem d a m i t erklär t wer -
den, d a ß bei Herausb i ldung der neuen S tab i l i sa t ionspre i s s t ruk tur der bewilligte 
Gewinnschlüssel sehr niedrig, im Vergleich zu d e m im J a h r e 1945 bewill igten 
12% bzw. 7 % mi t 8 % bzw. 4 % festgelegt w u r d e . Der L a n d e s v e r b a n d der 
Fabr ik indus t r ie l len stell te berei ts nach Veröf fen t l i chung der Di rek t iven 
fü r die fabr ik indus t r ie l len Pre i ska lku la t ionen in seinem Pro tes t schre iben 
fes t : »Die Vorschr i f ten zur Ers te l lung der Pre i ska lku la t ionen en tha l ten so 
wei tgehende Beschränkungen , d a ß bei dem bewill igten min imalen Gewinn-
schlüssel schon du rch die geringste V e r ä n d e r u n g eines der Spesenfak to ren 
die Ren t ab i l i t ä t der P roduk t ion ver loren gehen kann.«7 9 D u r c h die bere i t s 
e rwähn ten preiss te igernden F a k t o r e n und infolge der niedrig gehal tenen Preise 
wurde d a h e r der schon im vorhinein k n a p p bemessene Gewinn du rch die e n t -
s t andenen Differenzen rasch a t i fgczehr t . Wir h a b e n uns zuvor auf die Preis-
ka lkula t ionen der Tex t i l f abr ik Goldberger be rufen und gezeigt, d a ß dort e ine 
»Auf rundung« von 4 Millionen For in t abzuziehen war . T r o t z d e m waren die 
durch die Revision reell e inkalkul ier ten Selbs tkos ten — wie e rwähn t , 19,3 
Millionen For in t —- bedeu tend höher , als die auf Grund der offiziellen Preise 
erzielte E i n n a h m e (14,8 Millionen For in t ) ! Die Differenz ist so groß, daß n ich t 
nur der bewill igte 5%ige Gewinn — in der Ka lku la t i on des U n t e r n e h m e n s 1,05 
Millionen For in t —, n icht nu r die vorgeschr iebene S teue r summe — 1,26 
Millionen — verschlungen wurden , sondern ein ta tsächl icher Ver lus t e i n t r a t . 
Die ohne zentra le Kos t en , Gewinn und Steuer berechne ten , ber ich t ig ten Selbst-
kosten übers t iegen noch immer u m 2,2 Millionen For in t die fes tgelegten Preise 
und bedeu te t en einen Verlust von 16,9%. 8 0 Die Leder fabr iken stell ten 1 k g 
Sohlenleder zu einem Preis von 24,51 For int he r , der amt l i ch fes tgese tz te 
Preis b e t r u g jedoch n u r 23,08 For in t , so d a ß der Verlust auch hier den Gewinn 
— 1,10 For in t — übers t ieg und auch den ta t säch l ichen Selbs tkosten gegenüber 
zu Verlusten führ te . 8 1 Es ist ve rs tänd l ich , d a ß im F r ü h j a h r 1948, als in de r 
Leder fabr ik Wolfner eine Revision vo rgenommen wurde , sich innerha lb von 
zwei Wochen Mill ionenverluste zeigten und u n t e r solchen U m s t ä n d e n die 
Fabr ik an öffent l ichen Lasten berei ts f as t 9 Millionen schuldete.8 2 Bei den Opt i -
schen Werken war die Lage ähnlieh.8 3 
Aus den auf die verschiedenen Indust r iezweige bezüglichen Daten i s t , 
wenn na tü r l i ch auch n ich t in prozentuel l fes ts te l lbarer Weise, ersichtl ich, d a ß 
das Kap i t a l auf sehr be t räch t l i chen Gebieten der Fabr ik indus t r i e nicht n u r 
laut kapi ta l i s t i scher Klage und I r r e f ü h r u n g , sondern auch t a t säch l i ch immer 
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weniger zu P r o f i t kommen konn te , genaue r gesagt m u ß t e auf den Wegfa l l des 
Prof i ts eine A n h ä u f u n g von Schulden —- wie Steuern u n d sonstige öffent l iche 
Lasten bzw. Bank- und s taa t l iche Anle ihen — folgen. 
Die kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n konn ten in dieser Lage zur selben 
Zeit keine Mit te l in A n s p r u c h nehmen , die eine Möglichkeit geboten h ä t t e n , 
den d r ü c k e n d e n und i m m e r drosselnderen Ring zu sprengen . Bei en t sprechen-
den Verhäl tn issen der K las senkrä f t e h ä t t e n die kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n 
die durch die s taa t l ichen M a ß n a h m e n e n t s t a n d e n e n Las ten auf die Massen 
abwälzen, d u r c h Umgrupp ie rung ih re r Kapi ta l ien au f andere Gebie te die 
P roduk t ion verr ingern oder sogar a u f h e b e n können, wie es in den geschicht-
lichen Per ioden , als der kapi ta l i s t i sche S t a a t gezwungen war, verschiedene 
e inschränkende Maßnahmen zu t ref fen — z. B. in den J a h r e n nach d e m ers ten 
Weltkrieg — auch geschah. In der Pe r iode nach der Währungss tab i l i s i e rung 
h a t sich j e d o c h eine andere Lage e rgeben . Die poli t ischen Verhäl tnisse und das 
Kräf tesp ie l u m die Macht änder ten sich aber — wie bere i t s e rwähn t — sukzes-
sive zuguns ten der Volksdemokra t ie u n d im F r ü h j a h r 1947 b e d e u t e t e ein 
neuerl icher politischer U m s c h w u n g e inen wichtigen E inschn i t t in d iesem Pro-
zeß. Den Lavierungsmögl ichkei ten des Kapi ta l s w u r d e n jedoch bei wei tem 
nicht nur d u r c h die M a ß n a h m e n des S t aa t e s ein E n d e gesetzt ! Neben den 
durch die Arbei ter- und Bauernmassen in der S taa t sgewal t e ingenommenen 
Positionen h a b e n die in den kapitalistischen Betrieben von den Arbeitermassen 
errungenen Machtpositionen eine en tsche idende Rolle gespielt ! Und eben dies 
machte die Lage der kapitalistischen Unternehmen endgültig ausweglos. Bei der 
Frage der die Kapi ta l i s ten bed rückenden sozialen Las t en haben wir eben im 
Rahmen dieses Abschni t t s auch auf die von un ten her wirkende Kontrol le 
durch die Arbei terklasse u n d auf den d a d u r c h ausgeüb ten Druck hingewiesen. 
Das aber w a r zu umfassend und zu wirkungsvol l , als d a ß es sich b loß in einem 
einzigen Moment des auf das Kap i t a l wirkenden Druckes gezeigt h ä t t e . Die 
Betr iebsausschüsse vere in ig ten in sich die se lbs tbewußten , ak t iven Ver t re te r 
der Arbei terklasse . Die n a c h der Be f r e iung sich teilweise spon tan organisie-
renden Betr iebsausschüsse wurden im F e b r u a r 1946 neu gewähl t ; bei diesen 
Wahlen t r a t e n die zwei Arbe i t e rpa r t e i en auf par i tä t i scher Grundlage mi t einer 
Einhei ts l is te gemeinsam auf . In B u d a p e s t und U m g e b u n g wurden in 630 
Betrieben m e h r als 3700 Mitglieder, d a v o n 1889 K o m m u n i s t e n in die Betriebs-
ausschüsse gewählt.8 4 Bei den im J a n u a r 1947 du rchge füh r t en par t ie l len Wahlen 
in die Bet r iebskommiss ionen haben die K o m m u n i s t e n weiteres Ter ra in gewon-
nen. 
Im Be t r i ebsausschuß der Magyar P a m u t i p a r R. T . (Ungarische Baum-
woll industr ie A. G.) waren nach den W a h l e n die K o m m u n i s t e n mi t zwei, die 
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Soz ia ldemokra t en mi t a ch t Mitgliedern ve r t r e t en , im F e b r u a r 1948 s p r a n g 
die Zahl der K o m m u n i s t e n auf vierzehn, während die de r Soz ia ldemokra ten 
auf eines z u s a m m e n s c h r u m p f t e . Dieser P r o z e ß s tand mi t d e m sog. E r d r u t s c h 
in engs tem Z u s a m m e n h a n g , als Ende 1947 durch den Ü b e r t r i t t der Arbe i t e r -
massen der S P der Boden entzogen wurde , die K P hingegen außerorden t l i ch 
e r s t a rk t e . In der Ungar i schen Wol l indust r ie A. G. a rbe i t e t en bis E n d e 1947 
1200 K o m m u n i s t e n , bis z u m Februa r 1948 stieg d a n n ih re Zahl auf 2900, 
während die Zahl der Soz ia ldemokra ten von 1300 auf 2—300 zusammenschmolz . 
In den Bet r ieben der MÁVAG (Ungarische Staat l iche Eisen- und S tah lwerke) , 
der F i rma Manfred Weiss, der Polgári Serfőzde (Bürger l iche Bierbrauere i ) 
melde ten sich die Arbei ter zu H u n d e r t e n u m Aufnahme in die K P U , j a vieler-
or ts , so z. B. bei der F i r m a S t a n d a r d , in de r Schiffswerf t Ganz, in der Haza i 
Fésűsfonó (Heimische K a m m g a r n s p i n n e r e i ) , Első Magyar Cérnagyár (Ers t e 
Ungarische Zwirnfabr ik) usw. t r a t e n im Lau fe des Monats Feb rua r die sozial-
demokra t i schen Organisa t ionen bereits geschlossen zur K P U über.85 
Die Betr iebsausschüsse wurden — ges tü t z t auf die Arbe i te r der F a b r i k e n 
— immer mehr zu konsequen ten K ä m p f e r n der kommunis t i schen Po l i t ik . 
Die du rch das Gesetz gewähr t e Möglichkeit nu tzend , schal te ten sie sich 
in die Arbei t der Direkt ionen u n m i t t e l b a r ein, erzwangen — den F o r d e r u n g e n 
der Arbe i te r s te ts Ausdruck verleihend — die Annahme der Lohnfo rde rungen 
und ve rh inde r t en durch s tänd ige Te i lnahme und Kont ro l l e ein U m g e h e n 
der durch die S taa t sgewal t vorgeschr iebenen Verpf l i ch tungen . Mit Hinb l i ck 
auf den A u f b a u , auf die S te igerung der P roduk t ion k o n n t e n K a p i t a l f l u c h t , 
gedrosselte P roduk t ion oder auch nur die Stil legung eines Bruchtei les v o n ihr 
gar n ich t in Frage k o m m e n . Dies wurde a u c h durch den s tänd igen D r u c k der 
Massen, du rch die s tändige Kontrol le u n d schon durch d a s bloße Vorhanden -
sein der poli t ischen Waf fen vere i te l t . 
Die Arbei ter beobach te t en und kontro l l ie r ten die P r o d u k t i o n , die S teuer -
zahlungen , griffen auf u n m i t t e l b a r s t e Weise in die Lohnpol i t ik ein, ü b e r w a c h t e n 
die Preispol i t ik , den Absa tz . Kein A p p a r a t der S t a a t s m a c h t hä t t e die Verord-
nungen so vo l lkommen durchse tzen k ö n n e n , wie es die a k t i v e n , von den K o m -
munis ten ge führ t en Arbe i te rmassen der Bet r iebe t a t en ! 
Der Erfo lg der kommunis t i schen Wir t schaf t spo l i t ik beim Schutz der 
Währungss tab i l i s ie rung und be im Angriff gegen das K a p i t a l be ruh te eben 
d a r u m in ers ter Reihe auf de r r evo lu t ionären K r a f t der Arbei terklasse . D e m 
war es — mit te ls des Eingre i fens in den en tsche idenden Per ioden — zu ver-
d a n k e n , d a ß alle Angriffe der Reakt ion zurückgeschlagen wurden u n d die 
K r ä f t e der Volksdemokra t ie die Obe rhand gewannen. Dies ermögl ichte es 
auch , d a ß die Maßnahmen des S taa tes n i ch t n u r auf dem Pap i e r bl ieben, n ich t 
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zu umgehen w a r e n und die Pos i t ionen des K a p i t a l s durch Abwälzen der Las t en 
au f die Massen nicht g e w a h r t bleiben k o n n t e n . In dieser Lage wurde die 
Verschuldung de r U n t e r n e h m e n zu einer a l lgemeinen Ersche inung . Die he r r -
schende Ge ldknapphe i t t r ieb die U n t e r n e h m e n in Zahlungsschwier igkei ten , 
sie konnten die Steuern n icht for t laufend bezah len und ger ie ten auch un te re in -
a n d e r gegenseit ig in Schu lden ; dadurch w u r d e n nicht n u r die örtlich ers te-
henden Kapi ta lüberschüsse gebunden , sonde rn es waren die U n t e r n e h m e n 
ih ren Gläubigern ausgeliefert . Die gesamte Schuldenlas t der For te Fo tokémia i 
I p a r К. T. ( F o r t e Pho tochemische Indus t r ie A. G.) b e t r u g 1,5 Millionen, die 
de r Fabr ik L a m p a r t 16 Millionen Forint , und auch in diesem Falle s tand in den 
Bankausweisen der s tändig wiederkehrende Vermerk zu lesen : »Es be s t eh t 
ke ine Aussicht , d a ß das U n t e r n e h m e n die Darlehen zurückzahle.«8 6 In fo lge 
der Verluste be i de r B e t r i e b s f ü h r u n g s tand die Egyesül t I zzó lámpagyár (Verei-
n ig te Glüh lampenfabr ik ) A n f a n g 1948 mi t e iner Steuerschuld von 4 Millionen 
u n d weiteren 41 Millionen Schu lden bei B a n k e n und S t a a t vor dem f inanzie l -
len Zusammenbruch . 8 7 I m H e r b s t 1946, v o r der Ü b e r n a h m e in s taa t l i che 
Verwal tung , h a t t e n das R i m a m u r á n y i V a s m ű ( R i m a m u r á n y e r Eisenwerk) 
schon 53,2 Millionen, die Manf réd -Weis s -Werke 42,8, die F i r m a Ganz 29,5, 
die Magyar W a g g o n - és G é p g y á r (Ungarische Waggon- und Maschinenfabr ik) 
18,4 Millionen For in t Schulden. 8 8 Die kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n waren 
bes t r eb t , s t aa t l i che Gelder be i sich zu ha l t en , u m ihre f inanziel le Lage zu ver-
bessern bzw. ih re finanziellen Schwierigkei ten zu lösen, ger ie ten aber d a d u r c h 
i m m e r mehr u n t e r s taat l iche Kontrol le . 
Die auf die Währungsstabilisierung folgende, eine unmittelbare Unter-
stützung durch die Massen genießende und mit deren Hilfe verwirklichte Wirt-
schaftspolitik ermöglichte —- indem sie den Schutz der Wertbeständigkeit der 
Währung in den Mittelpunkt stellte und eine diesem Ziele dienende Währungs-, 
Kredit-, Preis- und Steuerpolitik betrieb — die Einschränkung des Kapitals 
in einem Maße, das die Liquidierung des Kapitals vorbereitete. Die e r w ä h n t e n 
Maßnahmen h ä t t e n in einigen J a h r e n zu e inem massenha f t en Z u s a m m e n b r u c h 
der kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e n und zu ih re r Übe rnahme in s taat l iche Ver-
w a l t u n g g e f ü h r t . Die Wir t schaf t spoUt ik der K P U war b e w u ß t darauf aus-
ger ichte t . Der Sieg der Währungss t ab i l i s i e rung und der Schu tz ihrer E r r u n g e n -
scha f t en w u r d e n mi t einer Offens ive gegen d a s Kap i ta l v e r b u n d e n , was in d e m 
v o m I I I . P a r t e i t a g a n g e n o m m e n e n P r o g r a m m eindeut ig festgelegt w u r d e . 
Dieser in die Liquidierung mündende Prozeß der Einschränkung des Kapitals, 
die auf staatskapitalistischem Wege erfolgende sukzessive Verstaatlichung des 
kapitalistischen Sektors w u r d e von der L e i t u n g der K P U bis zum F r ü h j a h r 
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1948 als gangbare r Weg der Liquidierung der kapi ta l i s t i schen W i r t s c h a f t 
b e t r a c h t e t . 
Gero stell te in seinem Rechenschaf t sbe r i ch t an das Pol i tbüro der K P U 
a m 3. März 1948 fes t : »Bekann t l i ch bes t and die ursprüngl iche Idee da r in , d a ß 
wir die Vers taa t l ichungen im allgemeinen auf ' t r ockenem ' Wege vornehmen.« 8 9 
Was bedeu te t der oben beschriebene Weg der Exprop r i a t i on des Kap i t a l s ? Wie 
k a n n dieser P rozeß theore t i sch gedeutet w e r d e n ? Diese Pol i t ik — die zu der 
Zeit , als der Schutz der Währungss tab i l i s i e rung die Aufgabe war , mit Berück-
s icht igung der E r f a h r u n g e n der Sowje tunion und der Leh ren Lenins a u s der 
b e w u ß t e n A n w e n d u n g der Pr inzipien der sog. Neuen Wir t schaf t spo l i t ik ( N E P ) 
erwuchs , die die Sowje tun ion nach der Pol i t ik des Kr i egskommuni smus wäh-
rend der In te rven t ionskr iege und des Bürgerkr ieges im F r ü h j a h r 1921 einge-
f ü h r t h a t t e — setzte das Nebene inander der verschiedenen wir t schaf t l ichen 
Sektoren voraus . Die N E P gewähr te die Ex i s t enz der Kle inproduk t ion u n d der 
p r iva tkap i ta l i s t i schen W i r t s c h a f t , nu tz te diese im Interesse des sozialistischen 
A u f b a u s aus, schal te te sie d u r c h die Beziehungen zum W a r e n m a r k t in die 
Gesamtwi r t s cha f t ein, lief aber zugleich auf die s tändige E i n s c h r ä n k u n g dieser 
Sektoren h inaus und berei te te dadurch ihre Liquid ierung vo r . Ihre E i n f ü h r u n g 
erfolgte , als es offensicht l ich geworden war , d a ß es nicht möglich sei, den K a p i -
ta l i smus in e inem einzigen A n s t u r m zu ve rn ich ten . ». . . im F r ü h j a h r 1921 
t ra t« — stell te Lenin fest — » f ü r uns die k lare Lage ein: n i ch t u n m i t t e l b a r e r 
sozialistischer A u f b a u , . . . n ich t S tu rmangr i f f , sondern die . . . Aufgabe einer 
langwierigen Belagerung, v e r b u n d e n mit einer ganzen Reihe von Rückzügen.« 9 0 
Die Prax i s h a t bewiesen — und Lenin h a t dies auch theore t i sch veral lgemei-
ner t —, daß die N E P keine einmalige V e r f ü g u n g in einer gegebenen S i tua t ion 
war , sondern d a ß beim Übergang vom Kap i t a l i smus zum Sozialismus no tge -
d rungen dieser Weg eingeschlagen werden m u ß . Die in U n g a r n a n g e w a n d t e 
Methode ist — unseres E r a c h t e n s — eigentl ich nichts ande res als die zweck-
mäßigs te A n w e n d u n g der Pr inzipien der N E P auf das Gebiet der F a b r i k -
indus t r ie , u. zw. u n t e r den Verhäl tnissen des ersten Abschn i t t s der volks-
demokra t i schen Revolu t ion . In den ers ten J a h r e n der vo lksdemokra t i schen 
Macht , als in der S t a a t s m a c h t auch die Bourgeoisie ve r t r e t en war , als sich ers t 
das Mach t sys t em der demokra t i schen D i k t a t u r der Arbe i te r und Bauern ver-
wirkl icht h a t t e , k o n n t e na tü r l i ch die Möglichkeit eines wir t schaf t l ichen » S t u r m -
angriffs« auf den Kap i t a l i smus gar nicht a u f k o m m e n . Von vornhere in m u ß t e 
man mi t den Gegebenhei ten einer langwierigen, mit Rückzügen be la s t e t en , 
sich aufs Manövr ieren s t ü t zenden »Belagerung« rechnen. Diese Gegebenhei ten 
u n d Möglichkeiten waren aber vo rhanden . W e n n nun die D i k t a t u r des Pro le -
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t a r i a t s auch noch nicht gesiegt ha t t e , so ermögl ichten es die U m s t ä n d e der 
vo lksdemokra t i s chen Revo lu t ion , die wicht igen und s te t s wachsenden 
Machtpos i t ionen der Arbei terklasse , der kommunis t i schen Par te i , mi t 
de r Belagerung zu beginnen ! U n d u n m i t t e l b a r nach der Währungss tabi l i s ie -
r u n g kam es a u c h dazu , wie wir dies bereits be i der A n f ü h r u n g des P r o g r a m m s 
des I I I . Pa r te i t ags der K P U festgestel l t h a b e n . Bei dem von der volksdemokra-
t i schen Revolut ion eingeschlagenen eigenar t igen Weg und u n t e r den von ihr 
geschaffenen Mach tve rhä l tn i s sen konnte die K P U bereits vor »dem J a h r der 
Wende« eine den Prinzipien de r N E P in vieler Hinsicht en t sp rechende Wir t -
schaf tspol i t ik entwickeln u n d diese in schweren poli t ischen K ä m p f e n , au f 
G r u n d der e ingenommenen Machts te l lung und wir t schaf t l ichen Pos i t ionen , 
d a n k der U n t e r s t ü t z u n g d u r c h die Massen, die immer wieder in die Waag-
schale geworfen werden k o n n t e n , schließlich auch d u r c h f ü h r e n . Das ungar ische 
Wir t scha f t s l eben wies — teils als Resul ta t de r während der Inf la t ionsper iode 
a u s den Erfordern issen der wi r t schaf t l i chen Lage e rwachsenen und erfolgrei-
chen Wir t schaf t spo l i t ik — die grundlegenden Merkmale der Übergangswir t -
s c h a f t auf. In de r Politik w u r d e n bereits wicht ige E lemen te der D i k t a t u r des 
Pro le ta r ia t s verwirk l ich t . Auf Grund all dieser Ums tände k o n n t e es zur Anwen-
dung der oben geschilderten Politik kommen. Der erwähnte Prozeß ist nämlich 
nichts anderes, als die Verwirklichung des Staatskapitalismus als Hauptform 
des Uberganges vom Kapitalismus zum Sozialismus. Es ist dies ein re la t iv fr ied-
l icher Übergang v o m Kap i t a l i smus zum Sozialismus, also ein besonders ent -
sprechender Übe rgang im Falle seiner volksdemokratischen Form. Dem in der 
Übergangszei t zur Geltung gekommenen S t aa t skap i t a l i smus widmet unsere 
vo lkswi r t schaf t l i che L i t e ra tu r nicht die gebührende A u f m e r k s a m k e i t , u n d 
m i ß t ihm keine große B e d e u t u n g bei. Der H a u p t g r u n d hierzu liegt da r in , 
d a ß die Frage des S taa t skap i t a l i smus oft sehr eingeengt, theore t i sch nu r allzu 
d ü r f t i g aufgeworfen wird und d a ß dieser als ein neben den dre i H a u p t s e k t o r e n 
de r Wir t schaf t de r Übergangsper iode — n e b e n dem sozialist ischen, d e m der 
Kle inprodukt ion und dem pr iva tkap i t a l i s t i s chen — bes tehender wi r t scha f t -
l icher Sektor v o n geringer B e d e u t u n g darges te l l t wird. In dieser Beziehung wird 
o f t auch d a t e n m ä ß i g gezeigt, d a ß dieser Sek to r — in F o r m von Konzessionen 
u n d Pachten in der Sowje tun ion b loß einige P rozen t e der W i r t s c h a f t 
u m f a ß t e . Und in bezug auf Unga rn wird festgestel l t , d a ß es nicht »zu einer 
bedeu tende ren En twick lung dieser Form k a m , daß es abe r vor der to t a l en 
Vers taa t l i chung der Großindus t r ie s taa t skapi ta l i s t i sche Betr iebe gab (z. B. 
M A O R T [Ungarische Öl indus t r ie A. G.], Egyesül t Izzó [Vereinigte Glüh-
l a m p e n f a b r i k e n ] , Standard)«. 9 1 Bemerkt sei, d a ß auch die Abhand lungen , die 
die Frage des S t a a t s k a p i t a l i s m u s theore t i sch nicht in ve re in fach te r F o r m auf-
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werfen , in bezug auf Ungarn im wesent l ichen den gleichen S t a n d p u n k t ein-
nehmen. 9 2 
Die e rwähn te eingeengte E i n s c h ä t z u n g des S t aa t skap i t a l i smus und die 
von diesem theore t i schen Ges ich t spunk t ausgehende Beur te i lung i s t , auf die 
ungar ischen Verhäl tn isse bezogen, u n a n n e h m b a r . Der S taa t skap i t a l i smus ist 
näml ich nicht nur e infach ein Sektor der Übergangswi r t schaf t von untergeord-
ne te r Bedeu tung , sondern einer der möglichen Hauplivege des Uberganges ! 
Es genügt na tür l i ch n icht , auf die in den zwanziger J a h r e n in der Sowje tun ion 
verwirk l ich ten Fo rmen des S t aa t skap i t a l i smus zu verweisen, denn do r t kann 
ta t säch l ich nu r von einem Sektor von geringer B e d e u t u n g gesprochen werden . 
D a ß sich die Lage dor t de ra r t ges ta l te t h a t t e , war eine Folge der e igenar t igen 
Verhäl tnisse in R u ß l a n d und kein allgemein gültiges Gesetz. Lenin wollte 
den S t aa t skap i t a l i smus im Herbs t 1917 und zu Beginn des J ah re s 1918 nicht 
in dieser F o r m verwirkl ichen, sondern er h a t ihn als den breiten Weg des Über-
gangs a u f g e f a ß t . Neben den wir t schaf t l iehen Schlüsselposit ionen des Staa tes 
wünsch te er einen weiten Kreis der kapi ta l i s t i schen Wir t scha f t , eine große 
Menge kapi ta l i s t i scher U n t e r n e h m e n be izubeha l ten , diese aber »in das Geleise 
des S taa t skap i t a l i smus« übe rge füh r t . »Den Kapi ta l i s t en [wurde] vorgeschla-
gen — stell t Lenin im Herbs t 1921 fest — : Füg t euch der s taa t l ichen Regelung, 
f ü g t euch der S t a a t s m a c h t , und ihr werde t s t a t t der vol ls tändigen Zers törung 
der Bedingungen , die den a l ten In te ressen , Gewohnhei ten und Anschauungen 
der Bevölkerung en t sp rechen , die a l lmähl iche Ände rung von al ledem auf dem 
Wege der s taa t l i chen Regelung erhal ten.«9 3 Der Staatskapitalismus bedeute t 
also n icht nur einen gewissen T y p des U n t e r n e h m e n s — gemischtes s taat l ich-
kapi ta l i s t i sches U n t e r n e h m e n , Konzession oder P a c h t — und einen Sektor 
von U n t e r n e h m e n dieses Typs , sondern vor allem die relativ friedliche Methode 
der Wirtschaftspolitik, des Kampfes gegen das Kapital : »un te r Be ibeha l tung 
des kapi ta l is t i schen E igen tums — na tü r l i ch im Besitz der wi r t schaf t l ichen 
Schlüsselposi t ionen — eine s taa t l iche Wir t schaf t spo l i t ik , die d u r c h Steuer- , 
Preis- , Kred i tpo l i t ik , Ankäufe und R o h m a t e r i a l b e w i r t s c h a f t u n g usw. von oben, 
d u r c h krä f t ige Arbe i te rkont ro l le , entschlossene Tä t igke i t der Bet r iebskommis-
sionen von un ten das kapi ta l is t ische U n t e r n e h m e n u n t e r doppel te r Kontrol le 
hä l t und die Kont ro l le und L e n k u n g sukzessive verschär fend die kapi ta l i -
si tät für Volkswirtschaft). 2. Heft . Budapest , 1960. Abschnitt: A kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet időszaka (Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus) von 
G Y . V Ö R Ö S , S . 3 6 - 3 7 . 
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s t i schen U n t e r n e h m u n g e n der sozialistischen W i r t s c h a f t entgegenführt .« 9 4 Die 
p r iva tkap i t a l i s t i schen U n t e r n e h m e n werden also mi t den Mitteln der Arbei ter -
kont ro l le und der s t aa t l i chen Wir t schaf t spo l i t ik im wesentl ichen in den Dienst 
der wi r t schaf t l ichen In teressen des S taa tes , der Gesel lschaft gestel l t . Der Kapi -
ta l i s t k a n n anfangs einen Prof i t abschöpfen , k a n n sich bere ichern , er wird 
aber auch auf diesem Gebiete Schr i t t f ü r Schri t t e ingeschränkt und das f r ü h e r 
kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e n geht schließlich in gesellschaftl iches E igen tum 
übe r . Es braucht d a h e r nicht n ä h e r e rör te r t zu werden , daß sich der S taa t s -
kap i t a l i smus der Ubergangszei t wesent l ich vom S taa t skap i t a l i smus der kapi -
ta l i s t i schen Epoche un te r sche ide t , wo der S t a a t mi t seinen eigenen Mitteln 
die In te ressen des P r iva tkap i t a l s s icher t ; dor t h a t sich näml ich eben das 
K a p i t a l den Staa t un t e rwor f en und diesen in seinen Dienst gestell t . Den s taa t s -
kapi ta l i s t i schen W e g des Überganges hielt Lenin fü r um so wichtiger , weil 
R u ß l a n d ein rücks tänd iges Land w a r und seines E r a c h t e n s i nmi t t en der Rück-
s t änd igke i t die W i r t s c h a f t des Landes noch besser auf diesem Wege, sukzessive 
emporgeb rach t we rden konnte , d a m i t parallel m i t d e m — wohl l angsameren 
Ü b e r g a n g zum Sozial ismus auch die E n t w i c k l u n g der P r o d u k t i o n ke inen 
S c h a d e n erleide. Der s t aa t skap i ta l i s t i sche Weg des Überganges k a n n aber n u r 
d a n n verwirkl icht werden , wenn die Arbei terklasse hierzu genügend reif 
u n d geeignet is t , andererse i t s h ingegen , wenn das Kap i t a l geneigt ist , die 
Oberhohe i t des S t a a t e s neuen Charak te r s anzue rkennen . In R u ß l a n d schei-
t e r t e dieser Leninsche P lan eben d a r u m , weil die russische Kapi ta l i s tenklasse — 
auf ihre eigene K r a f t , auf die Möglichkeit einer Gegenrevolut ion und in ers ter 
Reihe auf die in t e rna t iona le U n t e r s t ü t z u n g durch den Imper ia l i smus ve r t r auend 
— n a c h dem Siege der prole tar ischen Revolut ion nicht geneigt war , diesen 
Weg zu gehen: ». . . wir wurden vor die Frage unserer Exis tenz selbst gestell t . 
Die T a k t i k , die sich die Kapi ta l i s tenklasse zu eigen machte — sagte Lenin —, 
b e s t a n d darin, uns in einen verzweifel ten und e rbarmungs losen K a m p f zu 
t r e iben , der uns zu einer unvergleichlich rad ika le ren Zerschlagung der a l ten 
Verhäl tn isse zwang, als wir beabs ich t ig t ha t ten .« 9 5 In Rußland erschien im 
J u n i 1918 das D e k r e t über die r ad ika l en Vers taa t l i chungen . Der breite W e g 
des s t aa t skap i t a l i s t i schen Überganges wurde du rch die geschichtl ichen Ereig-
nisse versperr t . 
In Ungarn h a t sich jedoch eine andere Lage ergeben. Als sich nach 1945 
die vo lksdemokra t i sche Revolut ion en t fa l t e te und die historische Frage »wer 
besiegt wen« zum H a u p t p r o b l e m der a u f k o m m e n d e n neuen Gesellschaft wurde , 
als sich — wie bere i ts e rwähnt — die Möglichkeit b o t , den S tu rmangr i f f auf d a s 
94
 In diesem Sinne behandelt die Leninsche Auffassung vom Staatskapitalismus A. G. 
SEND-GUSENOW: Государственный капитализм в переходный период от капитализма к 
социализму. Moskau, 1 9 6 0 . S. 2 3 — 2 6 ; die oben angeführte Leninsche Deutung des Staats-
kapitalismus wird auch aufgeworfen von J . FÁBIÁN, а. а. О. S. 50 — 51. 
9 5
 L E N I N , а . а . О . S . 7 1 . 
Der Schutz der Währungsstabilisierung in Ungarn (1946/47) 109 
K a p i t a l zu beginnen , waren die Vorausse tzungen f ü r den Weg des s taa ts -
kapi ta l i s t i schen Uberganges günst iger . 
J a , wir konzipieren genauer , wenn wir b e h a u p t e n , d a ß in der gegebenen 
geschicht l ichen Lage in Ungarn die Möglichkeiten und Voraussetzungen für den 
staatskapitalistischen Weg des L berganges die günstigsten waren. 
Am günst igs ten wirtschaftlich, weil die Wi r t s cha f t Ungarns —- in vieler 
Hins ich t der Ruß lands ähnlich — auch in der Periode des Monopolkapi ta l i smus 
ihre rücks tänd ige S t r u k t u r be ibehal ten h a t t e , weil auch Ungarn d u r c h tech-
nische Rücks tänd igke i t charakter i s ie r t war , und — in en t sche idendem Maße — 
weil du rch die außerorden t l i ch schweren Kriegsschäden das Niveau der Pro-
duk t ion um J a h r z e h n t e zurückgeworfen wurde und die gewalt igen Aufgaben 
des W i e d e r a u f b a u s in den Vorderg rund gestellt wurden . F ü r Unga rn w a r es 
also eine Ex i s tenzf rage , daß der W i e d e r a u f b a u , die Wiederhers te l lung und 
Modernis ierung der Wi r t s cha f t ehestens , mi t dem Angriff auf die kapi ta l i s t i sche 
W i r t s c h a f t gleichzeitig erfolge, und diese Aufgabe konn t e auf dem Wege der 
l angsameren , sukzessiveren U m g e s t a l t u n g rascher gelöst werden. 
Der s taa t skap i ta l i s t i sche Weg des t berganges war auch politisch der 
güns t igs te , weil zur Zeit der vo lksdemokra t i schen Revolu t ion , als die D i k t a t u r 
des P ro le ta r i a t s noch nicht verwirkl icht war , der S tu rmangr i f f auf das K a p i t a l 
auch politisch unmögl ich ist . Hierzu war es notwendig , vorher auf G r u n d eige-
ner E r f a h r u n g e n , ers t durch die nachha l t ige Überzeugung die Massen, einzelne 
zurückgebl iebene Schichten der Arbei terklasse und die als Verbünde te in Be-
t r a c h t kommenden bäuer l ichen und kleinbürgerl ichen Schichten zu gewinnen, 
und inzwischen die kapi ta l is t i schen Klassen immer mehr aus der Mach t zu 
ve rd rängen . Die gegebenen — und berei ts geschilderten — polit ischen Krä f t e -
verhä l tn i sse haben das schri t tweise Vordr ingen , die ha r tnäck ige »Belagerung« 
b e g r ü n d e t . Und dies bedeu te t auch — wie es die Ta t sachen zeigten — , daß 
die Arbei terklasse en t sprechend reif u n d vorbere i te t war , die Arbei te rkont ro l le 
zu verwirkl ichen und d a ß sie — n a c h d e m sie nach den ers ten Mona ten des 
J a h r e s 1945 begriffen h a t t e , d a ß der S tu rmangr i f f auf das Kap i t a l noch nicht 
verwirk l ich t werden konn t e — gern und begeis ter t die Aufgaben auf sich n a h m , 
die sich aus diesem Wege des t berganges f ü r sie ergaben. Zugleich blieb jedoch 
in U n g a r n auch der Kapi ta l i s tenklasse keine andere Wah l , als die einschnei-
denden , e inschränkenden M a ß n a h m e n des vo lksdemokra t i schen S t aa t e s 
h inz une hme n . Das Kap i t a l konn te hier die Frage der Macht nicht r ad ika l , 
in F o r m eines Bürgerkr ieges au fwer fen . Die Gegenwart der Roten Armee h a t 
von vornhere in eine in te rna t iona le E inmischung des Imper ia l i smus , eine 
A n w e n d u n g der Methoden der b e w a f f n e t e n In t e rven t ion u n d des Bürgerkr ieges 
unmögl ich gemach t . Doch ve r t r au t e das K a p i t a l gleichzeitig da rau f , d a ß es — 
sich einstweilen mi t den s taat l ichen M a ß n a h m e n abf indend — seine wi r t scha f t -
lichen Posi t ionen, wenn auch nu r formell , auch auf dem Gebiete der E igen tums-
verhäl tn isse bewahrend , die als vo rübe rgehend be t r ach te t en Zeiten doch über-
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s t ehen werde, u n d daß die äuße ren K r ä f t e den Charak te r des S taa tes doch 
zu seinen Guns ten ändern w ü r d e n . Das K a p i t a l h a t also in der gegebenen in ter -
na t iona len Lage und inmi t t en der inneren Krä f t eve rhä l tn i s se , auf poli t ischer 
E b e n e na tür l ich s tändig dagegen a n k ä m p f e n d , die Lage als vorübergehend 
b e t r a c h t e n d , den s taa t skap i ta l i s t i schen Weg des Uberganges doch angenommen . 
E s blieb ihm a u c h nichts anderes übrig. 
Auf Grund des Gesagten erg ib t sich — wenn wir uns der Frage auch b loß 
von einer Seite genäher t h a b e n und das H a u p t g e b i e t der N E P , die Verbin-
d u n g mit der K le inp roduk t ion gar nicht u n t e r s u c h t haben — die Frage , ob 
es nicht no twend ig wäre, das P rob lem der A n w e n d u n g der N E P auf U n g a r n 
au f Grund wei te re r Forschungen zu un te r suchen . In unserem volkswir t schaf t -
l ichen Sch r i f t t um wird näml ich e inmüt ig fes tges te l l t , d a ß vor dem » J a h r de r 
Wende« höchs tens von gewissen E lementen der N E P die Rede sein könne . 
U n d als erster Abschn i t t der N E P wird die Zeit von der J ah reswende 1947/48 
bis Ende 1949 angegeben.9 6 
Unseres E r a c h t e n s spielte es bei der He rausb i ldung dieses S t a n d p u n k t e s 
eine wichtige Rolle, daß auf d e m Gebiete der Großindus t r ie der wi r t schaf t spo-
li t ische Weg der »Belagerung« des Kapi ta ls n ich t in Be t r ach t gezogen wurde 
u n d nur die Ver s t aa t l i chungen behandel t w u r d e n . Die Frage der A n w e n d u n g 
der Prinzipien de r N E P in der Großindust r ie ist gar n icht au fge t auch t . Ande-
rerse i ts : da die n ich t ve r s t aa t l i ch te Großindus t r ie einfach als p r iva t wi r t scha f t -
l icher Sektor b e t r a c h t e t und dessen sukzessive Umges t a l t ung in einen s t aa t s -
kapi ta l is t i schen Sektor nicht erschlossen w u r d e , meinte m a n , daß seitens der 
Großindust r ie die Bedingung der Anwendung der N E P den Kle inwarenprodu-
zen ten gegenüber von vornhere in gar nicht zus t ande kam. Die Dars te l lung des 
s t aa t skap i t a l i s t i schen Weges des Überganges wirf t also die Notwendigkei t 
au f , die im Z u s a m m e n h a n g mi t der A n w e n d u n g der N E P e ingenommenen 
S t a n d p u n k t e zu erwägen. 
Die F ü h r u n g der K P U h a t also auf G r u n d ihrer theore t ischen R ü s t u n g 
u n d der realen Analyse der konkre ten Lage den s taa tskapi ta l i s t i schen Weg 
der Nutzung u n d En te ignung des Kapi ta ls g e f u n d e n . D a ß diese Polit ik b e w u ß t 
verfolgt wurde , zeigt ein im Frühhe rbs t 1947 ausgearbei te tes Wi r t scha f t s -
p r o g r a m m , das wir im wei teren noch deta i l l ier ter zitieren werden; hier wollen 
wir uns bloß auf eine einzige seiner Fes ts te l lungen selber be ru fen : ». . . die 
Kontrol le m u ß d e r a r t gesteigert werden, d a ß das ganze P r i v a t k a p i t a l im wesent-
lichen zum s t aa t skap i t a l i s t i s chen Sektor werde.«97 
Der s taa t skap i ta l i s t i sche Weg kam un te r den L ä n d e r n , die in den J a h r e n 
n a c h dem zwei ten Weltkr ieg den Weg der vo lksdemokra t i schen E n t w i c k l u n g 
einschlugen, infolge der Lage des Landes vielleicht am konsequentes ten gerade 
9(1
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in Ungarn zur Gel tung. Die N a c h b a r s t a a t e n beschr i t t en , ihren größeren wir t -
schaf t l ichen und haup t säch l i ch poli t ischen Möglichkeiten g e m ä ß , zumeist 
schon sehr ba ld den Weg der rad ika len Vers taa t l i chung . In der Tschechoslo-
wakei wurden berei ts a m 24. Oktober 1945 außerorden t l i ch umfangre iche , sich 
auf alle g rundlegenden Indust r iezweige und auf die Banken ers t reckende 
V e r s t a a t l i c h u n g s m a ß n a h m e n d u r c h g e f ü h r t , auf d e m tschechisch-mähr ischen 
Gebiet z. B. gelangten 85 ,7% des industr iel len S t a m m k a p i t a l s in s taat l iche 
Hände. 9 8 In Polen wurden a m 3. J a n u a r 1946 alle Betr iebe mit über 50 Arbei-
t e rn ve r s t aa t l i ch t . In Jugos lawien wurden berei ts im November 1944 durch 
die Vero rdnung über die Besch lagnahme von Vermögen der Angehörigen der 
feindlichen S t aa t en umfangreiche Vers taa t l i chungen verwirkl icht , und nach 
dem Vers taa t l ichungsgese tz vom 5. Dezember 1946 — das sich gleicherweise 
auf Banken und Indus t r i e bezog — blieben nur 10% der Indus t r ie in H ä n d e n 
von Kapi ta l i s ten . 9 9 
Hingegen kam es in China und zum Teil auch in der Deutschen Demokra-
t ischen Republ ik — wenn auch geschichtlich erst in einer spä teren Zei tspanne 
— zu einer sehr umfassenden und konsequen ten A n w e n d u n g des s t aa t skap i -
tal is t ischen Weges des Überganges . 
W ä h r e n d , wie gezeigt , ein immer größerer Teil der Indus t r i e , in den J a h -
ren 1946/47 p rak t i sch der Großteil der Indus t r ie d u r c h doppel te Einschrän-
k u n g auf den s taa t skap i ta l i s t i schen Weg gelenkt wurde und dasselbe auch auf 
dem Gebiete des Bankwesens verwirkl icht wurde , d . h . die B e d e u t u n g des rein 
p r iva tkap i ta l i s t i schen Sektors wesentl ich a b n a h m , e r s ta rk te das E igen tum 
des vo lksdemokra t i schen S taa tes , also im wesent l ichen — und immer ein-
deut iger — der sozialistische Sektor . Das Stabi l i s ierungsjahr k o n n t e na tür l ich 
noch nicht m a s s e n h a f t Konkur se br ingen — dazu war die Frist noch zu kurz — , 
doch der Verschu ldungsprozeß und das rasche H e r a n n a h e n der Zahlungs-
unfäh igke i t der U n t e r n e h m e n , die Ausdehnung der F inanzkont ro l le durch 
den S t aa t l ießen aber auch diesen Z u s t a n d nähe r rücken . Und wenn auch im 
Falle einzelner Betr iebe , z. B. der 400 Arbei ter beschäf t igenden Werkzeug-
masch inenfabr ik Fe r ro techn ika , die schwierige f inanziel le Lage schon d a z u 
f ü h r t e , d a ß die Fabr ik d e m S taa te angeboten wurde 1 0 0 , kann es doch als weit 
al lgemeinere Er sche inung b e t r a c h t e t werden , d a ß die U n t e r n e h m e n in so hohem 
Maße s taa t l iche Mittel in Anspruch genommen h a t t e n , und in eine dera r t 
ausgelieferte Lage gera ten waren, d a ß sich unausweichl ich die Notwendigke i t 
e rgab , diese in s taa t l iche Verwal tung zu übe rnehmen . Die rasche Ausdehnung 
9 8 J . V A H G A : A tőkés gazdaság a második világháború után (Die kapitalistische Wirtschaft 
nach dem zweiten Weltkrieg). Budapest, 1947. S. 36. 
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des staatlichen Sektors bzw. der s t aa t l i chen Kont ro l le war eine unmittelbare 
Folge der nach der Währungsstabilisierung angewendeten Wirtschaftspolitik. 
Das en t sche idends te , im J a h r e n a c h der Währungss tab i l i s i e rung einge-
t r e t ene Moment der Ausbre i tung des s taa t l ichen Sektors bildete die Übe rnahme 
der wicht igs ten schwerindustr ie l len Betr iebe in s taa t l iche Verwal tung . Die 
g röß ten U n t e r n e h m e n der Schwer indust r ie , die vo rhe r fas t zur Gänze, doch 
auch nach der Währungss tab i l i s i e rung bis zu 6 0 % ihrer P roduk t ionskapaz i t ä t 
Repa ra t ionsgü te r e rzeug ten , s t a n d e n , wie bereits e r w ä h n t , in de r Versorgung 
mit Rohs to f fen und Kred i t en sowie in ihrem Warenabsa t ze völlig un te r 
s taa t l icher Kont ro l le . 1 0 1 In der zwei ten Hä l f t e des J a h r e s 1946 wurde die wirt-
schaf t l iche Lage der in der Erzeugung von Repara t ionsgü te rn eine entschei-
dende Rolle spielenden U n t e r n e h m e n besonders ungüns t ig . Den gebundenen 
Repara t ionspre isen gegenüber waren die Preise f ü r ausländisches Eisenerz 
und Koks , im al lgemeinen fü r die ve ra rbe i t e t en wicht igs ten Rohs to f fe auf dem 
W e l t m a r k t bedeu tend angest iegen, doch wurden die Preise dieser Rohs tof fe — 
wie berei ts ange füh r t — schon gelegentl ich der Währungss tab i l i s i e rung nied-
riger e inkalkul ier t , als es diesen T a t s a c h e n en tsprochen h ä t t e . Die interess ier ten 
wicht igs ten U n t e r n e h m e n der Schwer indus t r ie , die Manfréd-Weiss-Werke , 
die Fabr ik Ganz, das R i m a m u r á n y i Vasmű ( R i m a m u r á n y e r Eisenwerk) 
und die mit dem le t z t e rwähn ten Bet r ieb gekoppelte Magyar Vagon- és Gépgyár 
(Ungarische Waggon- und Maschinenfabr ik) h a t t e n ihre Vorrä te rasch auf-
gebrauch t und bei ihren Mater ia l l ieferanten große Schulden a n g e h ä u f t . Die 
aus dem Preisanst ieg der aus ländischen Rohstoffe resul t ierenden Mehrspesen 
und das wachsende Defizi t muß te de r die P roduk t ion der Repa ra t i onsgü te r 
l enkende S t aa t ü b e r n e h m e n . Aus dieser Lage folgte no tgedrungen die Über-
n a h m e der fü r Repa ra t ionen a rbe i t enden Betriebe in s taat l iche Verwal tung . 
Diese Fo rde rung des Linksblocks wurde neben den K o m m u n i s t e n auch v o m 
linken Flügel der Sozia ldemokrat ie auf das entschiedenste u n t e r s t ü t z t , und 
die wir t schaf t spol i t i sche Kommiss ion der Sozia ldemokrat ischen Par t e i h a t 
in ihrer a m 28. Augus t 1946 abgeha l t enen Si tzung einen mit d e m S t a n d p u n k t 
der K P U gänzlich übe re ins t immenden S t a n d p u n k t eingenommen.1 0 ' - Die Regie-
r u n g s v e r o r d n u n g über die Ü b e r n a h m e der schwcrindustr iel len U n t e r n e h m e n 
in s taa t l iche Verwa l tung erschien E n d e November . 1 0 3 Lau t dieser wurden 
1 0 1 1 . T . B E R E N D : AZ állami beavatkozás rendszere és a nagytőke gazdasági hatalmának 
aláásása az infláció periódusában. 1945/46. (Das System des staatlichen Einschreitens und die 
Untergrabung der wirtschaftlichen Macht des Groilkapitals). 
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mit 1. Dezember 1946 die vo re rwähn ten vier großen Betr iebe der Schwerin-
dust r ie und alle U n t e r n e h m e n , in denen diese mi t wenigstens 5 0 % interessier t 
waren , auf die Dauer der Repara t ions le i s tungen in s taa t l iche Verwa l tung über-
n o m m e n . In bezug auf diese Fabr iken k a n n nicht n u r davon gesprochen werden , 
d a ß sie auch selbst über bedeu tende industr iel le Tei lhaber ve r füg ten (so gelang-
ten z. B. mi t der Fabr ik Ganz die Magyar Vegyipar i Gépgyár R. T . [Unga-
rische Maschinenfabr ik f ü r die Chemische Indus t r i e A. G.], die Magyar É p í t ő 
R. T. [Ungarische Bau A. G.] in s taa t l iche Verwa l tung , an die Manfréd-Weiss-
Werke waren ebenfal ls mehre re U n t e r n e h m e n , so die F i rma M a u t h n e r , Unte r -
nehmen der Konse rven indus t r i e usw. angeschlossen),1 0 4 sondern auch davon , 
d a ß diese U n t e r n e h m e n und die h in te r ihnen s tehenden Großkapi ta l i s t en 
in inländischen wie in aus ländischen U n t e r n e h m e n Geschä f t spa r tne r der Ban-
ken waren. 1 0 5 Nach den Kohlenbergwerken gerieten n u n m e h r mi t den Unte r -
nehmen der Schwer indus t r ie die mäch t igs ten ungar ländischen kapi ta l i s t i schen 
I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n in die H ä n d e des S taa tes . Formel l war zwar auch j e t z t 
noch keine Vers t aa t l i chung erfolgt — wie auch die Kohlenbergwerke vorers t 
nur in s taa t l iche Verwa l tung ü b e r n o m m e n worden waren —, im wesent l ichen 
gab es jedoch im gegebenen Falle zwischen Vers taa t l i chung und Ü b e r n a h m e 
in s taat l iche Verwa l tung keinerlei Unte rsch ied . Die Direkt ionen der Unte r -
nehmen stel l ten ihre Tä t igke i t ein und es k a m zur Bi ldung der Nehézipar i 
Központ ( N I K — Zentra le fü r Schwer indus t r ie , im wei teren ZfS), die 
die U n t e r n e h m e n des wei teren lenkte.101 ' An der Spitze der ZfS s t a n d ein Drei-
erausschuß, p rak t i sch war aber die F ü h r u n g in H ä n d e n der K P konzen t r i e r t . 
Durch die in s taa t l iche Verwal tung ü b e r n o m m e n e n sonstigen U n t e r n e h m e n 
war der Wirkungsbere ich der ZfS sehr groß. 100°/o des Hiittenivesens, über 60% 
der Eisen- und Metallindustrie, über 50% des Maschinenbaus befanden sich in 
Händen des Staates.1 0 7 
Die Expans ion der s taa t l ichen Betei l igung war in diesem J a h r e schon 
sehr b e d e u t e n d . Neben den U n t e r n e h m e n der Schwer indus t r ie wurde durch 
den Gesetzesar t ikel X X / 1 9 4 6 die Ü b e r n a h m e aller Energiewerke mi t einer 
K a p a z i t ä t von 20 000 K W A und da rübe r sowie der Fern le i tungen mi t einer 
Leis tung von über 60 K W in das E i g e n t u m des S taa te s angeordne t . D a d u r c h 
gelangten — neben den bei Vers taa t l i chung der Bergwerke in die H ä n d e des 
S taa tes ü b e r n o m m e n e n Energiewerken — n u n m e h r alle bedeu tende ren Energie-
werke und Zentra len in den s taa t l ichen Sektor , im J a h r e 1947 gehör ten 45 ,8% 
LOI ZWA Kredi tbank. Fasz. 252. Berichte für die Sitzung des Exekutivkomitees, J anua r 
1947. Magyar Ipar (Ungarische Industrie) 25. Sept. 1947. 
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der K r a f t m a s c h i n e n der gemeinnütz igen Energiewerke zum S taa t se igen tum. 1 0 * 
Die 60 000 Arbe i te r der s t aa t l i chen Bergwerke, die 75 000 der Bet r iebe 
der Schwer indus t r ie , die 15 000 der K r a f t w e r k e und sonstiger s taa t l i cher Be-
t r iebe, d . h . die im staatlichen Sektor arbeitenden etwa 150000 Arbeiter machten 
Ende 1946 43,2°/0 der in der gesamten Fabrikindustrie und im Bergbau angestell-
ten Arbeiter aus.109 
So wie durch die Pol i t ik des s t aa t skap i t a l i s t i schen Weges der Liquidie-
rung des Kap i t a l s im Laufe des Stabi l i s ierungsjahres in der Indus t r i e wesentl i-
che Verände rungen hervorgerufen w u r d e n , m u ß t e n sich dadurch notwendiger -
weise ähnl iche Verschiebungen auch in der Kred i to rgan i sa t ion ergeben. Die 
def la t ionis t i sche Währungspo l i t ik , die — am Anfang des Abschni t t s gezeigte 
— Kred i tpo l i t ik , die den I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n gegenüber angewende ten wi r t -
schaf t l ichen M a ß n a h m e n und das S teue r sys tem h a b e n im wesent l ichen auch 
die Lage der Großbanken b e s t i m m t . Wir wollen nochmals aus dem von der 
Direkt ion der K o m m e r z b a n k fü r die Genera lve r sammlung im Sonnner 1947 
v e r f a ß t e n Bericht zi t ieren, darin die f inanziel le Abhängigkei t der Banken 
und die en tsche idende Rolle der s t aa t l i chen Mittel dargestel l t werden : »Diese 
S i tua t ion bes teh t übr igens auch sei ther in großem Maße und f ü h r t e in nicht 
ger ingem Maße zur r ad ika len Ä n d e r u n g des Wir t schaf t s l ebens und zu den 
Vers taa t l i chungsbes t rebungen .« 1 1 0 Selbs t die a m meis ten In te ress ie r ten , die 
kapi ta l i s t i schen Großbanken e r k a n n t e n k lar , ja sie gaben es sogar zu, d a ß die 
Bes t r ebungen zur Vers t aa t l i chung der Banken die organischste Folge der 
gegebenen wi r t schaf t l i chen Lage und der da raus folgenden Wir t scha f t spo l i t ik 
waren . U n d ta t säch l ich , bei der Vorbe re i tung der Währungss tab i l i s i e rung ergab 
sich schon die Notwendigke i t , die N a t i o n a l b a n k zu vers taa t l i chen . »In einigen 
Monaten — so l au te te die S te l lungnahme der Sanierungskommiss ion im Ju l i 
1946 — m u ß die N a t i o n a l b a n k ve r s t aa t l i ch t werden.«1 1 1 Hiervon m u ß t e j edoch 
in der gegebenen Lage noch Abs tand genommen werden. 1 1 2 
J e d o c h begannen die Verhand lungen über die Frage der s taa t l i chen K o n -
trolle der Großbanken . Auf dem I I I . P a r t e i t a g der K P U , bei V e r k ü n d u n g des 
Angriffs auf das K a p i t a l war eine der H a u p t f o r d e r u n g e n die Verwirk l ichung 
der s t aa t l i chen Kontro l le über die B a n k e n : »Wir fordern die s taa t l iche L e n k u n g 
der P r o d u k t i o n und des Kredi t s , die s taa t l iche Kontro l le über die Banken u n d 
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 A Közgazdaság Évkönyve. 1947 (Jahrbuch der Volkswirtschaft. 1947). Budapest 
1947, S. 186. 
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Nr. 2; F. P I K L E R : A NIK jelentősége (Die Bedeutung der Zentralverwaltung für Schwer-
industrie). Társadalmi Szemle (Gesellschaftliche Rundschau) 1947, Nr. 1. 
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de r A u ß e n h a n d e l . . .«113 U n d e inige Monate n a c h der W ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g 
w i r d u n t e r den P a r t e i e n schon ü b e r den C h a r a k t e r u n d die A r t der B a n k e n -
k o n t r o l l e k o n k r e t v e r h a n d e l t . Die K P U m u ß t e in dieser F rage gegen die Bes t re -
b u n g e n der K l e i n l a n d w i r t e u n d de r S o z i a l d e m o k r a t e n den K a m p f a u f n e h m e n . 
D e n k a p i t a l i s t i s c h e n In t e r e s sen e n t s p r e c h e n d , wol l te die F ü h r u n g der Kle in-
l a n d w i r t e p a r t e i u n d auch die de r S P die l ibe ra l s t en F o r m e n der Kon t ro l l e 
de r G r o ß b a n k e n ve rwi rk l i chen . W i e schon so o f t , w a r a u c h d i e sma l die S i t ua t i on 
d ie , d a ß von der K P U die V e r w i r k l i c h u n g der K o n t r o l l e ü b e r die B a n k e n zu 
e iner Zeit a u f g e w o r f e n w u r d e , als diese of fens ich t l ich aus der g a n z e n Lage de r 
W i r t s c h a f t , der K r e d i t o r g a n i s a t i o n folgte , u n d m a n h ä t t e s ich ihr nu r d a n n 
k a t e g o r i s c h en tgegens te l l en k ö n n e n , wenn sich h i n t e r d e m gegner i schen Lage r 
e in e n t s p r e c h e n d e s M a c h t ü b e r g e w i c h t , innere u n d ä u ß e r e M a c h t f a k t o r e n 
f o r m i e r t h ä t t e n . Solche K r ä f t e w a r e n jedoch n i c h t v o r h a n d e n . D u r c h die T a k -
t i k de r K l e i n l a n d w i r t e und der S o z i a l d e m o k r a t e n w u r d e d ie smal abe r die Ver-
w i r k l i c h u n g der K o n t r o l l e u n m ö g l i c h g e m a c h t . Das P r i n z i p de r B a n k e n -
kon t ro l l e wurde z w a r formel l a n g e n o m m e n , d o c h wol l ten sie die Kon t ro l l e 
v o r e r s t de r P é n z i n t é z e t i K ö z p o n t (Ge ld ins t i t u t szen t r a l e ) ü b e r t r a g e n und d a n n 
w u r d e — auf G r u n d eines A n t r a g s de r S P -— d a s Sys t em der d o p p e l t e n Kon-
t ro l le a u f g e w o r f e n . N e b e n d e m v o n der Ge ld in s t i t u t s zen t r a l e e n t s a n d t e n Revisor 
sol l te a u c h die N a t i o n a l b a n k a n der Kont ro l l e de r B a n k e n t e i l n e h m e n . Mit 
d ieser fo rmel len K o n t r o l l e w a r d ie K P U n i ch t e i n v e r s t a n d e n , u m so weniger , 
als die ope ra t ive Rolle eben O r g a n e e rha l t en h ä t t e n , in denen d e r k o m m u n i s t i -
sche E i n f l u ß n i c h t e n t s c h e i d e n d war . 1 1 4 Die B a n k e n k o n t r o l l e w u r d e also im 
H e r b s t 1946 schl ießl ich auch n i c h t ve rwi rk l i ch t . Die — bere i t s geschi lder te -— 
pol i t i sche W e n d e i m F r ü h j a h r 1947, die a l lmähl iche Z e r s t ü c k e l u n g der Klein-
l a n d w i r t e p a r t e i u n d ihre n a c h u n d n a c h e r z w u n g e n e S ä u b e r u n g v o n r eak t io -
n ä r e n E l e m e n t e n , das E r s t a r k e n der l inken F lüge l der K o a l i t i o n s p a r t e i e n 
s c h u f e n güns t ige pol i t i sche V o r a u s s e t z u n g e n , d e n P lan der K P U über die 
B a n k e n k o n t r o l l e neuer l i ch auf die T a g e s o r d n u n g zu se tzen . J a , in diesen Mona-
t e n e r g a b sich schon die Mögl i chke i t , den K a m p f u m die V e r s t a a t l i c h u n g de r 
B a n k e n zu b e g i n n e n . Dies a b e r s t e h t in u n m i t t e l b a r e m Z u s a m m e n h a n g m i t 
de r V o r b e r e i t u n g der P l a n w i r t s c h a f t . 
Die Pol i t ik des s t a a t s k a p i t a l i s t i s c h e n Weges de r E n t e i g n u n g des K a p i t a l s 
s c h u f eine e n t s p r e c h e n d e Basis , d a ß die K P U schon in dieser Lage , wo das 
S t a a t s e i g e n t u m e r s t den k le ineren Sek to r der W i r t s c h a f t b i l de t e , in R i c h t u n g 
a u f die P l a n w i r t s c h a f t h i n a r b e i t e . Es ist a u ß e r o r d e n t l i c h c h a r a k t e r i s t i s c h 
u n d w i r f t ein grelles L ich t auf die Z u s a m m e n h ä n g e , d a ß das P r o g r a m m zur 
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E i n f ü h r u n g der P l a n w i r t s c h a f t vom I I I . Pa r t e i t ag der K P U im September 
1946 aufges te l l t wurde , d . h . zur selben Zeit , als auch die Poli t ik des Angriffs 
auf das K a p i t a l auf die Tageso rdnung gesetzt wurde . Dadu rch , d a ß einzelne 
der wicht igs ten wi r t schaf t l i chen Posi t ionen der Übe rgangswi r t s cha f t nach 
der Währungss tab i l i s i e rung in S t aa t s e igen tum übergegangen waren und daß 
die kapi ta l i s t i sche W i r t s c h a f t auf den s taa t skap i ta l i s t i schen Weg gelenkt 
wurde , e rgab sich ein en t sp rechende r Boden für die Vorbere i tung der Plan-
wi r t s cha f t , und die von der konsequen ten Wei te ren twick lung des s taa t skap i -
ta l is t i schen Weges e r w a r t e t e n Ergebnisse und im Z u s a m m e n h a n g d a m i t die 
geplante weitere A u s d e h n u n g des s taa t l i chen Sektors ließen die E i n f ü h r u n g 
der P l anwi r t s cha f t im Sommer 1947 schon zu einer Rea l i tä t werden . Auf 
Grund eines Beschlusses des I I I . Kongresses der K P U gingen die kommunis t i -
schen Wi r t s cha f t s f ach l eu t e berei ts im Herbs t 1946 d a r a n , einen wi r t schaf t -
lichen Dre i jahrp lan auszua rbe i t en . Die s taa tspol i t i sche Sektion der K P U 
legte dem Pol i tbüro a m 15. Oktober 1946 einen A n t r a g vor, zur Vorbere i tung 
des P lanes un te r der L e i t u n g A. Bereis acht Gruppen mit der Ausa rbe i tung 
der industr ie l len, l andwi r t scha f t l i chen , außenhandelspol i t i schen , f inanziel len 
usw. P läne zu be t r auen , u n d tags d a r a u f , a m 16. Ok tobe r , t r a t die Kommiss ion 
zur Vorbere i tung des Dre i j ah rp lanes schon zu ihrer e r s ten Si tzung zusammen. 1 1 5 
Vor Weihnach ten 1946 k o n n t e E . Gero berei ts vor der Öffent l ichkei t die Grund-
lagen des Dre i jahrp lanes darlegen.1 1 6 Dieser Plan en th ie l t als Zielsetzung eine 
wei tgehende E r h ö h u n g des Lebenss t anda rds auf das Nievau von 1938, ja 
sogar d a r ü b e r , eine wesent l iche Ste igerung der P r o d u k t i o n , u m m e h r als 26% 
über die des Jah res 1938 u n d be ruh te in seinen Grundzügen , in der Veranschla-
gung der s t ruk ture l len Verände rungen innerha lb der Indus t r i e auf den Prin-
zipien des sozialistischen Indus t r i a l i s i e rungsprogramms. Beim Aufwer f en dieser 
Frage sprach die K P U im Z u s a m m e n h a n g mit der Notwendigke i t der Plan-
wi r t s cha f t den poli t ischen Krä f t everhä l tn i s sen en t sp rechend aus t ak t i schen 
Gründen n ich t vom sozialist ischen Charak te r der P lanwi r t scha f t . 1 1 7 Die Ziel-
se tzungen des Dre i j ahrp lanes he rvo rhebend , be ton te die K P U die von allen 
a n n e h m b a r e und u n a n g r e i f b a r e Notwendigke i t des W i e d e r a u f b a u s und der 
H e b u n g des Lebenss t anda rds sowie die Bedeut ung der p lanmäßigen Zusammen-
fassung der Krä f t e in diesem Interesse . 
Die K P s tand a n f a n g s mi t der Idee der E i n f ü h r u n g der P lanwi r t scha f t 
allein. Als die SP von den kommuni s t i s chen Vorarbe i ten zu einem Dre i j ah rp lan 
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e r f u h r , v e r t r a t die höchs te wir t schaf t l iche Körpe r scha f t der Pa r t e i , die wirt-
schaf tspol i t i sche Kommiss ion , »e ins t immig den S t a n d p u n k t — s teh t im Pro to-
koll de r Kommiss ion —, daß wir de r K P U auf diesem Wege n i ch t folgen 
mögen«. Der Leiter der Kommiss ion, L. T imár e rk lä r te : ». . . solange die Repa-
ra t ions f rage nicht k la r geregelt is t , ha l te ich die t a t säch l iche D u r c h f ü h r u n g 
eines t e r m i n g e b u n d e n e n Planes f ü r p rak t i sch u n d u r c h f ü h r b a r . « Die F ü h r u n g 
der S P h a t sich jedoch rasch eines ande ren besonnen. Sie hielt es näml ich für 
poli t isch sehr schädl ich, d a ß sich die In i t i a t ive , in e r s te r Reihe die In i t ia t ive 
zu we i t t r agenden M a ß n a h m e n an den N a m e n der K o m m u n i s t e n k n ü p f e — was 
auch vor den sozia ldemokrat ischen Massen ganz offensicht l ich w a r . Deshalb 
gab sie ihren S t a n d p u n k t rasch auf u n d ». . . die Par te i l e i tung besch loß die 
Ausa rbe i t ung eines Wir t schaf t sp lanes« . Dieser Beschluß wurde vor der wirt-
schaf tspol i t i schen Kommiss ion e m 18. Dezember 1946 bekanntgegeben . 1 1 8 
In der Folge w a n d t e n sich dann A. Szakasi ts persönlich, sodann A. Bán am 
27. J a n u a r 1947 brief l ich an das Po l i t bü ro der K P U u n d schlugen vo r , die bei-
den Arbe i te rpar te ien mögen ihre wir t schaf t l ichen P läne in t be re ink lang brin-
gen u n d dann gemeinsam der Öffent l ichkei t vorlegen. Die K P U n a h m a m 15. 
F e b r u a r den Vorschlag an und teil te in ihrem Antwor tschre iben auch die Namen 
der hierzu b e s t i m m t e n Kommiss ionsmitg l ieder mi t . In den le tz ten Februar -
t agen t r a t e n die Ver t re t e r der beiden Arbe i te rpar te ien bereits z u s a m m e n , um 
die vorbere i t e ten P läne gegenseitig au fe inander abzus t immen. 1 1 9 Zwischen den 
zwei An t rägen ergaben sich na tü r l i ch auch wesentl iche Abweichungen . Die 
S P wünsch te nahezu ein Dri t te l der vorgeschlagenen Inves t i t ionen aus Aus-
landsdar lehen zu decken und zog auch in ihren P länen fü r den Außenhande l 
Aus landskrcd i te in B e t r a c h t . Der andere wesentliche Unterschied e r g a b sich 
bezügl ich der E n t w i c k l u n g der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r , i n d e m der sozia ldemokra-
t ische A n t r a g die Hers te l lung von Grunds to f fen in e inem l angsameren , die 
E n t w i c k l u n g der Konsumindus t r i en in einem rascheren Tempo v o r s a h als 
die K P U . Auch bezüglich des Ausmaßes der H e b u n g des Lebenss t anda rds 
bes t and zwischen den P länen der be iden Arbe i te rpar te ien ein großer Unte r -
schied.1'-'0 Es gelang j edoch , die Abweichungen zu ü b e r b r ü c k e n . In der Si tzung 
der gemeinsamen Kommiss ion am 21. Februa r 1947 kamen bere i t s V e r d u -re 
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b a r u n g e n zus tande , d a ß z. В. de r P lan in zwei Al te rna t iven auszuarbe i ten sei; 
die Var ian te »A« möge die P l a n a u f g a b e n ausschließlich auf die eigenen K r ä f t e 
g e s t ü t z t , die V a r i a n t e »B« mit Berücks ich t igung etwaiger Auslandsanle ihen 
vorschlagen. 1 2 1 
Wie aber die S P in der In i t i a t ive nicht zurückble iben woll te , suchte in 
de r außerordent l ich ve r schä r f t en Periode des K a m p f e s um die Macht , E n d e 
1946, auch die K le in l andwi r t epa r t e i den Ansch luß , um den R u h m der Ini t ia-
t ive — der bei de r Gewinnung de r Massen sehr wicht ig war — den K o m m u -
n i s t en zu nehmen . F inanzmin i s t e r J . Rácz bek lag te sich in einer ver t rau l ichen 
Aufze ichnung v o m 30. November 1946 über die kommunis t i sche In i t ia t ive , 
h a b e er doch — he iß t es dar in — »erfahren, d a ß die Pub l ika t ion des wirt-
schaf t l ichen Dre i j ahrp lanes in den nächsten T a g e n zu e rwar t en ist . . .« E r 
un t e rb re i t e t e auch einen Vorschlag, dessen Ziel so offensichtl ich war , daß sich 
ein detail l ierter K o m m e n t a r gänzl ich erübrigen d ü r f t e : »Die K P möge einige 
Fach leu t e der übr igen Par te ien ü b e r die Grundsä tze zur Ausa rbe i tung eines Wir t -
schaf t sp lanes u n d übe r den derzei t igen S tand der Arbei ten informieren . Die 
Fach leu t e sollten in einer gemeinsamen Si tzung Aufze ichnungen über ihre 
Fes ts te l lungen m a c h e n , im wesent l ichen da rübe r , worin sie sich einig sind u n d 
wor in ihre Meinungen vone inande r abweichen, u n d diese sol l ten dann einer 
t a g s darauf z u s a m m e n t r e t e n d e n Konferenz der Par te ien vorgelegt werden. 
Diese Konferenz h ä t t e über die gemeinsamen Richt l inien zu beschließen. . . 
Zugleich sollte sie — und n u n folgt das Wesent l iche — die Öffent l ichkei t 
d a r ü b e r un te r r i ch ten , daß die Pa r t e i en e inmüt ig fü r die Ausa rbe i tung des 
Wi r t scha f t sp lanes Ste l lung g e n o m m e n haben u n d die ve re inba r t en Richtl inien 
verlautbaren.« 1 2 2 
Die Ausa rbe i tung des P lanes wurde jedoch von der Kle in landwir tepar te i 
ü b e r h a u p t nicht e r n s t genommen . Als es im F r ü h j a h r 1947 ta t säch l ich dazu 
k a m , d a ß die Konfe renz der P a r t e i e n zur Koord in ie rung der Dre i j ahrp läne 
z u s a m m e n t r a t , s te l l te sich schon in der ersten S i tzung heraus , d a ß den berei ts 
koord in ie r ten P l änen der be iden Arbe i te rpar te ien gegenüber der Ver t re ter 
de r Baue rnpa r t e i n i c h t e inmal g e n a u wußte , w o r ü b e r ve rhande l t werden sollte, 
u n d die Kle in landwir tepar te i ke inen vorbere i te ten P lan ha t te . 1 2 3 Als in diesem 
Z u s a m m e n h a n g die Ver t re te r der Kle in landwir tepar te i be f rag t wurden , waren 
diese gezwungen, e inzuges tehen: ». . . die Kle in landwir tepar te i h a t sich geson-
d e r t weder mit de r Ges ta l tung der P roduk t ion , noch mi t der F r a g e der F inan-
z ie rung beschäf t ig t . . .« Sie waren bes t reb t , die Sache so hinzuste l len, als woll-
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t e n sie auch mi t diesem Schr i t t b loß dokument i e ren , d a ß die Kle in landwir te -
pa r t e i »bei der Vorbere i tung des Drc i jahrp lanes keine e igenen Wege gehen 
wolle«.124 
In der Reihe der zwischenpar te i l ichen Konferenzen — Mit te J u n i f and 
berei ts die zehnte Si tzung s t a t t •— konn ten n u r die De ta i lbemerkungen und 
kleinere oder größere A b ä n d e r u n g s a n t r ä g e der übr igen Pa r t e i en auf die Tages-
o r d n u n g gesetz t werden.1 2 5 Der große politische Sieg im F r ü h j a h r 1947 schuf 
die Grund lage fü r den Er fo lg der kommunis t i schen wi r t schaf t spo l i t i schen 
Zie lse tzungen und des diesen en t sprechenden Dre i j ah rp lanes . Zugleich k a m 
es im Ver lauf der Vorbere i tung des Planes auch zur Organis ie rung einer wei-
t e ren I n s t i t u t i o n von völlig sozialistischer P r ägung und von großer Bedeu tung . 
Mit te Ju l i erschien die Regierungsverordnung, 1 2 6 l au t der zur Ausa rbe i tung 
des Dre i j ah rp lanes und zur Kont ro l le seiner D u r c h f ü h r u n g ein P lanwi r t scha f t s -
r a t und ein L a n d e s - P l a n u n g s a m t aufgestel l t wurden . Am Cha rak t e r und an 
de r B e d e u t u n g der neuen I n s t i t u t i o n änder t es n ichts , d a ß ihre E r r i ch tung 
ursprüngl ich — eben als Gegengewicht zum kommunis t i s chen E in f luß , zum 
H a u p t w i r t s c h a f t s r a t , zur S t ü t z u n g ihrer eigenen Posi t ionen — von der S P 
angeregt worden war.1 2 7 Schließlich k a m dann die F ü h r u n g in die Hände der 
K P U u n d des l inken Flügels der Sozia ldemokra ten ; zum Vors i tzenden der 
neuen I n s t i t u t i o n wurde I . V a j d a , zu ihrem Genera lsekre tär A. Berei e r n a n n t . 
Durch die E r r i c h t u n g dieser I n s t i t u t i o n wurde die Rolle des Material- u n d 
Pre i samtes , obzwar es formel l noch eine Zei t lang b e s t a n d , u n b e d e u t e n d , 
die sozialist ischen wi r t schaf t l i chen Posi t ionen wurden aber gefestigt.1 2 8 
I m Zuge der Vorbere i tung des Dre i jahrp lanes t a u c h t e a u c h die Forde-
r u n g n a c h Vers taa t l i chung der Großbanken auf . Wenn auch zu Beginn der 
P l a n w i r t s c h a f t entscheidende wir tschaf t l iche Schlüsselposi t ionen in H ä n d e n 
des S taa tes waren und wenn auch die seit der Währungss tab i l i s i e rung prakt iz ier-
te E inschränkungspo l i t ik eine Gewähr fü r die sukzessive und s tändige Einen-
gung des kapi ta l i s t i schen Sektors bo t , war die Ver s t aa t l i chung der Groß-
banken eine unerläßl iche F o r d e r u n g mi t Hinbl ick auf die W i r t s c h a f t . Dies 
wurde teils zur p lanmäßigen F inanz ie rung der ganzen W i r t s c h a f t s f ü h r u n g u n d 
ihrer Kont ro l le von f inanziel ler Seite, anderentei ls von d e m Ges ich t spunkt 
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aus no twendig , den s t aa t l i chen Sektor du rch die mi t den Banken gekoppel te 
Großindust r ie in großem Maße weiter auszubauen . 
Die Wir t schaf t s - u n d F inanzkommiss ion der К P U n a h m in ihren Sit-
zungen im Mai und J u n i in der Frage der Vers t aa t l i chung der Banken Stellung 
und entschied in dem Sinne, d a ß die Vers taa t l i chung der Na t iona lbank und der 
drei Großbanken no twendig , hingegen eine darüber h inausgehende Vers taa t -
lichung einstweilen überf lüss ig sei. ». . . das Maß der Ver s t aa t l i chung der Kred i t -
organisat ion — stellte sie fes t — wird du rch die Erfordernisse des Planes be-
s t immt . . .« In diesen Sizungen wurde auch beschlossen, daß sich die Ver-
s taa t l i chung der Banken n u r auf die in in ländischem Besi tz bef indl ichen Aktien 
zu ers t recken habe.129 So k o n n t e dann auf der v ier ten Si tzung der zwischen-
partei l ichen Konferenz zur Koord in ie rung der Dre i j ahrp läne , am 9. Mai 1947 
der Ver t re te r der K P U , A. Berei, das W o r t ergreifen und im Auf t rage des 
Pol i tbüros mi t te i len : die K P U habe mi t Freude fes tges te l l t , d a ß sich un te r 
den Koal i t ionspar te ien eine Übe re in s t immung ergeben h a b e und »unsere Par te i 
be t r ach t e t die Grundpr inz ip ien des Dre i jahrp lanes n u n m e h r als ungefähr 
angenommen«. Im weiteren entwickel te er aber , eben u n t e r Be ru fung auf die 
Annahme des Dre i jahrp lanes , den S t a n d p u n k t , d a ß die F inanz ie rung des 
Dre i jahrp lanes nur mi t t e l s Vers taa t l i chung der N a t i o n a l b a n k , anderentei ls 
auf Grund der E r r i ch tung einer s taa t l ichen Bank d u r c h g e f ü h r t werden könne . 
Diese wäre durch Vers taa t l i chung und Verschmelzung der Bankab te i lung der 
Geldins t i tu tszent ra le , der K r e d i t b a n k , der K o m m e r z b a n k und der Eskompte -
bank zu schaf fen . Die Wi r t s cha f t s f ach l eu t e der Kle in landwir te und der S P 
brach ten nach dieser A n k ü n d i g u n g nu r ihre B e f ü r c h t u n g e n zum Ausdruck . 
J . Rácz stel l te fest : ». . . wir sehen die Lei tung des S t aa t e s nicht dar in , daß 
er unbed ing t alles selbst ver r ich te , selbst Handel be t re ibe , selbst produziere, 
selbst Dar lehen gewähre usw. So daß diese Frage jedenfa l l s eine sehr heikle 
Wendung bedeu te t . . .« Übr igens wurde die ganze F rage als in erster Reihe 
politische Angelegenheit b e t r a c h t e t und weiteren Verhand lungen zugewiesen.1 3 0 
Für die kapi ta l i s t i sche Interessen ve r t r e t enden Par t e i en und Poli t iker 
bedeute te das Aufwerfen der Vers taa t l i chung der Großbanken ta t säch l ich eine 
»heikle W e n d u n g « . I m Mai 1947 erlitt j edoch die Reak t ion innerha lb der Klein-
l andwi r t epa r t e i — um diese Zeit wurde die totale L iqu id ie rung der gegen-
revolu t ionären Organis ierung beende t , Minis terpräs ident F . Nagy d an k t e ab — 
eine derar t ige Niederlage, d a ß der rechte Flügel seine Posi t ionen nicht länger 
hal ten k o n n t e , der linke F lüge l aber die vol ls tändige Z u s a m m e n a r b e i t forder te . 
In dieser Lage nahmen selbst die noch Unentschlossenen, die ihrem Herzen 
nach dem rech ten Flügel zuneigten — u m ihre Loya l i t ä t zu beweisen — den 
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A n t r a g auf Ver s t aa t l i chung der Banken an . Die sozia ldemokrat ische Par te i -
lei tung, die der Vers taa t l i chung der B a n k e n ebenfalls ablehnend gegenüber-
s t and , war von dem Rückzug der Kle in l andwi r t epa r t e i sehr u n a n g e n e h m 
be rüh r t . In der Si tzung der wir tschaf tspol i t i schen Kommiss ion der S P refer ie r te 
L. T imár b i t t e r über die Lage und e rk l ä r t e , daß ». . . beim Präs iden ten der 
Republ ik ein K o m p r o m i ß zustande k a m , das der P räs iden t selbst forcier t 
hat te«. Die Niederlage u n d der Rückzug der kapi ta l is t ische Interessen ve r t r e -
t enden Abgeordne ten der Kle in landwir tepar te i b r ach t e auch die rech t ss te -
henden soz ia ldemokra t i schen E x p o n e n t e n kapi ta l is t i scher Interessen in eine 
unmögl iche , ausweglose Lage . Auf der e r w ä h n t e n sozia ldemokrat ischen Bespre-
chung sag te der Leiter der wir tschaf tspol i t i schen Sekt ion der SP noch folgen-
des: »Die anwesenden Mitglieder der Kle in landwi r t epa r t e i haben defe r ie r t , 
es h ä t t e sich also das Bild ergeben, d a ß alle drei Koal i t ionspar te ien der 
rechts s tehenden SP gegenüber links s tehen«. Dann füg te er hinzu: ». . . es gäbe 
der soz ia ldemokra t i schen Arbe i te r schaf t eine sehr üble Einste l lung zeigen, 
wenn wir opponieren w ü r d e n und uns als rech tss tehender zeigten als die Klein-
landwirte .« 1 3 1 
Die Koal i t ionspar te ien gelangten also bald nach dem Vorschlug zur 
Vers taa t l i chung der Banken zu einem t 'here inkommen — wie wir gesehen 
haben , n ich t zuletzt desha lb , weil sie sich vor ihren Massen dem k o m m u n i s t i -
schen A n t r a g nicht entgegenzustel len g e t r a u t e n . Laut des e rwähnten K o m p r o -
misses wurde vorers t , als erster Schr i t t , die radikale Kontrol le der Groß-
banken verwirkl icht , die darin be s t and , d a ß Ministerialkommissare en t sende t 
wurden , die ein I n v e n t a r au fnahmen und die E r f a s sung sämtl icher Akt ien 
d u r c h f ü h r t e n . Gegen ein solches Sys tem der Bankel lkontrol le legten die Kapi-
tal is ten scharfen Pro tes t ein. 
»Auf der in Sachen der bevors tehenden Vero rdnung über die B a n k e n -
kontrol le s t a t t g e f u n d e n e n zwischenpartei l ichen Konferenz ist unseres Wissens 
— heißt es in einer Aufze ichnung der K r e d i t b a n k v o m 27. Mai — die Auf-
nahme mehre re r Ver fügungen in die zu erlassenden Rech tsnormen a u f g e t a u c h t , 
die fü r das ungarische Wir t schaf t s leben und das wei tere Funk t ion ie ren der 
Kred i to rgan isa t ion von ka ta s t ropha le r Wi rkung wären.« Am nachte i l igs ten 
fanden sie, wie des wei teren ausführ l ich dargelegt wi rd , die E n t s e n d u n g von 
Bankkont ro l l euren , besonders wenn diese »Par te i leute« und nicht »Sachver-
s tändige« sein sollten, d a n n die sofort ige A u f n a h m e des Inven ta r s d u r c h diese, 
die P f l i c h t a n m e l d u n g der Geld ins t i tu t sak t ien und deren Sperrung. Die Kon-
trolle k a n n — heißt es wreiter — »unter den gegebenen U m s t ä n d e n in de r Prax i s 
sehr leicht gelöst werden, denn die Geld ins t i tu t szent ra le ve r füg t über genügende 
Revisoren, die nicht n u r infolge ihrer Sachkenntn i s , sondern auch ihrer E r f a h -
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rui igen bestens geeignet sind, 'diesen Aufgabenkre is ' en tspreehend zu versehen.«132 
Diese Argumente -wurden auch von anderen Großbanken , ja sogar von poli-
t i schen F a k t o r e n , wie z. B. d e m der Kle in landwir tepar te i angehörenden Bür-
germeister von B u d a p e s t , J . Kővágó 1 3 3 wiederho l t , doch feh l te aus dem Chor 
a u c h der r ech te Flügel der Soz ia ldemokra ten n ich t . Am 27. Mai, auf einer 
wei teren zwischenpartei l ichen Konferenz b e t o n t e L. Faragó »nachdrückl ich , 
d a ß er deshalb gegen die al lgemeine P f l i c h t a n m e l d u n g der Akt ien sei, weil 
dies den Gedanken der Vers taa t l i chung der B a n k e n vorauswerfe , der die P a r t e i 
abe r nicht z u s t i m m e n könne«. Andere Ver t re te r der Sozialdemokrat ischen P a r t e i 
beei l ten sich, diese E rk l ä rung zu korrigieren. »Dies ha t unsere Delegation pein-
lich bet roffen — ber ichte ten sie über die E r k l ä r u n g Faragós — , weil im Laufe 
de r Verhand lungen Ol tványi u n d Rácz, besonders aber O l tvány i dem k o m m u -
nist ischen S t a n d p u n k t fast n ä h e r s tanden als wir.«134 Auf G r u n d des zwischen-
par te i l ichen Übe re inkommens erschien schließlich am 1. J u n i 1947 die Regie-
rungsve ro rdnung , 1 3 5 laut welcher der F inanzmin i s t e r zu den Großbanken 1 3 6 
bis auf weiteres, j edoch höchs tens bis zum 31. Dezember 1947 je einen Ministe-
r ia lkommissar u n d Ste l lver t re ter mi t der A u f g a b e entsenden sollte, zu über-
p r ü f e n , ob das Geld ins t i tu t seine gemeinnütz ige Aufgabe versehe und seine 
Vermögenssubs t anz unversehr t erhal te . Der Minis ter ia lkommissar könne in 
Bücher , Schr i f ten und Korrespondenz der B a n k Einsicht n e h m e n , unter Hin-
zuziehung von Sachvers tänd igen Un te r suchungen vornehmen u n d gegen jedes 
beabsicht igte Geschä f t E insp ruch erheben. Die B a n k ist in j e d e m Falle ver-
p f l i ch t e t , dem Minis ter ia lkommissar die gewünsch ten Aufk lä rungen zu ertei-
len und in j e d e m Falle im vorh ine in sein Z u s t i m m u n g einzuholen. 
All dies b i lde te aber schon das u n m i t t e l b a r e Vorspiel zur gänzlichen 
Vers t aa t l i chung der Banken , d e n n in diesen Wochen kam auch in der F rage 
de r Ver s t aa t l i chung schon ein Ü b e r e i n k o m m e n zus tande . N a c h d e m der Wider-
s t a n d des r ech ten Flügels der S P gebrochen w a r , e ra rbe i te ten die beiden Arbei-
t e rpa r t e i en schließl ich einen gemeinsamen S t andpunk t . 1 3 7 
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ZWA Kreditbank. Fasz. 229.) 
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 Verordnung Nr. 6.850/M. E. (Magyar Közlöny 1. Juni) . 
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 Die Verordnung bezog sich auf Insti tute, die der sog. I. Kurie der Geldinstituts-
zentrale angehörten. Dies waren: Kredi tbank, Kommerzbank, Eskomptebank, Pester Erste 
Vaterländische Sparkasse, Englisch — Ungarische Bank, Ungarisch—Italienische Bank, Inner-
städtische Sparkasse, Landes-Bodenkreditanstalt , Landes-Zentral-Kreditgenossenschaft, Ge-
meindesparkasse der Haupts tad t Budapest . 
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 Protokoll der Sitzung der zwischenparteilichen Konferenz zur Koordinierung der 
Dreijahrpläne am 13. Jun i 1947. API 2 / 9 - 1 3 . 00012. 
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Als Ze i tpunk t der Ver s t aa t l i chung wurde der 1. Augus t b e s t i m m t . Auf 
den zwischenparte i l ichen Konferenzen in den F r ü h j a h r s - und S o m m e r m o n a t e n 
gab es lange D e b a t t e n und ein langes Hin und Her über den Ze i tpunk t der 
Vers taa t l i chung , und auch die technischen Probleme ihrer Abwick lung m a c h t e n 
es unmögl ich , den Augus t t e rmin e inzuha l t en . I m J u n i wurde d a n n schließlich 
als Te rmin der 1. November vere inbar t . 1 3 8 
All dies bedeu te t na tür l i ch keineswegs, als oh die Ver t r e t e r der kap i t a -
listischen Interessen diese ihre wicht ige Posit ion widers tands los aufgegeben 
h ä t t e n . Höchs t charakter is t i sch war es, wieder zu sehen, d a ß sie ve r such ten , 
ihren S t a n d p u n k t gemäß der Devise »bis hierher und keinen Schr i t t weiter« 
durchzuse tzen . Gegen die weiteren Vers taa t l i chungen von großer Tragwei te , 
gegen die größeren wi r t schaf t l i chen S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n beriefen sie sich 
un te r s t änd igen Rückzugsgefech ten eigenart ig gerade auf die In teressen des 
Dre i j ah rp lanes . Die offiziellen E r k l ä r u n g e n auf der Genera lve r sammlung des 
Landesve rbandes der Fabr ik indus t r ie l l en im J u n i 1947 s t a n d e n in diesem Zei-
chen. P . Fel lner stellte in seiner — in einer anderen Beziehung berei ts e rwähn ten 
— Erö f fnungs rede , auf die K r a f t a n s p a n n n u g e n des Dre i j ahrp lanes verweisend, 
f e s t : »Ich meine, es m u ß besonders un te rs t r i chen werden, d a ß un te r solchen 
U m s t ä n d e n , wo in Beziehung der s taa t l i chen Ausgaben max ima le Spar samke i t , 
seitens der P r i v a t w i r t s c h a f t bis auf äußers te gehende Ans t r engungen und indivi-
duelle In i t i a t iven no twendig s ind, wir die weiteren Vers t aa t l i chungsbes t r ebun-
gen, so auch die Vers taa t l i chung der drei Großbanken fü r ve r feh l t ha l t en . . .«139 
Und S. K n o b , der Genera ld i rek tor des Landesverbandes der Fabr ik indus t r i e l -
len e rk lä r t e , er sehe einen Wide r sp ruch dar in , d a ß ». . . ansehnl iche poli t ische 
K r ä f t e eine t ie fgehende U m g e s t a l t u n g der wir t schaf t l iehen u n d sozialen S t ruk-
t u r des Landes wünschen , was ohne Gefäh rdung der P r o d u k t i o n n icht durchge-
f ü h r t werden kann und dies zu einer Zeit , als sämtl iche In te ressen des Landes 
die S te igerung der P roduk t ion erheischen, und hiervon im R a h m e n des Drei-
j ah rp l anes auch die Rede ist.«140 
U m die s taa t l iche Kont ro l le , j a Vers taa t l i chung der B a n k e n tob t e also 
im F r ü h j a h r 1947 ein ha r t e r K a m p f , der mi t der Verordnung über die Banken-
kontrol le u n d — t ro tz des A u f t r e t e n s der Gegenkräf te — mi t der prinzipiellen 
A n n a h m e der Vers taa t l i chung der Banken im Sommer 1947 zu en tsche idenden 
Ergebnissen f ü h r t e . 
Am 1. Augus t 1947 begann d a n n die D u r c h f ü h r u n g des Dre i j ahrp lanes ! 
Damit wurde als Ergebnis des b is lang ge führ ten h a r t e n pol i t ischen und wir t -
schaf t l ichen K a m p f e s der Grunds te in zur sozialistischen W i r t s c h a f t gelegt. 
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 Protokoll der Sitzung der zwischenparteilichen Konferenz zur Koordinierung der 
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In dem auf den Sommer 1946 folgenden Stabilisierungsjahr bildeten der 
Schutz der Errungenschaften der Währungsstabilisierung, der Schutz der Wert-
beständigkeit der Währung den Ausgangspunkt der Wirtschaftspolitik, und diese, 
von den Erfordernissen der Lage ausgehende Wirtschaftspolitik führte zu der in 
die Liquidierung übergehenden Einschränkung des Kapitals. Die Wirtschaftspolitik 
der Stabilisierung wandte die Prinzipien der NEP und in erster Reihe den 
staatskapitalistischen Weg des I berganges in der gegebenen Lage vorzüglich an, 
obzwar es theoretisch nicht zur Klärung dieser Probleme kam. Die praktische 
Wirtschaftspolitik schuf schließlich die Grundlagen des Beginns der sozialistischen 
Planwirtschaft. 
Nachdem der Dre i j ah rp l an in K r a f t getreten war , wünsch te die K P U 
bei Fest legung der Grundsä t ze ihrer wei teren Wir t schaf t spo l i t ik , unveränder t 
die im vorhergegangenen J a h r mit Erfolg angewendete Pol i t ik der auf s taa ts -
kapi ta l is t ischem Wege er fo lgenden En t e ignung des Kap i t a l s wei te rzuführen . Es 
wurde fes tgelegt , daß zur Wei te ren twick lung der provisor ischen, in soziali-
stischer R ich tung sich entwickelnden Volkswir tschaf t folgende Maßnahmen 
notwendig s ind: Auf d e m Gebiet der Kred i to rgan i sa t ion die rasche Durch-
f ü h r u n g der Ver s t aa t l i chung der Großbanken , die Abscha f fung des pr ivat -
kapi ta l is t ischen Charak te rs der in die In te ressensphäre der Banken gehörenden 
Indust r ie- und H a n d e l s u n t e r n e h m e n . Zu gleicher Zeit wurde — der Politik 
des s taa tskapi ta l i s t i schen Weges en tsprechend — die den P r i v a t b a n k e n gegen-
über zu verfolgende Wir t schaf t spo l i t ik dah ingehend b e s t i m m t , d a ß die Pr iva t -
banken auf dem Wege der Kred i tve r so rgung gezwungen werden müssen, zu 
liquidieren oder in die s t aa t l i chen Banken überzugehen . Auf dem Gebiete der 
Indus t r ie waren die haup tsäch l ichen Zielsetzungen: D u r c h f ü h r u n g der schon 
f rüher beschlossenen, bisher aber unterbl iebenen Vers taa t l i chungen in raschem 
Tempo — Baux i t und Tonerdewerke , Alumin iumindus t r i e und noch >n Pr iva t -
hand befindl iche Elek t r iz i t ä t swerke . Dem kapi ta l i s t i schen Sektor der Fabr ik-
industrie gegenüber aber » m u ß weitgehend der U m s t a n d ausgenutz t werden, 
d a ß ein großer Teil der U n t e r n e h m e n s taa t l i chen Kredi t in Anspruch genommen 
ha t oder h ierzu gezwungen sein wird. Diese U n t e r n e h m u n g e n sind — bei der 
drohenden Gefahr , in K o n k u r s gehen zu müssen — zu zwingen, als Bedingung 
der Kred i tgewährung oder der Prolongat ion einen bedeu tenden — wo nur 
möglich en tsche idenden — T e i l der Aktien dem S taa t bzw. den v ers taa t l ichten 
Großbanken zu überlassen«. »Den pr iva tkap i ta l i s t i schen Un te rnehmen m u ß 
innerhalb der P l anwi r t s cha f t P la tz gesichert werden, sie müssen jedoch mi t den 
Mitteln der Warenver t e i lung , Pre i sbes t immung, K r e d i t g e w ä h r u n g und Steuer-
politik und durch Kontro l le s t a rk beschränk t werden. Bis zur Vers taa t l ichung 
m u ß die Kontro l le de ra r t gesteigert werden , daß im wesent l ichen das ganze 
P r iva tkap i t a l zu s t aa t skap i ta l i s t i schem Sektor werde . Besonders wichtig 
ist dies bei der Texti l- , Leder- und chemischen Industr ie .«1 4 1 
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Die Vers taa t l i chung der in ungar i schem E igen tum bef indl ichen Akt ien 
der Großbanken fest igte die wi r t schaf t l ichen Veränderungen des Stabi l isat ions-
j ah re s endgül t ig . Die Großbanken und das in ihre In te ressensphäre gehörende 
Geldins t i tu tsnetz 1 4 - gelangten in die Hände des S taa tes . Die kapi ta l i s t i schen 
Klassen h a b e n die Hochburgen ihrer f rühe ren — seit der Bef re iung immer 
geringer werdenden — wir t schaf t l ichen Macht endgül t ig ver loren ! Der kapi-
ta l is t ische Sektor wurde im wesent l ichen vom Gebiet des Kred i twesens ver-
d r ä n g t . Es e rgab sich die Möglichkeit zum Ausbau der sozialist ischen Kredi t -
organisa t ion . 
Durch die Vers taa t l i chung der Banken wurde aber auch die Lage der 
Kapi ta l i s tenk lasse in der Indus t r ie besiegelt . Die industr iel len Betei l igungen 
der Banken bes t anden noch, wenn ihre B e d e u t u n g auch s t änd ig a b n a h m , 
und wenn sie seit der Befre iung im wesentl ichen nicht mehr die ganze Wir t -
s c h a f t beher rschende Machtposi t ionen bedeu te t en und ihre en t sche idends ten 
E inhe i t en schon vorher durch die Vers t aa t l i chung oder die t b e r n a h m e in 
s taa t l i che Verwa l tung auch herausgerissen wurden. 1 4 3 In die In te ressensphäre 
der B a n k e n gehör ten zahlreiche I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n , die in neuen , bis dah in 
im wesent l ichen gänzlich in den H ä n d e n des Kapi ta l s bef indl ichen Zweigen 
die Grund lagen fü r den s taa t l ichen Sektor b i lde ten . Die K r e d i t b a n k z. B. hielt 
l au t eines im F r ü h j a h r 1946 erstel l ten Ausweises — 4 2 — 4 4 % der Zucker-
indus t r i e , 3 5 % der Papier indus t r ie , 6 0 % der Zf ment indus t r ie , 3 0 % der Leinen-
und H a n f i n d u s t r i e , 12—15% der Wol lvera rbe i tungs indus t r ie , 1 5 % der B a u m -
wol lverarbe i tungs indus t r ie in ihrer Interessensphäre . 1 4 4 
Infolge der Vers taa t l i chung der Banken geriet Ende 1947 der staatliche, 
sozialistische Sektor der Fabrikindustrie ins Übergewicht: weit über die H ä l f t e , 
5 8 % der in der gesamten Fabr ik indus t r i e beschäf t ig ten Arbeiter arbeiteten in 
staatlichen Betrieben.145 
Und auch im Handel, wo die Posi t ionen der Kapi ta l i s ten noch die s t ä rk -
s ten waren , k a m es zu wesentl ichen Verände rungen . Die H a n d e l s u n t e r n e h m e n 
der G r o ß b a n k e n , die sowohl im Binnen- als im Außenhande l eine bedeu tende 
Rolle gespielt h a t t e n , schufen n u n , da sie in die Hände des S t aa t e s überge-
gangen waren , die Grundlagen fü r den s taa t l ichen Hande l . All dies wi rk te 
sich d a n n ab 1948 am s tä rks ten aus . 
Zur Wei te rver fo lgung des s taa t skap i ta l i s t i schen Weges der Kap i t a l en t -
e ignung k a m es aber nicht mehr . Vom Sommer 1947 an fo lg ten innen- und 
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 Im Jahre 1938 gehörten zur Gruppe der Kredi tbank 26, zur Kommerzbank 25, in 
die Interessensphäre der Eskomptebank 21, zur Pester Ersten Vaterländischen Sparkasse 35, 
zur Ungarisch—Italienischen Bank 11, zur Innerstädtischen Sparkasse 11, zur Englisch — 
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R Á N K I , а . а . О . S . 1 1 2 ) . 
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H ä n d e n ( B E R E N D — R Á N K I , а . а . О . S . 1 1 6 ) . 
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 ZWA Kredi tbank. Fasz. 269. Fachanteil der Kreditbank. Ausweis vom 5. April 1946. 
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außenpolit ische Ereignisse von großer Tragweite . In der Entwicklung der volks-
demokrat ischen Revolut ion t r a t ein Umschwung ein. Die Jahreswende 1947/48, 
das »Jahr der Wende« beschleunigte den Verlauf der wirtschaft l ichen En t -
wicklung. Der Sieg der Dik ta tu r der Prole tar ia ts ermöglichte den raschen 
Abschluß der Liquidierung der kapital is t ischen Wir t scha f t . 
Защита стабилизации и государственно-капиталистический путь 
экспроприации капитала в Венгрии (1946—1947 гг.) 
И . Т . Б Е Р Е Н Д 
Р е з ю м е 
1 августа 1946 г. была обуздана в Венгрии самая т я ж е л а я во всемирной истории 
инфляция. Однако в целях обеспечения нового форинта потребовались строгие меро-
приятия в экономической политике. Поэтому Коммунистическая партия Венгрии требо-
вала самой строгой контролированной экономики. Капиталистические силы оказали 
сопротивление этому. За этим вопросом скрывалось, собственно говоря, дело государст-
венной власти. Однако весной 1946 г., и особенно весной 1947 г. силы, противопоставпв-
шиеся народно-демократическому развитию потерпели тяжелое поражение, предста-
влявшая до того большинство партия мелких хозяев была очищена от реакции, и это от-
крыло свободный путь экономической политике, означавшей последовательную защиту 
стабилизации, что вместе с тем сочеталось и с наступлением против капитала. Основные 
моменты экономической политики составила с лета 1946 г. финансовая и кредитная по-
литика, политика цен и налоговая политика. Финансовая политика характеризовалась 
методом дефляции, кредитная политика строгим ограничением кредитования. К этому 
времени крупные банки почти не располагали собственными материальными ресурсами, 
образование вкладов было слабым, и это представлялось большей частью временным 
отложением государственных кредитов предприятий. Крупные банки не вернули себе 
возможность самостоятельной деятельности. Кредитование, если оно и происходило из 
собственных ресурсов, направлялось государственными органами. Однако вследствие 
концентрации кредитов в основных областях удалось обеспечить постоянное повы-
шение производства. В области политики цен тоже удалось осуществить вопреки капи-
талистическим интересам и их представителям, чтобы инетересы рентабельности капи-
тала и прибыли не сумели определить образование цен. В защиту стабилизации стре-
мились низко держать уровень цен, что и удалось, хотя действовал целый ряд факторов 
в направлении повышения цен (в первую очередь повышение цен на сырье, заработной 
платы и т. п.). Под влиянием повышения цен на аграрные продукты, ставшего необ-
ходимым вследствие плохих урожаев, прежние аграрные ножницы цен сменились про-
мышленными ножницами цен. Но все это вместе взятое сочеталось с обложением капи-
тала в очень крупных масштабах. Путем налоговой политики в большой мере облагались 
капиталистические предприятия и к этому прибавлялось еще чрезвычайное увеличение 
социальных бремен. Таким образом государственная экономическая политика втиснула 
капитал в зажимное кольцо, и капитал не сумел вырваться, так как он натолкнулся на 
рабочий класс, на проводившие очень активную деятельность профсоюзы и заводские 
комитеты. Эти органы контролировали капитал, заставили его усилить расходы на со-
циальные цели и увеличить заработную плату, значит, эти мероприятия снизу дополняли 
процесс охвата капитала. Это сделало окончательно безысходным положение капитала. 
Не способные переложить бремена, заводы в бурном темпе и массово обременялись дол-
гами. Увеличивались также их общественные долги. Они все более были вынуждены 
стремиться задержать у себя государственные деньги, ведь заводы все более становились 
дефицитными. Таким образом служившая защите стабилизации экономическая политика 
приводила к ограничению капитала, перераставшему в его экспроприацию. Коммунистиче-
ская партия Венгрии сознательно применяла этот «сухой» путь экспроприации. Собст-
венно говоря, это оказалось применением в Венгрии новой экономической политики, 
должной вводиться в силу необходимости во время перехода от капитализма к социа-
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лизму. А именно в том смысле, как это Ленин первоначально истолковал в конце 1917 — 
начале 1918 г.: на основе государственной собственности ключевых позиций экономики, 
направляя капиталистический уклад путем строгого контроля, осуществленного сверху 
и снизу <«в русло государственного капитализма» обеспечить переход к ликвидации ка-
питала. 
В 1946—1947 гг. «сухой» путь еще не приводил к массовым банкротствам, хотя он 
приблизил большую часть капитала к его порогу и сделал возможным постоянно рас-
ширять круг принятия в государственное управление, круг национализации. Осенью 
1946 г. государственный контроль над основными предприятиями тяжелой промышлен-
ности, затем в связи с разработкой и началом летом 1947 г. трехлетнего плана развития 
народного хозяйства государственный контроль над самыми крупными банками и реше-
ние об их национализации означали основной прогресс в этой области. Конечно, осущест-
вить эти шаги было возможно только в постоянной борьбе против покровителей капи-
талистических интересов в лице мелких хозяев и правых социал-демократов. Государст-
венная собственность в фабрично-заводской промышленности, имевшая по существу 
социалистический характер, повысилась к концу 1947 г. до 58%. 
В 1947—1948 гг. наставший решающий политический поворот сделал возможным 
сменить экономическую политику «сухого» пути радикальными национализация.ми. Это 
произошло весной 1948 г. 

Данные к истории Венгерского Освободительного 
Комитета Национального Восстания 
И. П И Н Т Е Р 
Благодаря деятельности клики Хорти к осени 1944 г. Венгрия оста-
валась последним вассалом Гитлера. Клика Хорти и ее «бюро выхода из 
войны», боясь Советского Союза и венгерского народа, даже еще в сентябре 
1944 года, когда Советская Армия уже стояла на границах Венгрии и даже 
переступила их, ожидали оккупации Венгрии западными державами. Д а ж е 
в безвыходном положении страны Хорти побоялся опиреться на Венгер-
ский Фронт,
1
 объединявший в своих рядах антифашистские силы венгер-
ского народа и не в силах был выполнить обязательства, вытекавшие из 
заключенного в Москве 11 октября договора о перемирии.1/" Результатом 
его половинчатых мероприятий были события 15 октября, когда нилашисты 
(венгерские фашисты) захватили власть в стране.1/6 Нилашистский сброд 
сделал все в интересах выполнения до конца требований немецких фашистов, 
способствовавших их приходу к власти. 
В результате прихода к власти нилашистов круги сопротивления 
значительно расширились. Прокламация Хорти о перемирии и вслед за 
ней его отказ от власти обеспечили нилашистам захват государственной 
власти по существу без всяких трудностей. Следовательно, за все события, 
' Венгерский Фронт была антифашистской организацией, созданной в мае 1944 г. 
по инициативе коммунистов. Он объединял в своих рядах различные антифашистские 
партии, в т. ч. Партию Мира, Социал-демократическую Партию, Независимую Партию 
Мелких Сельских Хозяев, Национальную Крестьянскую Партию и другие антифашист-
ские организации. 
i/a в тексте подписанного в Москве 11 октября 1944 г. договора о перемирии гово-
рится: «Венгрия обязана эвакуировать все оккупированные ею территории Чехословакии, 
Югославии и Румынии и оттянуть с этих территорий все венгерские войска и венгерских 
служащих, до линии границ, действовавших 31 декабря 1937 г. Эвакуация должна быть 
проведена в течение 10 дней. Начальным днем должен считаться день получения заявле-
ния венгерским правительством. Д л я наблюдения и контроля эвакуации три союзных 
правительства направляют в Венгрию своих уполномоченных, последние будут дейст-
вовать в качестве «Союзной Комиссии» под председательством советского делегата. 
Венгрия обязывается порвать все связи с Германией, немедленно объявить ей 
войну. Со своей стороны Советское Правительство заявляет о своей готовности оказать 
в этом помощь Венгрии, своими войсками.» 
о захвате власти нилашистами см. А. Рожньои: «Путч Салаши». Изд. Кошут, 
1962. 
9 Acta Historica I X / 1 - 2 . 
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последовавшие после 15 октября 1944 года, ответственны прежде всего 
Хорти и его клика. Несомненно, однако, что события 15 октября 1944 года 
имели и некоторые положительные последствия. Отдельные хортистские 
группы, которые до середины октября 1944 года желали вместе с Хорти 
осуществить выход из войны с сохранением фашистского режима, теперь 
в интересах обеспечения своей личной безопасности и своей власти на период 
после освобождения страны, старались установить контакт с различными 
подпольными антифашистскими группами, прежде всего с Венгерским 
Фронтом. Прокламация Хорти от 15 октября 1944 года, в которой объявля-
лось о разрыве с фашистской Германией и о заключении перемирия с Совет-
ским Союзом, а также переход командующего 1 венгерской армией Белы 
Миклоша на сторону Советской Армии и его воззвание особенно сильное 
впечатление произвели в рядах венгерской армии. Группа офицеров гене-
рального штаба, верная Хорти, но трезво и довольно реально оценившая 
положение, убедилась в безнадежности и бессмысленности продолжения 
войны на стороне немецких фашистов. В результате приближения этих 
групп к антифашистам расширился фронт антигерманских сил, что позво-
лило мобилизовать их и организовать их единое боевое выступление. 
Правильно оценив создавшуюся после 15 октября ситуацию,Коммуни-
стическая Партия в Открытом Письме к венгерскому народу требовала 
организации всеобщего движения национального сопротивления. «Истори-
ческая ситуация приказывает: венгерский народ не должен ожидать своего 
освобождения Красной Армией, а организуя всеобщее национальное со-
противление, должен вступить в бой в поддержку Красной Армии, в инте-
ресах нашей страны и нащего народа.»
2 
Партия четко изложила, кто может быть привлечен к всеобщему на-
циональному сопротивлению, каким образом создать более широкую мас-
совую базу движения. К этим группам были обращены следующие слова 
Открытого Письма: «До событий 15 октября значительные слои венгерской 
общественности могли еще надеяться, то есть, ожидать. До 15 октября 
честные, патриотические массы армии и офицерского состава еще были при-
вязаны к политике регента чувствами верности и доверия. Все эти массы 
— солдаты и офицерский состав — 15 октября из самых уст регента могли 
услышать раскрытие положения, описание беззастенчивого бандитизма 
нацистов и приказ — во имя спасения Венгрии — о немедленном прекра-
щении войны. Таким Образом, теперь все честные и патриотические сыны 
венгерской общественности представляют единый политический лагерь. 
В Венгрии сегодня существуют только два фронта: нацистский фронт и 
венгерский фронт; или другими словами: фронт губителей нации и фронт 
- Венгерское рабочее движение в 1939—1945 гг. Будапешт, Изд. Кошут, 1958—1959., 
стр. 348. 
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борцов за национальную свободу! Поэтому условия всеобщего националь-
ного сопротивления имеются налицо.»
3 
Организацию всеобщего национального сопротивления коммунисти-
ческая партия рассматривала, как историческую задачу сплоченных в 
Венгерском Фронте партий. К осени 1944 года, еще до путча нилашистов 
Венгерский Фронт успел значительно окрепнуть. В сентябре 1944 г. был 
создан Исполнительный Комитет Венгерского Фронта, началось создание 
органов. На заводах и фабриках, в государственных учреждениях, в армии, 
а также в кварталах города создавались комитеты в составе 4—5 человек 
— антигермански настроенных представителей различных партий.
4
 О силе 
и значении Венгерского Фронта, его влиянии на настроение населения 
страны свидетельствует и то, что хортистские круги и сам Хорти несколько 
раз вели переговоры с руководителями Венгерского Фронта, принимали в 
качестве основы переговоров направленные к ним меморандумы Венгер-
ского Фронта и, наконец, добились предварительной договоренности от-
носительно совместных задач, связанных с договором о перемерии.
5
 Однако, 
Хорти, аналогично тому, как он нарушил договор о перемирии, заключен-
ный с Советским Союзом, нарушил и свою договоренность с делегатами 
Венгерского Фронта. 
О росте сил Венгерского Фронта и, в частности, о росте в нем автори-
тета рабочего класса говорит и создание 10 октября единства действий двух 
рабочих партий — коммунистической партии и социал-демократической 
партии.
6
 К этому времени Венгерский Фронт уже имел значительные связи 
с различными военными организациями и единицами. В ряде мест догово-
рились об оснащении рабочих оружием и боеприпасами.
7
 Все это еще более 
усугубляет ответственность Хорти и его клики за то, что 15 октября 1944 г. 
он поступил без ведома и соответствующей подготовки демократических 
сил, повергнув тем самым страну в небывалое катастрофическое положение. 
Коммунистическая партия и после 15 октября 1944 года рассматривала 
Венгерский Фронт, как политический орган, призванный организовать во-
3
 Там же, стр. 385. 
4
 Там же , стр. 137. 
5
 «По расчетам, — как установил Арпад Сакашич в своем отчетном докладе на 
XXXIV съезде Социал-демократической Партии, — это выступление (речь шла о приводе 
благонадежных частей венгерской армии в окрестности столицы), должно было завер-
шиться приблизительно до 18 или 19 октября. Рабочие имели задачу объявить во вторник, 
17 октября всеобщую забастовку и начать в столице и в окрестности столицы массовую 
демонстрацию за мир. В ответ на это, несомненно, последовало бы выступление воору-
женных сил, однако, к этому применились бы указанные выше благонадежные войсковые 
части, которые в соответствии с договоренностью присоединились бы к рабочим и в случае 
необходимости готовы были бы даже вооружить демонстрирующих рабочих.» (Отчет на 
XXXIV съезде Социал-демократической партии о событиях 1943—1945 гг. стр. 19.) 
6
 Документ см. Венгерское рабочее движение в 1939—1945 гг. стр. 337—342. 
7
 Архив Института Истории Партии при ЦК ВСРП (в дальнейшем: Арх. ИИП), 
Воспоминания Я. Тёрёка, JI. Фехера и Л. Халаша, а также неупорядоченные материалы, 




оружейное антифашистское сопротивление, следовательно, его постоянному 
укреплению она придавала первостепенное значение. Однако, как видно 
из Открытого Письма, коммунистическая партия требовала и добивалась 
и мобилизации на борьбу всех антигитлеровских сил. Она считала необходи-
мым привлечь к движению помимо партий Венгерского Фронта и дейст-
вовавшие в стране, прежде всего в столице без всякого центрального руко-
водства различные антифашистские и антигерманские группы, буржуазии 
и интеллигенции, а также и хортистские группы, которые раньше примы-
кали к хортистскому «бюро выхода из войны» — т. н. «видимому сопротив-
лению». 
Коммунистическая партия, конечно, вполне сознавала фактическое 
боевое значение хортистских групп «сопротивления», их фактическую роль 
и истинные цели, однако, в данный период коммунисты все подчиняли глав-
ной цели — развертыванию вооруженной борьбы против немецких фашистов 
и их венгерских приспешников. Большинство расплодившихся около «бюро 
выхода из войны» хортистских групп сопротивления выступало не вообще 
против фашизма, а только против гитлеровского фашизма. Эти «группы 
сопротивления» выступали против немецкого фашизма потому, что они 
убедились в неизбежности позорного поражения Гитлера и хотели избежать 
того, чтобы падение Гитлера повлекло за собой и падение Хорти с его 25-
летним контрреволюционным фашистским режимом. Таким образом, высту-
пление этих «участников сопротивления» коренилось в угрозе, под которую 
ставился режим Хорти, в его предвидимой гибели, и в конце концов оно было 
направлено на спасение режима в какой-либо форме. Однако, в данный 
момент, несмотря на их задние мысли, они могли сыграть определенную 
роль в значительном расширении борьбы против Гитлера и его венгерских 
прислужников — нилашистов. 
Итак, после 15 октября началось приближение различных групп 
сопротивления к Венгерскому Фронту. Это вызвало необходимость создания 
единого органа вооруженного сопротивления. Созданию единого централь-
ного органа не в малой степени мешало возражение партий Венгерского 
Фронта, прежде всего Партии Мелких Сельских Хозяев, против привлечения 
в общий центральный орган действовавших под различными подпольными 
кличками, главным образом групп интеллигенции и буржуазии. Лишь в 
результате энергичного требования коммунистической партии начались пере-
говоры в интересах привлечения к борьбе «Союза Свободы Венгерских 
Патриотов»,
8




 «Союз Свободы Венгерских Патриотов» был создан после оккупации Венгрии 
немцами. В рядах союза состояли писатели, владельцы типографий, книгоиздатели, во-
обще интеллигенты и антигермански настроенные представители буржуазии. С Союзом 
поддержал контакт тогдашний председатель Профсоюза Строителей М. Шомоди. Союз 
опубликовал подпольную газету «Борьба за свободу», семь номеров которой вышли в свет. 
Редактор газеты Б. Короди в конце 1944 г. был казнен немцами. Члены Союза неодно-
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 После этого пришли к соглашению о том, 
чтобы просить Э. Байчи-Жилински возглавлять создаваемый центральный 
орган. 
К а к известно, Э. Байчи-Жилински
1 2
 был арестован немцами 19 марта 
1944 года. Он и другие депутаты парламента, арестованные 19 марта 1944 
года, содержались под арестом немецких эсесовцев вплоть до 10 октября 
1944 г. В результате неоднократного обращения премьер-министра Лака-
тоша некоторые из арестованных, в том числе Э. Байчи-Жилински были 
переданы немцами будапештской прокуратуре.
13
 Выполнив один пункт 
направленных к немцу меморандумов Венгерского Фронта 15 октября 1944 
года, Хорти освободил несколько арестованных политических деятелей, 
среди них Эндре Байчи-Жилински. В момент прокламации Хорти о заклю-
чении перемирия и последовавшего после нее путча нилашистов Байчи-
Жилински находился в Будапеште, среди руководителей Партии Мелких 
Сельских Хозяев. После путча нилашистов он был вынужден скрыться. 
Он несколько дней скрывался в Будапеште, а затем приютился в доме од-
ного помещика вблизи села Черег, недалеко от города Вац.
14
 Более двух 
недель спустя, в начале ноября его посетили Имре Ковач и Миклош Маккаи, 
которые сообщили ему о решении Венгерского Фронта. Байчи-Жилински 
согласился принять на себя поручение и немедленно выехал в Будапешт.
15 
кратно вели переговоры с хортнстскими кругами. Они также вели переговоры о под-
готовке выхода страны из войны с И. Бетленом. В сентябре 1944 г. трое членов союза от-
правились в Москву через линию фронта, к(торая находилась под ко.мандованием Б. 
Миклоша, однако, в связи с тем, что они не имели никакого уполномочия Хорти, их миссия 
осталась без результатов. (Арх. ИИП, ME, Комиссия по определению заслуг участников 
движения венгерского национального сопротивления). 
s
 Объединение Венгерских Друзей Советского Союза было создано летом 1944 г. 
(Арх. ИИП, ME А) XX1/3/1944/58. 
10
 Редактором газеты «Сопротивление» был И. Больдижар. (Борьба нашей партии 
за демократию. Изд. Независимой Партии Мелких Сельских Хозяев.) 
11
 Арх. ИИП. A. XXI/3/1944/58. 
12
 После буржуазно-демократической революции в октябре 1918 г. Э. Байчи-
Жилински был одним из основателей контрреволюционной, антисемитской, фашистской 
террористической организации — Всевенгерского Союза Защиты. Он участвовал в органи-
зации и работе Расистской Партии. Однако, позже он убедился в том, что эти фашистские 
организации действуют в интересах полной ликвидации независимости страны, полного 
выслуживания немецкого фашизма. Порвав с крайними правыми фашистскими группи-
ровками он присоединился к либеральной оппозиции. В 1939 г. он вступил в Независи-
мую Партию Мелких Сельских Хозяев. Будучи депутатом оппозиции он неоднократно 
выступал против преследования левых элементов, растущей фашизации, военной политики 
на стороне Гитлера. Во время второй мировой войны он был сторонником антифашист-
ского единства, одним из членов Венгерского Комитета Памятников Истории, созданного 
в целях руководства антифашистски настроенными силами, одним из вождей буржуаз-
ного крыла движения сопротивления. В день оккупации Венгрии немецко-фашистскими 
войсками, 19 марта 1944 г., он был арестован Гестапо. 
13
 Арх. ИИП, Мин. Юстиции, секр. 1427/1. 
14
 Е. Леваи: Герой героев. Будапешт, Изд. Мюллер, 1945. стр. 28. 
15
 I. K O V Á C S : Im. Schatten des Sowjets. Zürich, Thomas Verlag, 1 9 4 8 стр. 75—79. 
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Под кличкой беженца С. Биро, постоянно меняя квартиру, Байчи-
Жилински приступил к переговорам с партиями Венгерского Фронта, а 
также с различными организациями и группами сопротивления, желав-
шими примкнуть к Венгерскому Фронту. В результате переговоров в пер-
вой половине ноября 1944 года был создан Венгерский Освободительный 
Комитет Национального Восстания (ВОКНВ), председателем которого стал 
Байчи-Жилински, а заместителем председателя — депутат Независимой 
Партии Мелких Сельских Хозяев адвокат д-р. Я- Чорба. В Венгерский 
Освободительный Комитет Национального Восстания вошли представители 
следующих партий и организаций: Независимая Партия Мелких Сельских 
Хозяев, Национальная Крестьянская Партия, Социал-демократическая 
Партия, Коммунистическая Партия, Демократическая Народная Партия, 
легитимистская группа, реформатские организации, профсоюзы, Союз Сво-
боды Венгерских Патриотов, Объединение Венгерских Друзей Советского 
Союза, Венгерский Мартовский Союз, Фронт Свободы Венгерской Моло-
дежи,
16
 а также и некоторые хортистские очаги сопротивления.
17 
Партии Венгерского Фронта и присоединившиеся организации в Вен-
герском Освободительном Комитете Национального Восстания были пред-
ставлены одним делегатом каждая: делегатом Независимой Партии Мелких 
Сельских Хозяев был Чорба, Коммунистической Партии — Дь. Каллаи, 
Социал-демократической партии и профсоюзов — А. Сакашич, Национальной 
Крестьянской Партии — И. Ковач, Союза Освобождения Венгерских Пат-
риотов — пресловутая фигура контрреволюции 1956 г. — Й. Дудаш, Объе-
динения Венгерских Друзей Советского Союза — Г. Пензеш, организаций 
молодежи — А. Дьенеш и т. д.
18 
В подпольной газете «Борьба за свободу» еще в начале ноября 1944 
года сообщалось о том, что «формируется объединение всех факторов по-
литических, военных и общественных сил, которое явится законным храни-
телем всех прав которыми. . . регент не в состоянии пользоваться.» В газете, 
дальше ссылаясь на прокламацию Хорти, угнетенный, ограбленный и на-
правленный на бойню войны против воли венгерский народ призывался к 
10
 Фронт Свободы Венгерской Молодежи был создан в ноябре 1944 г. Предшество-
вавшие этому события были следующие: В августе 1944 г. коммунистическая молодежь 
создала Студенческое Движение Национального Сопротивления, призванное объеди-
нить в своих рядах прогрессивных, антифашистских студентов разных университетов 
страны. В октябре 1944 г. снова создался Союз Юных Коммунистов. Это способствовало 
дальнейшему укреплению связей коммунистической молодежи с антифашистским сту-
денчеством. Первым результатом этого было создание Фронта Сноб"ды Венгерских Сту-
дентов, после чего, в ноябре 1944 года была сформирована единая организация различных 
слоев молодежи — Фронт Свободы Венгерской Молодежи. В нем были представлены 
следующие организации и группы молодежи: Фронт Свободы Венгерских Студентов, 
Коммунистический Союз Молодых Рабочих, Молодежь Национальной Крестьянской 
Партии, молодежные группы католической и протестантской церкви. 
17
 Арх. ИИП, Дь—224. 
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борьбе. Нет сомнения, что в этот период на большинство объединенных в 
Венгерском Освободительном Комитете Национального Восстания партий, 
различные очаги сопротивления и стоявшие за ними силы прежде всего 
можно было действовать с помощью прокламации Хорти от 15 октября. 
Независимая Партия Мелких Сельских Хозяев и вообще другие группы 
были против всех стремлений, направленных на вооруженное выступление 
трудящегося народа. На ряде заседаний, например, выступали против энер-
гичных листовок коммунистической партии, требуя согласовать их содер-
жание с прокламацией Хорти. Коммунистическая Партия, конечно, не при-
нимала этих требований, но более того, стремилась повлиять на деятель-
ность всего комитета и организаторов различных подпольных листовок в 
духе вооруженной борьбы, основывающейся на антифашистском движении 
сопротивления масс.
19
 Результаты этой деятельности заметны в дальнейшей 
части данной статьи: «Мы будем действовать рукой венгерского народа — 
силой заводских рабочих, солдат и крестьян — говорится дальше в воззва-
нии —, когда оружие, направленное против самой нации мы будем обращать 
против гитлеровской Германии и ее венгерских наемников. Это явится 
истинной борьбой за свободу, в духе Лайоша Кошута, которая не только 
принесет нам независимость страны, но с ней и свободу угнетенным массам 
и благосостояние народу. Мы будем жить и за жизнь мы умеем, хотим и 
будем бороться решительно.»
20 
В ноябрьском номере газеты «Сопротивление» уже сообщается о соз-
дании Венгерского Освободительного Комитета Национального Восста-
ния. « . . .в венгерском движении сопротивления произошел поворот исклю-
чительной важности. Создан Венгерский Комитет Освобождения.
21
 В Коми-
тет входят все левые партии, председатели всех наиболее важных нелегаль-
ных групп и профсоюзов. Его председатель — известный антигерманский 
политический деятель, личность и деятельность которого — хотя он и не 
социалист, высоко ценятся в Москве. Особое значение Освободительному 
Комитету придается тем, что в его ряды входит и Коммунистическая Пар-
тия.»
22 
После формирования Венгерского Освободительного Комитета На-
ционального Восстания Байчи-Жилински написал большое воззвание, с 
которым Комитет желал обратиться к венгерскому народу.
23
 В воззвании 
19
 Арх. ИИП, Дь—224. 
20
 «Борьба за свободу», 4 ноября 1944 г. «Призываем к борьбе за свободу всех венгров.» 
21
 Название Венгерского Освободительного Комитета Национального Восстания 
в подлинных документах во многих местах и особенно в работах, опубликованных в 
1945 г. такое: «Венгерский Освободительный Комитет». Последнее не является подлин-
ным полным названием организации. В письмах маршалу Малиновскому, Молотову, а 
также на печати Комитета имеется указанное нами название. 
22
 «Сопротивление», 20 ноября 1944 г. «Создан Венгерский Освободительный 
Комитет». 
23
 Воззвание до настоящего времени не обнаружено, до нас оно дошло только из 
записок, воспоминаний, а также из сообщения подпольной газеты «Сопротивление», 
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обширно описывались условия формирования Освободительного Комитета 
и излагались предстоящие задачи.
24
 В газете «Сопротивление» говорилось о 
воззвании: «Воззвание, которое пока, конечно, может быть распространено 
только нелегально, не признает Салаши «руководителем нации», не при-
знает его незаконного предательского правительства, призывает все слои 
общественности к сопротивлению. Единственным законным представителем 
венгерской нации оно считает Венгерский Фронт, исполнительным органом 
же национального восстания — Венгерский Освободительный Комитет.»
25 
При обсуждении воззвания спор прежде всего возник в связи с вопросом 
о том, правильно ли рассматривать Венгерский Фронт — не упоминая о 
других группах сопротивления — единственным конституционным пред-
ставителем венгерской нации? То есть, опять-таки спор возник в связи с 
разделением власти. Однако, личность Байчи-Жилински, а также предло-
жение Коммунистической Партии, согласно которому Венгерский Осво-
бодительный Комитет Национального Восстания признает важное значение 
присоединения различных групп сопротивления, в результате которого 
обеспечивается единое руководство антифашистской борьбой и единое вы-
ступление
20
 — позволили принятие воззвания и воспрепятствовали тому, 
чтобы внутри Комитета возникли противоречия. 
Одновременно с воззванием Венгерский Освободительный Комитет 
Национального Восстания обратился с призывом к населению Будапеште. 
«Призываем народ Будапешта — читаем в распространявшейся в большом 
количестве брошюре, отказаться от выполнения всяких приказов эвакуации 
или поступления на военную службу. Пусть каждый остается на своем 
месте или скроется и пусть каждый человек всемерно воспрепятствует 
дьявольскому плану немцев и их прислужников, предателей-нилашистов, 
— насильственному отправлению венгерского населения. Особо обращаемся 
к работникам общественной безопасности, государственного управления 
и предприятий общественного пользования: пусть они в своих интересах 
остаются на местах. Пусть запуганные буржуазные слои, — священники, 
рабочие берегут свои рабочие места и орудия труда, пусть они самоотвер-
женным выполнением обязанностей покажут свою волю принадлежать к 
венгерскому народу. Нам обещано, что никто без причины обижен не будет. 
Венгерский Национальный Комитет Освобождения.»
27 
Венгерский Освободительный Комитет Национального Восстания не 
был, конечно, самоцельной организацией; его деятельность не могла огра-
ничиться и не ограничивалась простым объединением различных полити-
21
 Арх. ИИП, A. XXI/3/1944/58. 
25
 «Сопротивление», 20 ноября 1944 г. «Создан Венгерский Освободительный Ко-
митет». 
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 Арх. ИИП, A. XXI/3/1944/58. 
27
 Венгерское Рабочее Движение в 1939— 7945 гг. стр. 358. 
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ческих партий и групп сопротивления и пропагандистской работой. В каче-
стве основной цели он ставил перед собой организацию вооруженного со-
противления, вооруженного восстания. Во время переговоров по созданию 
ВОКНВ уже шла подготовка вооруженного сопротивления. Во главе дея-
тельности по организации вооруженного выступления как до 15 октября, 
так и после этого стояла Коммунистическая Партия. Военный Комитет при 
ЦК Коммунистической Партии помимо создания вооруженных партизан-
ских групп и руководства выступлениями уже создавшихся вооруженных 
партизанских отрядов большое значение придавал организации вооружен-
ного сопротивления внутри армии. Партия считала очень важным завоевать 
для дела сопротивления тех хортистских офицеров, — а через них и рядо-
вых солдат, — которые после 15 октября оставались верными Хорти. 
Об этом говорит открытое письмо Коммунистической Партии, с кото-
рым она обратилась к венгерскому народу: «Нашей наиболее решающей, 
крупнейшей и наиболее срочной задачей является — говорится в письме 
— организовать на основе сотрудничества армии и рабочих, вооруженное 
национальное сопротивление, создать партизанские отряды».
28
 В Открытом 
Письме определялись задачи, стоявшие перед всеми антифашистскими си-
лами, но прежде всего перед офицерством и рядовыми солдатами армии, 
настроенными против немцев и нилашистов. «Руководство Коммунисти-
ческой Партии понимает, что в настоящее время невозможно осуществить 
одновременного и единого выступления венгерской армии против немецких 
оккупантов, на стороне Красной Армии. Этого Коммунистическая Партия 
в настоящий момент и не ожидает от армии и офицерского состава. Однако, 
есть возможность на то, чтобы армия и офицерский состав в первых рядах 
принимали участие в борьбе венгерского народа. Необходимо прежде всего 
организовать на всех участках фронта сознательный саботаж со стороны 
венгерской армии. Необходимо нарушить планомерность сопротивления и 
снабжение боеприпасами. Необходимо повреждать и приводить в негод-
ность средства борьбы — танки, броневики, снаряды, автоматические орудия 
и т. д. Необходимо разрушить участки отступления немецких механизиро-
ванных сил. Наконец, необходимо организовать на фронте в данных благо-
приятных условиях капитуляцию частей венгерской армии, открытие ею 
фронтов, или же ее неожиданные фланговые и тыловые атаки против частей 
немецкой армии. Пусть венгерские солдаты не стреляют в Красную Армию, 
пусть они переходят на ее сторону поодиночке или группами. Во-вторых: 
организовать в тылу, непосредственно за фронтами, партизанские отряды, 
которые должны уничтожать пополнение, направляемое на фронт, а также , 
путем создания вооруженных очагов сопротивления раздроблять и зани-
мать немецкие войска. И наконец, в-третьих: планомерно подготовить спа-
28
 Там же, стр. 351. 
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сение Будапешта, а спасением столицы опрокинуть расчеты нацистского 
генерального штаба оказать эффективное сопротивление Красной Армии 
по линии Дуная . Именно поэтому, а т а к ж е в интересах вооружения парти-
занских отрядов армия и офицерский состав прежде всего обязаны обеспе-
чить вооружение рабочих и крестьян.»
29 
План последнего был разработан Военным Штабом, созданным в ноябре 
1944 г. при содействии Венгерского Освободительного Комитета Националь-
ного Восстания. 
В каких условиях был создан Военный Штаб? После событий 15 ок-
тября разные части венгерской армии, а также хортистские офицеры искали 
контакта с разными политическими группами сопротивления. В том числе, 
полковник Е. Надь связался с отдельными представителями объединенных 
в Венгерском Фронте партий, в частности с графом Дь. Дежефи, — с кото-
рыми он вел переговоры о привлечении отдельных частей армии. Немед-
ленно по прибытии в Будапешт Байчи-Жилински связался с полковником 
Е. Надь, который подробно проинформировал его об организационной 
деятельности внутри армии.
30
 Военный комитет при Ц К Коммунистической 
Партии — при помощи двух его членов — Дь. Палфи и Л. Шойома — также 
имел постоянный контакт с несколькими военными группами, организован-
ными под руководством хортистских офицеров, в том числе с группой капи-
тана К. Реваи и майора И. Радвани.
31
 Созданный по предложению Венгер-
ского Освободительного Комитета Национального Восстания Военный 
Штаб был призван объединить эти части и разработать центральный руково-
дящий орган.
32
 Комитет принял предложение Байчи-Жилински о том, чтобы 
начальником штаба назначить генерал-лейтенанта Яноша Кишша
33
 — од-
ного из венгерских офицеров, оказавшихся пригодными занять эту долж-
ность. Генерал-лейтенант Я. Кишш — хотя был уже в отставке, — приобрел 
себе большой авторитет среди хортистских офицеров. Это обстоятельство 
несомненно имело значение при его назначении главой военного штаба, од-
нако, намного важнее этого было общеизвестное антифашистское, антигер-
манское настроение Яноша Кишша. Кроме того, он был близким другом 
Байчи-Жилински. Еще в 1943 году Байчи-Жилински предложил Хорти, 
а также премьер-министру Каллаи предоставить Я. Кишшу важную поли-
тическую роль. В том числе он предложил иметь его в виду при выделении 
лица на должность министра обороны, после того, как заставили отказать 
29
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от этой должности генерал-лейтенанта В. Надьбацони-Надя.
34
 В декабре 
1943 г. по предложению Байчи-Жилински Я. Кишш стал членом военного 
трибунала, разобравшего дело главных организаторов погрома на терри-
тории бывшего югославского воеводства, в январе 1942 года, в том числе 
генерал-лейтенанта Ференца Фекетехалми-Цейднера.
35
 Сам Я. Кишш не раз 
показывал свое антигерманское настроение. Об этом говорил, например, 
его меморандум,
36
 с которым он обратился к Хорти, а также разработанный 
им в 1944 г. план антигерманских военных действий.37 Таким образом, 
Я. Кишш на самом деле подходил для руководства Военным Штабом. 
Байчи-Жилински поручил директору завода «Нитрохимия» Миклошу 
Маккаи, предоставившему свой автомобиль в распоряжение Комитета, по-
сетить генерал-лейтенанта Яноша Кишша и передать ему поручение.
38 
Около 10 ноября Маккаи прибыл в г. Кёсег, где жил Кишш и передал ему 
личное послание Байчи-Жилински, а также решение Комитета. Без коле-
баний Кишш принял поручение и немедленно выехал в Будапешт.
39
 В Буда-
пеште он встретился с Байчи-Жилински, а затем Надь информировал его 
о результатах проведенной работы. Начальником Военного Штаба, создан-
ного во главе с Кишшем, был назначен Надь.
40
 Важную роль занимал и 
капитан генерального штаба В. 'Гарчаи, привлеченный к движению Надем —, 
он руководил сбором военных лиц, организацией, распределением и коман-
дованием различных военных групп.
41 
34
 См. в наследствие Э. Байчи-Жилински переписку в связи с меморандумом Я. 
Кишша. Материал находится в собственности вдовы Э. Байчи-Жилински. 
35
 Там же, а также см. «Венгрия и вторая мировая война». Будапешт, изд. Кошут, 
1959., стр. 422—428. 
36
 См. в наследстве Байчи-Жилински меморандум Яноша Кишша. 
37
 В связи с военным планом И. Ковач писал: «Генерал (Я. Кишш — зам. автора) 
начиная с января работал над грандиозным планом и предложил Хорти произвести от-
ступление большинства частей венгерской армии на Балканский Полуостров, для соеди-
нения в горах с партизанскими отрядами Тито и генерала Михайловича. В момент дебар-
кации англо-саксонских войск на Балканах или достижения русскими войсками Карпат, 
Венгерские войска с помощью союзников приступают к освобождению Венгрии. План 
потерпел крах вследствие отказа Хорти, который даже 15 октября не желал вылететь к 
своим войскам, а оставался в Королевском Дворце, заявив, что командир должен оста-
ваться на капитанском мостике тонущего корабля. Он и слышать не хотел о балканской 
экспедиции, лишь в случае высадки там англичан.» И. Ковач, ук. труд. стр. 80. 
38
 Точную дату не удалось установить. В документах указаны дни между 8 и 12 
ноября. 
39
 Арх. ИИП, Дь—224 (За этим номером находятся протоколы допросов, произ-
веденных Национальным Судом Привлечения к Ответственности, а также материалы 
следствия и приговора.) 
40
 В 1943 г. Е. Надь был приговорен военным судом к двухлетнему тюремному 
заключению, (исполнение которого было временно приостановлено), по причине того, 
что в г. Кашша он однажды в обществе заявил, что немцы проиграют войну. Он был огра-
ничен в свободном передвижении п местом жительства ему был назначен Будапешт, где 
он находился под постоянным наблюдением. Летом 1944 г. он установил связь с «бюро 
выхода из войны» Хорти и через это с рядом офицеров в высоких чинах, участвовавших 
в махинации Хорти, направленной на выход Венгрии из войны. После 15 октября он 
отказался принести военную присягу «руководителю нации» Салаши. 
41
 Арх. ИИП, Дь—224. 
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Основную энергию военный штаб посвятил вовлечению в движение 
знакомых лично им или через круги друзей хортистских офицеров, перего-
ворам с последними. С самого начала стало ясным, что «создание связей 
военной линии является довольно случайным»,
42
 что не уделяется доста-
точного внимания контролированию политической благонадежности хор-
тистских офицеров, соблюдению конспирационных правил, вытекающих из 
нелегальности, не смотря на неоднократное предупреждение со стороны 
Коммунистической Партии.
43 
Штабом был разработан план освобождения Будапешта на основе 
проектов Надя. План состоял из трех орновных задач: «1. Взорвать линии 
транспорта по пути отступления немецких войск. 2. Предупредить взрывы, 
на которые немецкий генеральный штаб дал приказ, особо учитывая мосты, 
коммунальные сооружения и заводы столицы. 3. Возможно скорее создать 
контакт с советскими войсками и активно включиться в борьбу против 
немцев.»
44 
В целях подробной разработки и практического осуществления плана 
штаб решил организовать различные группы. Первой такой группой был 
корпус генерального штаба. Его задачи определялись в следующем: руко-
водство персональными делами, применение сил привлеченных офицеров и 
войсковых единиц, в соответствии с их подготовленностью, согласование 
задач привлеченных к делу различных войсковых частей, поддержка непо-
средственной связи с руководителями частей. В задачи корпуса входила 
кроме того поддержка контакта со связью. 
Перед технической группой стояла задача разведывания планов взрыва 
выделенных для этой цели мостов, объектов, предприятий общественного 
пользования и общественных зданий, воспрепятствование их уничтожению 
путем взрыва, а также разработка планов, обеспечивающих это. Третья, 
материальная группа была призвана собирать и хранить продовольствие, 
денежные средства, горючее для автомашин, оружия, боеприпасы и другие 
необходимые военные материалы. Группа по занятиям войсковыми частями 
имела задачу призывать к присоединению к движению сопротивления все 
войсковые части или отдельных состоящих на действительной службе офи-
церов и рядовых солдат, которые согласно поступившим донесениям решили 
прекратить бой. Наконец, группа связи имела задачей организовать систему 
связи, по возможности через государственную телефонную сеть, а также 
путем использования и хранения радиосети с большим радиусом действия.
45 
Было осуществлено создание первых двух групп — корпуса генштаба и тех-
42
 Там же. 
43
 Протоколы ареста Байчи-Жилински. 
44
 «Борьба нашей партии за демократию» (История Независимой Партии Мелких 
Сельских Хозяев), стр. 167. 
43
 Арх. ИИП, Дь—224. 
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нической группы, остальные группы предстояло создать в ближайшие 
дни.
46 
К середине ноября технической группой был разработан план по спа-
сению мостов, общественных зданий и наиболее важных объектов столицы. 
Согласно плану, одновременно с наступлением советской армии, после ухода 
немецких частей по охране мостов, предупредив вмешательство оставшейся 
немногочисленной немецкой охраны следовало заменить, правильнее, обез-
вредить заряды или же уничтожить электрические зажигательные проводы, 
иокрытые резиной. Охрану освобожденных от опасности взрыва береговых 
устоев мостов и общественных зданий предполагали обеспечить организо-
ванными специально для этой цели единицами.
47 
В дальнейшем план генерального штаба наметил разделение территории 
столицы на военные округи. Будапешт делился на 4 округа: 1. Чепель, 2. 
От рукава Дуная до ул. Керепеши, — т. н. юго-восточный округ, 3. т. н. 
восточный округ, расположенный к северу от ул. Керепеши до Дуная и 
наконец, 4. округом была Буда.48 Нам известны задачи второго округа49 
на первый период. Согласно этому в задачи командиров, стоявших во главе 
округов, вошел контроль заводов, инженерных сооружений, путей сооб-
щения, донесение о приобретенных сведениях, определение возможностей 
загряждения дорог, раскрытие устройств связи, наблюдение поведения рабо-
чих, установление с ними контакта, и наконец, создание станции по лич-
ному направлению.
50 
Подробный военный план, представленный перед Венгерским Нацио-
нальным Освободительным Комитетом, кратко состоял в следующем: «как 
только войска Красной Армии достигнуть границы Будапешта, организо-
ванные войска под командованием их офицеров по данному сигналу нападут 
на командные пункты немецкой оккупационной армии — гостиницы «Асто-
рия», «Рояль», «Риц», «Вена», гнездо Гестапо на Шваб-горе, немецкое по-
сольство, нилашистские министерства, а также «Дом верности». Другие 
штурмовые части захватят почту, дирекцию Венгерских Железных Дорог, 
вокзалы и железнодорожные узлы. Другие части оккупируют мосты через 
Дунай, имеюще первостепенное значение для будущего страны, обезвредя 
их охрану очистят их от взрывчатых материалов и помешают их уничто-
жению взрывом. Согласно плану одновременно с этими действиями борю-
46
 Арх. ИИП, Дь—224. (Подполковнику Алмаши была поручена организация 
группы связи. Задачей группы была разведка планов уничтожения радиостанции на 
Лакихедь, радиостудии, важных телефонных станций и разработка мер для воспрепят-
ствования этому.) 
47
 Арх. ИИП, Дь—224. 
48
 Там же. 
49
 Командование 2-м округом было поручено Е. Надь майору Р. Шрейберту. Арх. 
ИИП, Дь—224. 
50
 Арх. ИИП, Дь—224. 
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щиеся военные части в южной части Будапешта создадут контакт с совет-
скими частями и будут поддерживать его до тех пор, пока части Красной 
Армии прибудут в столицу и вместе с венгерскими частями уничтожат не-
мецкие и нилашистские единицы.»
51 
План на самом деле был грандиозным, однако, в нем не учитывались 
возможности и фактическое положение. Все это обнаружилось сразу же, 
как только приступили к организации необходимых для осуществления 
плана военных сил. На различных военных совещаниях не удалось выя-
снить, какие силы стоят за примкнувшими офицерами, а также неизвестно 
было и то, могут ли быть использованы эти силы?52 Распределению конкрет-
ных задач между отдельными офицерами мешало, — как констатировал 
полковник Надь, — отсутствие, правильнее, неточная явка привлеченных 
в движение офицеров.
53
 А были и случаи, когда отдельные офицеры либо 
отказывались выполнить полученную задачу, либо вообще отказывались 
принимать участие в «действиях». Так произошло, например, с рядом офице-
ров генерального штаба, работавших в Авиационном Управлении. Подпол-
ковник П. Алмаши отказался от выполнения приказа генерального штаба. 
Согласно приказу подполковник Алмаши должен был выехать на фронт 
к 1 венгерской армии и привлечь к делу сопротивления начальника штаба 
1 армии, полковника генштаба Йолшваи, в результате чего 1 венгерская 
армия должна была перейти на сторону Красной Армии и открыть перед ней 
фронт.
54 
Военный штаб не только не считался с благонадежностью офицеров 
и фактическими силами предложенных ими войск, и таким образом не видел 
и не мог видеть, возможно ли осуществить его план, скрываются ли реаль-
ные силы за различными грандиозными совещаниями, но кроме того он вел 
переговоры и с авантюристами, лицами, мечтавшими воспользоваться за-
путанным положением в своих собственных мошеннических целях. Таким 
был, например, случай с Я. Топой. Установив связь с группой Тарчаи, Топа 
утверждал, что на южной части Будапешта в его распоряжении стоят ок. 
2000 обученных и вооруженных партизан, к которым в случае конкретного 
действия он сможет привлечь еще около 8000 человек.55 Тарчаи и его группа 
отказались от плана использования предложенного Топой никогда не суще-
ствовавшего в действительности партизанского отряда только в результате 
протеста уполномоченных коммунистической партии Дь. Каллаи, затем, 
51
 Борьба за свободу в 1944 г. Издание Министерства Обороны, стр. 37. 
52
 Среди представившихся офицеров был, например, командир артиллерийской ди-
визии в Хаймашкере подполковник Шелмеци, однако, когда дело дошло до необходимости 
ее применения, выяснилось, что нет возможности привести тяжелую артиллерию в Буда-
пешт. И. Ковач: ук. труд, стр. 81. 
53
 Арх. ИИП, Дь—224. 
54
 Там же. 
55
 Арх. ИИП, A. XXI/3/1944/58. 
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Дь. Палфи, а также после того, когда они убедились в полной ненадежности 
Топы.
56 
Сомнительной была и ценность их связи, созданной с фракцией Демень.
57 
Демень также предложил военному штабу многочисленные, организованные 
рабочие отряды. В этом случае Надь был предупрежден о том, что речь 
идет о не признанной Коммунистической Партией фракции и что указанное 
и предложенное Демень количество вооруженных рабочих является нереаль-
ным.
58 
В то же время военный штаб не обращал достаточного внимания делу 
организации многочисленных дезертиров из армии, несмотря на то, что 
отдельным группам сопротивления представлялись иногда целые отряды, 
однако, их не использовали для военных действий. Во многих случаях «са-
мостоятельно сформировавшиеся небольшие отряды требовали конкретных 
задач, чтобы зря не терять времени.»
59 
Коммунистическая партия придавала большое значение делу органи-
зации единого вооруженного восстания, так как в центре ее планов стояли 
организация и развязывание всеобщего вооруженного восстания. Поэтому 
она всемерно содействовала работе военного штаба. На созванных по ини-
циативе коммунистической партии «согласительных совещаниях», в которых 
со стороны партии принимали участие Палфи, Шойом, со стороны Воен-
ного Штаба — Я. Кишш, Надь, Тарчаи, Радвани, Алмаши, Реваи и другие, 
партия добивалась того, чтобы путем сотрудничества организованных рабо-
чих с армией, оказания ими взаимной помощи продвинулось вперед дело 
вооруженного восстания. Коммунистическая партия считала важным не-
медленно начать вооруженную партизанскую борьбу, вооруженные высту-
пление небольших единиц. Однако, члены военного штаба, аналогично чле-
нам Венгерского Освободительного Комитета Национального Восстания 
возражали против этого. Возникли разногласия и относительно руковод-
ства создаваемыми отрядами вооруженной рабочей милиции. Военный 
штаб старался полностью изъять последние из компетентности коммунистов, 
социал-демократов, а также профсоюзов. Казалось уже, что переговоры 
попадают в тупик, когда по данному вопросу в середине ноября состоялось 
совещание руководителей. В совещании приняли участие Байчи-Жилин-
ски, секретарь коммунистической партии, Л. Райк, а также Военный Штаб. 




 Протоколы ареста Байчи-Жилински. 
57
 Фракция Демень называла себя коммунистической организацией и проводила 
фракционную деятельность. Она была против антифашистской политики Коммунисти-
ческой Партии, направленной на создание народного фронта, мешала формированию 
единства рабочего класса и антифашистского национального сплочения. 
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 Протоколы ареста Байчи-Жилински. 
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 И. Болдижар: « Д р у г а я Венгрия». Будапешт, изд. Антиква, 1946, стр. 36. 
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 Относительно этого см. Арх. ИИП, Дь—224 и протоколы ареста Байчи-Жилин-
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Коммунистическая Партия считала необходимым изложить свои по-
зиции на страницах своей газеты «Сабад Неп» относительно плана и деятель-
ности Военного Штаба и обратить внимание на тяжелые ошибки плана и 
всей организации. «Единственным путем предупреждения возможной ката-
строфы нашей страны и спасения собственных жизней является перераста-
ние движения национального сопротивления в вооруженную освободи-
тельную борьбу — говорилось в статье газеты «Сабад Неп» под заглавием 
«Вооруженную борьбу!». 
«Коммунистическая Партия дала себе отчет о своей ответственности 
перед своим классом и всем народом, когда она приступила к решению этого 
решающего вопроса, — говорится в дальнейшем. — Любая допущенная 
ошибка, необдуманный поступок, опрометчивое действие может только от-
крыть дорогу провокациям Гестапо, случаям аналогичным кровавой рас-
праве в Варшаве. Крупнейшей опасностью является прежде всего то, что 
значительные слои общественности, в частности интеллигенция и офицерство 
путают и отождествляют организацию вооруженной борьбы и ее расширение 
во всенациональное движение с организацией вооруженного «путча». Они 
представляют себе, что будто одним мановением по всей стране в один и тот 
же момент может вспыхнуть восстание, в результате предварительной, тай-
ной организации сил, четкого, планомерного разделения военных ролей и 
задач, предварительного, тайного вооружения всех сил. 
Дорога эта непроходима, неправильна и опасна. План неправилен, так 
как он основан не на испытанных в боях, а только лишь на предположенных 
силах. Именно поэтому, если дело и дойдет до действий, даже при наличии 
прекрасно разработанных планов, оно обречено на провал. И он является 
роковым, так как немыслимо тайное вооружение десятков тысяч людей и 
их организация путем конспирации без того, чтобы это раньше или позже 
не было раскрыто полицией. Таким образом, всякий путч и заговор чреват 
своим смертельным приговором и приводит к излишней гибели наиболее 
храбрых борцов. 
Вооруженная освободительная борьба венгерского народа может при-
обрести всенародный характер не в результате организации путча и заго-
вора, а через повседневные боевые выступления небольших групп из на-
родных масс. Необходимо центральное руководство и планомерность, но 
это должно покоиться на повседневно проявляющихся и растущих боевых 
силах. Вот в чем пути расширения борьбы и ее превращения во всеобщее 
выступление!»61 В момент выхода в свет этого предупреждения подпольной 
ски. Об окончательных итогах переговоров мы не располагаем точными сведениями. Из 
большинства данных видно, что состоялась договоренность о том, что каждая рабочая 
рота остается под собственным командованием, единицы же, которые насчитывают боль-
шее число солдат, будут командоваться офицерами действительной службы. 
61
 Газета «Сабад Неп», декабрь 1944 г. Важность Организации боевых отрядов, их 
ввода в бой были указаны в этом же номере, как предпосылки вооруженного восстания, 
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газеты «Сабад Неп» катастрофа, которую предсказала Коммунистическая 
Партия, уже наступила. Военный штаб был арестован. Однако, прежде, 
чем рассмотреть обстоятельства ареста необходимо остановиться на одном 
из весьма важных постановлений Венгерского Освободительного Комитета 
Национального Восстания. 
Венгерский Освободительный Комитет Национального Восстания 
считал нужным согласовать разработанный Военным Штабом план с планом 
по освобождению Будапешта Советской Армией и поэтому установить не-
посредственный контакт с СССР. В этих целях Комитет желал направить 
в Москву делегацию с задачей «информировать Советский Союз о деятель-
ности ВОКНВ», договориться о согласовании действий внутреннего сопро-
тивления и советских частей и просить Советский Союз признать Освободи-
тельный Комитет».
62
 После длительных переговоров и споров Комитет дого-
ворился о личном составе делегации и принял текст письма Байчи-Жи-
лински от имени Комитета главнокомандующему IV Укранского Фронта 
маршалу Р. Малиновскому и министру иностранных дел СССР В. Молотову. 
Согласно решению руководителем делегации должен был быть лауреат но-
белевской премии профессор А. Сент-Дьёрди, членами ее майор И. Радвани, 
как военный эксперт и Г. Пензеш, в качестве переводчика.
63 
В письме маршалу Малиновскому, Байчи-Жилински от имени Венгер-
ского Фронта и Венгерского Освободительного Комитета Национального 
Восстания просил главнокомандующего 11 (?) Украинским Фронтом ока-
зать делегации действенную помощь для выполнения ее срочной миссии и 
«одновременно изволить через делегацию установить непосредственную связь 
между Освободительным Комитетом и 11 Украинском Фронтом.»64 
В меморандуме, направленном министру иностранных дел СССР В. М. 
Молотову, ярко отражается неоднородный, — хортистский, главным обра-
зом буржуазный и мелкобуржуазный состав объединившихся в Венгерском 
Фронте и ВОКНВ антифашистских партий и групп сопротивления. Оказа-
лось, что эти организации не желали идти дальше «прокламации регента, 
данных господином регентом директив» в направлении демократизации, и 
согласно высказываниям В. И. Ленина. В статье «Ленин писал» говорилось: «Боевые 
группы немедленно после их формирования . . . должны приступить к действию, а именно, 
и в области практической работы . . . Работа эта разделяется на две части: с одной стороны 
она несет подготовительный характер, с другой стороны, исключительно военный . . . 
боевые группы не должны ограничить свою деятельность одной подготовительной рабо-
той, а должны, как можно быстрее, осуществить военные (вооруженные) выступления: 
1. Проводить военные занятия, 2. Установить слабые места противника, 3. Освободить 
военнопленных (и арестованных), 4. Отбить у врага вооружение применением оружия 
и т. д. Группы должны воспользоваться всеми возможностями . . . и ни в коем случае не 
должны откладывать свои действия до всеобщего восстания, так как без опыта, при-
обретенного в ходе боевого крещения, невозможно овладеть способностью к осущест-
влению восстания.» 
62
 Арх. ИИП, А. ХХ1/3/194№/58. 
63
 И. Болдижар, указанный труд, стр. 37. 
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 «Борьба нашей партии за демократию», стр. л—24—д25. 
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рассматривали прокламацию Хорти основой переговоров. Однако, дальней-
шие предложения меморандума свидетельствовали о том, что в ходе осво-
бодительной борьбы Комитет непременно рассчитывал на привлечение рабо-
чих, на участие в борьбе отрядов рабочих. Последнее явилось важным шагом 
вперед по сравнению с прокламацией регента Хорти.
65 
В вводной части меморандума, направленного министру иностранных 
дел В. М. Молотову, излагалась история формирования Венгерского Фронта, 




 Арх. ИИП, Дь—224. 
00
 Эта часть письма содержит несколько неправильных установлений с историче-
ской точки зрения, опровержение которых не является задачей настоящей статьи. Именно 
поэтому, ради полноты, ниже публикуем данную часть письма: 
«Его превосходительству, народному комиссару Иностранных дел СССР, Молотову. 
Ваше превосходительство ! 
После оккупации Венгрии 19 марта 1944 года немедленно началось сплочение демо-
кратических партий и сил и был создан Венгерский Фронт, ядро которого составлял 
старый парламентский союз Независимой Партии Мелких Сельских Хозяев и Социал 
демократической партии. Союз этот в рамках Венгерского Фронта был дополнен Ком-
мунистической Партией, Национальной Крестьянской Партией, союзом католических 
организаций, вернее созданной из них позднее Христианско-демократической Народной 
Партией, организацией легитимистов и объединением реформатских организаций. Вен-
герским Фронтом был установлен контакт и секретное сотрудничество с регентом 
Венгрии, Миклошем Хорти. Это секретное сотрудничество послужило политической 
основой прокламации регента Венгрии от 15 октября, в которой он заявил, что в интере-
сах перемирия он обратился к союзникам и одновременно в своем приказе, данном армии 
он велел армии четко выполнить его дальнейшие приказы. В связи с тем, что немцы и ни-
лашисты подготавливали путч, Миклоша Хорти младшего же Гестапо заманило в ло-
вушку и ранило, — может быть, и убило, — прокламация регента была произнесена 
раньше, чем венгерская сторона могла бы осуществить соответствующую военную под-
готовку действия. В результате этого превосходные вооруженные силы немцев сломив 
сопротивление лейб-гвардии сравнительно легко одержали верх и Миклош Хорти ока-
зался в плену у немцев.» (Газета «Уй Мадьярорсаг», 23 января 1946 г.) 
«Венгерский Фронт в результате исключения лица регента оказался перед при-
нятием нового решения. Будучи представителем преобладающего демократического боль-
шинства нации, Венгерский Фронт из-за прекращения деятельности другого конститу-
ционного фактора страны в этот роковой период сам взялся за осуществление прокламации 
регента Хорти, то есть, в интересах этого он стал во главе национального восстания 
против немецких оккупантов. Прежде всего он организовал из представителей партий 
Венгерского Фронта и наиболее ценных непартийных повстанческих организаций Венгер-
ский Освободительный Комитет Национального Восстания. От имени Венгерского 
Фронта и Освободительного Комитета честь имею выразить как можно скорее уста-
новить тесные связи и сотрудничество с Советским Союзом и Советской Армией, чтобы, 
таким образом, венгерские повстанческие силы как можно эффективнее приняли участие 
в деле освобождения нашей бедной, многострадальной Родины. 
В целях установления этих связей и сотрудничества повзольте обратить Ваше 
благосклонное внимание на уполномоченную настоящим письмом делегацию, в составе 
профессора АльбертаСент-Дьёрди, как ее руководителя и экстра ординарного профессора 
академии Гезы Пензеша, а также военного инженера-майора Имре Радвани как ее членов. 
Задачей делегации является ведение переговоров по нижеследующим вопросам, а также 
вопросам, возникающим в связи с ними : 
1. Венгерские части, открывающие фронт перед советскими войсками и присоеди-
няющиеся к советским войскам, не должны рассматриваться, как военнопленные, а органи-
зованные в отдельные войсковые соединения под командованием венгерских офицеров они 
могут принять участие — в рамках военных действий Советской Армии — в борьбе про-
тив Германской Империи. 
Данные к истории Венгерского освободительного комитета 147' 
Письма, в переводе на французский и русский языки и подписанные 
Байчи-Жилински, делегация должна была бы перевести с собой через линию 
фронта 23 ноября. Полковнику Надь еще раньше удалось наладить контакт 
с летчиками военного аэродрома г. Секешфехервар,
68
 и последние оказались 
готовыми перевести самолетом через линию фронта делегацию, которая 
должна была прибыть из Будапешта в Секешфехервар 23 ноября.69 Однако, 
отправлению делегации помешал арест Военного Штаба и лично Байчи-
Жилински, 22 ноября 1944 года. Одновременно с этим на аэродроме г. Секеш-
фехервар были арестованы и летчики, взявшие на себя переброску делегации 
через линию фронта.
70 
Несмотря на неоднократные предупреждения Коммунистической Пар-
тии Военный Штаб не принимал более строгих мер конспирации, не обращал 
внимания на выяснение благонадежности поддерживавших с ним связь 
офицеров. После 15 ноября уже и другие партии предупреждали Военный 
2. Взятые в плен с 1941 года венгерские солдаты и бывшие члены батальонов трудо-
вой повинности должны быть включены в организуемую венгерскую повстанческую армию 
и должны участвовать под венгерским командованием в борьбе за освобождение Родины 
и в дальнейших боях против Германской Империи. 
3. Организуемая таким образом венгерская освободительная армия, наиболее важ-
ной составной частью которой является организуемые на еще не освобожденных от врага 
территориях, главным образом, в Будапеште, рабочие отряды и те представители вен-
герского населения, которые готовы добровольно принять участие в партизанских боях, 
должны быть срочно и в соответствии с потребностью снабжены современным оборудо-
ванием и вооружением. 
4. В освобожденной Венгрии должна быть сохранена гражданская государст-
венная администрация, в том числе и органы поддержания порядка. 
5. Между силами венгерского национального восстания, действующими на осво-
божденных и еще не освобожденных территориях страны с одной стороны и Советской 
Армией с другой стороны должны быть осуществлены практическое сотрудничество и 
согласование действий. 
Обращаясь к Вашему Превосходительству с просьбой принять нашу делегацию 
как представительницу Венгерского Фронта и Освободительного Комитета, а также 
оказать делу венгерского национального восстания помощь в решении перечисленных выше 
а также связанных с ними вопросов, прошу Вас принять выражение моего искреннего 
к Вам уважения: 
Будапешт, 19 ноября 1944 года. 
Председатель Венгерского Освободитель-





 «Борьба нашей партии за демократию», стр. 125—127. 
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 Для перехода делегации через фронт Е. Надь обеспечил и второй путь. В случае 
тревоги делегация отправилась бы на автомобиле в г. Апатии, где стояли наши венгер-
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рейти на сторону советских войск по призыву Венгерского Освободительного Комитета 
Национального Восстания. (Газета «Уй Мадьярорсаг», 23 января 1946 г.) 
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 Отчетный доклад XXXIV съезду Социал-демократической партии, стр. 21, 
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в настоящее время в нашем распоряжении данных еще не удалось выяснить, каким 
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Отчетный доклад XXXIV съезду Социал-демократической партии, стр. 20. 
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Штаб, так как были арестованы многочисленные, имевшие контакт с дви-
жением сопротивления офицеры и гражданские лица.
71
 Правда, непосред-
ственно перед своим провалом Военный Штаб решил организовать более 
строгий контроль,
72
 однако, этим у ж е невозможно было воспрепятствовать 
аресту. Национальный Суд по Привлечению к Ответственности в результате 
донесения предателя, капитана танковых войск Т. Микулича, узнал пароль 
(офицеры представлялись паролем «Мози» («Кино»)) и Микуличем было до-
несено и о том, что 22 ноября, вечером, на квартире Тарчаи состоится сове-
щание.
73 
Вечером, 22 ноября, окрестность квартиры Тарчаи, на проспекте 
Андраши, номер 29, была окружена одним из наиболее пресловутых жан-
дармских отрядов, командиром которого был подполковник жандармерии Н. 
Оноди и под руководством капитана жандармерии Е. Радо начался арест 
участников совещания. Были арестованы и доставлены в тюрьму на Маргит-
кёруте Вильмош Тарчаи и его жена, Миклош Маккаи, Пал Алмаши, Каль-
ман Реваи и другие офицеры.
74
 Эндре Байчи-Жилински был арестован в 
его тайном убежище в ботаническом саду и ему помешали в том, чтобы поль-
зоваться оружием против арестовавших его людей;75 был т а к ж е арестован 
генерал-лейтенант Я. Кишш.
76 
Бесчеловечные жандармские агенты подвергали арестованных звер-
ской пытке. Радо лично руководил следствием и сам принимал участие в 
пытках. Перед народным судом капитан жандармерии Радо признался в 
пытках. «Мои агенты . . . сперва раздели их догола, затем резиновой палкой 
били поочередно их кисти руки и ступни. Затем мои агенты связали Байчи-
Жилински по рукам и по ногам и повесили его на потолок правой щико-
лотке. При пытках часто применяли «медвежью походу», что состояло в том, 
71
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вольно поздно. Эти венгерские офицеры не могли смотреть сложа руки, что немцы разла-
гают нашу армию, что они раздробляют и просоединяют их части к немецким единицам, 
— не говоря уже о гибели нашей страны. Осознав свою ответственность перед родиной, 
с помощью Освободительного Комитета они попытались превратить антигерманские на-
строения армии в действия. Однако, по причине давно начавшегося искусственного раз-
ложения офицерского состава невозможно было воспрепятствовать тому, чтобы среди них 
не оказалось предателя. С его помощью немецкие и «венгерские» палачи Гестапо наконец, 
могли удовлетворить свой зверский садизм, пыткой многочисленных арестованных . . . 
Число арестованных весьма большое. Среди них находится и Эндре Байчи-Жилински.» 
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что пытаемого человека заставляли танцевать вокруг одной шляпы на чет-
вереньках.»
77 
В воспоминаниях о пытках арестованных говорится о том, что офицеры 
и сам Байчи-Жилински были измучены до неузнаваемости. Жена Байчи-
Жилински перед Народным Судом рассказала: «Мне предоставилась воз-
можность поговорить с м у ж е м . . . Он лежал в постели, губы у него были 
синие. Его избивали и пытали электрическим током . . . никогда я не забуду 
его вид, когда я увидела его. Бедный, он сказал, мне что даже немцы с ним 
так не обращались.»
78 
На основе протоколов, составленных капитаном жандармерии Радо 
и его палачами был созван военно-полевой суд. В своем отчетном докладе, 
представленном «Организации Национального Суда по привлечению к от-
ветственности» Радо подытожил результаты следствия в следующем: Целью 
заговора было « . . . в согласованности с англо-саксонскими и советскими 
союзниками и с их помощью организовать сопротивление против Хунга-
ристского Государства и действующей немецкой армии, прежде всего ко-
оперируя с советской армией и содействуя как можно более быстрому ее 
переходу через территорию Венгрии. Осуществление прокламации бывшего 
регента в рядах армии, содействие приходу к власти партий «Венгерского 
Фронта» после оккупации страны русскими и наконец, организация воору-
женных сил и органов поддержания порядка также принадлежали к целям 
движения.»
79 
На следствие военно-полевого суда был дан приказ тем самым — теперь 
уже генерал-полковником — Фекегехальми-Цейднером, в процессе против 
которого, в связи с погромом в Новисаде, Я. Кишш был членом военного 
трибунала.
80
 Заседание военно-полевого суда состоялось б, 7 и 8 декабря, 
«в составе генералов, прикомандированных к министру без портфеля, упол-
номоченному по осуществлению полной мобилизации нации».
81
 Председа-
телем главного судебного разбирательства был военный судья, генерал-
лейтенант Дь. Вардяши, слушанием ж е руководил военный судья, пресло-
вутый д-р. В. Доминич.
82
 Представителем обвинения был военный судья 
капитан Дь. Шимон, и наконец, в качестве члена трибунала присутствовал 
нилашистский руководитель, полковник жандармерии Л. Хайначкёи. В 
день судебного разбирательства зал был переполнен членами Национального 
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 Газета «Вилаг», 27 февраля 1946 г. 
78
 Газета «Вилаг», 3 мая 1946 г. 
79
 Арх. ИИП, Дь—224. 
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 Арх. ИИП, Дь—224. 
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 Военный судья майор д-р. Вильмош Доминич за успешное проведение процесса 
и примерный приговор был произведен в подполковники/ Енё Леваи, указанный труд, 
стр. 75. 
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Управления по привлечению к ответственности, а также офицерами и глав-
ным образом, агентами жандармерии.
83 
Обвинение против Байчи-Жилински и 10 его товарищей было выдви-
нуто под предлогом измены родине.
84
 Текст обвинения хотя и не дословно, 
но по существу совпадал с отчетным докладом Радо.
85
 Против офицеров 
было выдвинуто и специальное обвинение.
86 
Во время слушания Байчи-Жилински и трое членов Военного Штаба 
— генерал-лейтенант Кишш, полковник Надь и капитан Тарчаи вели себя 
мужественно. На слушании Байчи-Жилински заявил: « . . .согласно моему 
убеждению я действовал сознательно, в интересах нашей страны, . . .я счи-
тал, что необходимо вырвать страну из войны, на стороне немцев, даже при-
меняя насилие . . . То, что я совершил, я сделал по политической и военной 
убежденности, это было последней возможностью освободить страну и вен-
герскую нацию из настоящего тяжелого положения.»
87
 На обвинение в том. 
что он вступил в союз с коммунистами — старыми его лютыми врагами, — 
он заявил: «страну, вовлеченную в бессмысленную войну, можно спасти 
только средствами, которые в данный момент имеются налицо и только идя 
по доступным путям . . . » «Участие коммунистов в союзе антигерманских сил 
является необходимым.»
88
 Кишш дал перед судом аналогичное заявление: 
«Я поступил по лучшему моему убеждению и когда я присоединился к дви-
жению, я руководствовался соображением, что тем самым служу моей 
родине.»
89 
Драпировавшийся в тогу «законности» военный трибунал после раз-
бирательства в первый день для дальнейшего соблюдения «законности» был 
вынужден отделить от дела остальных дело Байчи-Жилински, который, 
будучи депутатом парламента, был защищен правом неприкосновенности, 
и решил отложить разбирательство его дела до того времени, пока его право 
неприкосновенности не будет поражено парламентом.
90 
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 Арх. ИИП, Дь—224. 
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 Генерал-лейтенант в отставке Я. Кишш, капитан генерального Штаба д-р. В. 
Тарчаи, гусарский капитан запаса К. Реваи, полковник Е. Надь, подполковник П. Ал-
маши, майор авиации JT. Балажи, капитан генерального штаба И. Тот, капитан Й. Кёваго, 
майор В. Шрейбер и М. Маккаи. 
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 «Распущенные правительством левые партии объединились под новым названием. 
Новое движение, начавшееся под названием Движения Национального Освобождения, 
имело целью освободить страну из-под так называемого немецкого гнета, в согласован-
ности с целями союзников.» 
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 «Целью их организации было оказание вооруженного сопротивления вооружен-
ным стратегическим выступлениям союзных немецких войск и мероприятиям венгер-
ского правительства, в лежащем непосредственно за линией фронта городе Будапеште, 
в случае отступления немецких войск воспрепятствовать необходимому взрыву объектов 
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 «Дело Э. Байчи-Жилински, обвиняемого первой степени, в связи с тем, что он 
оказался депутатом парламента и еще не был выдан парламентом, отделяется от дела 
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Военно-полевой суд после проведения судебной комедии объявил при-
говор 8 декабря, в 12 часов дня. «Генерал-лейтенант Янош Кишш, обвиняе-
мый второй степени, капитан главного штаба в отставке Вильмош Тарчаи, 
обвиняемый третьей степени, капитан Кальман Реваи, обвиняемый четвертой 
степени, политический заключенный Миклош Маккаи, обвиняемый пятой 
степени, полковник Енё Надь, обвиняемый шестой степени и подполковник 
Пал Алмаши, обвиняемый седьмой степени единогласно признаются вино-
вными в измене, согласно п. 4. § 59 чрезвычайного закона. 
Поэтому в соответствии с 2—3 абз. § 444 Военноуголовного Кодекса, 
а также с п. 4 § 22 и последним абзацем § 7 Военно-уголовного Кодекса они 
приговариваются к смертной казни через повешение, при одновременном 
разжаловании и исключении их из рядов армии.» Дело остальных обвиняе-
мых передается судом «гражданскому суду».
91
 Военный трибунал, превра-
щенный в «совет по помилованию», отклонил просьбу о помиловании Яношу 
Кишшу, Енё Надь и Вильмошу Тарчаи, приговор же остальных был прев-
ращен в тюремное заключение сроком на 10—15 лет.92 Приговор, а также 
решение «совета по помилованию» и утверждение их заместителем началь-
ника генерального штаба венгерской армии, Фекетехальми-Цейднером, 
вскоре после объявления приговора были опубликованы.
93 
Через два часа, 8 декабря, между 14 и 15 часами приговор был при-
веден в исполнение на дворе военной тюрьмы на Маргит-кёруте. Тарчаи, 
Надь и Кишш были повешены.
94
 Приговор военно-полевого суда, а также 
сообщение о казни были официально опубликованы в нилашистских газетах 
9 и 10 декабря.95 
Из подпольных газет только в нелегальной газете Коммунистической 
Партии — газете «Сабад Неп» был опубликован некролог о казненных офи-
церах. «Скоро исполнится сто лет с того времени, когда в Венгрии вешали 
офицеров армии. Это произошло в г. Арад, в 1849 году, когда по приказу 
кровавого Гайнау генералы армии стояли под виселицей. Речь шла и тогда 
о свободе отчизны. Но в то время работу палача совершила сама император-
ская реакция, а теперь сами нилашисты — наемники Гестапо. Это они захле-
стывают петлей тех, кто мужественно, как патриоты, стремятся освободить 
остальных обвиняемых, и следствие против него приостанавливается до решения комис-
сии по праву неприкосновенности.» Арх. ИИП, Дь—22И. 
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мерение исполнить приговор в качестве устрашающего примера публично, на Кровавом 
Поле в Будапеште. Однако, отделение дела Байчи-Жилински от остальных обвиняемых, 
а также участившиеся выступления партизан заставили нилашистов отказаться от 
этого плана.) 
95
 В номере газеты «Пешти Хирлап» от 10 декабря о приговоре сообщается под 
названием «Новый строгий приговор военнополевого суда». 
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страну и народ от немецкого рабства. Однако, чего Гайнау не добился висе-
лицей, не удастся совершить и нилашам. Сколько бы они ни проливали вен-
герской крови, им не подавить движения сопротивления, в котором плечом 
к плечу с офицерами армии борются венгерские рабочие, крестьяне, бур-
жуазия. Их не страшит виселица. Наоборот: это только усиливает их реши-
мость окончательно расправиться с палачами — предателями родины. И эта 
расправа скоро наступит. Имя Яноша Кишша и его мужественных товари-
щей навеки будут сохранены в сердцах миллионов венгерских трудящихся.»
96 
«Национальный Союз Законодателей», т. е. «парламент» также быстро 
принял решение по делу Байчи-Жилински. На заседании парламента от 
7 декабря, как сообщалось официально в газете «Пешти Хирлап», «на осно-
вании обращения суда генерального штаба армии и на основании предло-
жения комиссии по праву неприкосновенности, право Байчи-Жилински на 
неприкосновенность было отменено.»
97
 Стремительное наступление Советской 
армии воспрепятствовало разбору дела Байчи-Жилински и исполнению 
приговора еще в Будапеште. В середине декабря Байчи-Жилински вместе 
с другими, находившимися в тюрьме на Маргит-кёруте политическими за-
ключенными был перевезен в Шопронкёхида. 23 декабря в школе деревни 
Шопронкёхида Байчи-Жилински снова был предан военно-полевому суду. 
Здесь уже нехватало времени для трехдневного судебного разбирательства. 
Через несколько часов судья Доминич объявил приговор к смертной казни. 
Утром, 24 декабря, накануне Рождества приговор был исполнен. Байчи-
Жилински, бывший заклятый враг коммунистов, который в силу своей тре-
воги за судьбу родины во время 2-й мировой войны оказался в одном лагере 
с коммунистами, утром 24 декабря 1944 года на дворе тюрьмы был казнен 
вместе с молодыми коммунистами. 
По приказу Временного Национального Правительства после осво-
бождения страны была произведена эксгумация тела Байчи-Жилински и 
были устроены похороны, достойные национального героя. Эндре Байчи-
Жилински провожал в последний путь освобожденный венгерский народ 
27 мая 1945 года. Венгерская Коммунистическая Партия, которая после 
25-летнего подполья снова могла свободно действовать, в своем центральном 
органе печати, газете «Сабад Неп» прощалась с «покойником нации» такими 
словами: «Мы хороним Эндре Байчи-Жилински. Наша страна имела уже 
более выдающихся государственных деятелей и хоронила более великих 
людей, чем он. Однако, еще в ничьей похоронной процессии нация наша 
не была столь единой — рабочие, буржуа, крестьяне . . . Наиболее высокое 
слово, что может быть о нем произнесено, это то, что он будет похоронен 
среди наших мучеников. Он умер за то же дело, как и наши мученики -
96
 Газета «Сабад Неп», декабря 1944 г. 
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 Газета «Пешти Хирлап», 10 декабря 1944 г. 
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за свободу Венгрии, за венгерский народ.»
98
 От имени Венгерской Комму-
нистической Партии у гроба прощался Дь. Каллаи.
99 
* 
Планированное Байчи-Жилински, Кишш и его товарищами воору-
женное восстание против немецких фашистов и их венгерских сообщников 
потерпело поражение. Оно было подавлено, так как ему изменили, но и 
потому, что планы его не были построены на мобилизацию на борьбу широ-
ких трудящихся масс, потому, что оно не считало своей задачей довести 
народ Будапешта до общенационального восстания через небольшие по-
вседневные вооруженные выступления. Большинство членов Венгерского 
Освободительного Комитета Национального Восстания все еще боялось 
революционного выступления масс. Поэтому после ареста штаба Комитета 
все движение распалось, не было объединяющей силы. Личное мужество, 
обаяние руководителей — Байчи-Жилински, Кишша и других прекратилось 
и не было сил, из которых единое руководство движением можно было 
бы восстановить. Хортистская часть офицерства отказалась от дальнейшей 
организации сопротивления. Политические партии и другие организации, 
входившие в Венгерский Фронт, снова предпочли возвратиться к прокля-
той политике «ожидания». После ареста руководителей сопротивления 
только Коммунистическая Партия сделала все возможное в интересах раз-
вертывания вооруженной партизанской борьбы на широком фронте. В конце 
концов только созданные Коммунистической Партией вооруженные парти-
занские отряды и несколько войсковых частей, перешедших на сторону 
советской армии, принимали участие в освобождении венгерского народа, 
с оружием в руках. 
Хотя план Байчи-Жилински и его товарищей был обречен на неудачу, 
все-таки, организованное ими движение сопротивления и их самоотвер-
женная храбрость и мужество останутся неотъемлемой частью антифашист-
ской борьбы венгерского народа за независимую, свободную, демократи-
ческую Венгрию. Несмотря на то, что Кишш, Надь и Тарчаи были офице-
рами армии Хорти, они сумели показать, что по требованию интересов 
родины они могли порвать со своим прошлым и стать антифашистами не 
только на словах, но и в действиях. 
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D o c u m e n t s re la t i fs à l ' h i s to i r e du Comi té de L ibé ra t ion du Sou lèvemen t 
Nat iona l Hongro i s 
I . P I N T É R 
R é s u m é 
A l 'automne de 1944, la Hongrie était restée le dernier satellite du fascisme hitlérien. 
Le 15 octobre 1944, l'équivoque tentative du régent Miklós Hor thy d'obtenir un armistice 
séparé subit un échec. Dans le pays, le pouvoir tomba aux mains des groupes d'extrème-droite 
des croix-fléchées prêts à servir jusqu 'au bout les fascistes allemands. Cette circonstance poussa 
les groupes civils et militaires auparavant pro-horthystes de se rallier de quelque manière au 
Front Hongrois antérieurement créé et représentant les intérêts des masses hongroises anti-
fascistes. C'est ainsi que, sous la présidence d 'Endre Bajcsy-Zsilinszky, se forma le Comité 
de Libération du Soulèvement National Hongrois, Comité dont la charpente fu t constituée 
par les partis groupés au sein du Front Hongrois — Parti communiste, Parti Social-Démocrate, 
Par t i des Petits-Propriétaires et le Parti National Paysan. Pour le Comité de Libération, 
l'objectif principal était le déclenchement d 'un soulèvement armé. L 'État-major militaire 
créé sous le commandement du général de division János Kiss fu t appelé à préparer et à diriger 
le soulèvement. L 'Etat-major élabora le plan de la libération de Budapest et chercha à établir 
le contact avec l'Armée Soviétique afin d'harmoniser les plans. La principale erreur de l 'État -
major consista dans le fait qu'il n'entendit pas parvenir au soulèvement avec l 'appui des 
masses, en organisant des combats réduits et préparatoires qui les auraient entraînées au sou-
lèvement armé; il prétendit y arriver par un coup d 'Etat , excluant les masses antifascistes 
et ne s 'appuyant que sur l 'armée. Cependant l 'État-major militaire fu t victime d 'une trahison, 
ses membres, ainsi que le président du Comité de Libération du Soulèvement National Hongrois, 
Endre Bajcsy-Zsilinszky, furent arrêtés par le Détachement National d'Exception. Les détenus 
subirent de cruelles tortures, Endre Bajcsy-Zsilinszky, János Kiss et deux de leurs compagnons 
furent exécutés. Après l 'arrestation de l 'Éta t -major du soulèvement, les partis et groupes de 
la Résistance firent à nouveau retraite. Le Par t i communiste resta seul à continuer l'organi-
sation de la lutte armée et ce ne furent que les groupes de partisans et certaines unités mili-
taires qu'il dirigeait qui prirent effectivement par t aux combats. 
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Das Eisenhüttenwesen in Ungarn 
am Anfang des 18. Jahrhunderts* 
von 
G . H E C K E N A S T 
Mit der Geschichte des E i senhü t t enwesens im spä t f euda l en Unga rn 
b e f a ß t e n sich zule tz t einige ve rd i en t e Forscher des ausgehenden 19. J a h r -
h u n d e r t s . Nach der sk izzenhaf ten und t r o t z d e m b a h n b r e c h e n d e n Arbeit von 
A. Kerpe ly 1 bo t A. E d v i Illés, au f Grund der bis dah in publ iz ier ten sämt l ichen 
Quellen und L i t e r a t u r , eine b i sher unübe r t ro f f ene geschichtl iche Übersicht . 2 
U n t e r den lokalgeschicht l ichen Monographien s t icht durch ih ren R e i c h t u m 
an Angaben und du rch ihre Schi lderungen zur Geschichte de r Technik die 
S tud ie von J . Mikul ik 3 über Dobschau , eines der Zent ren der spä t feuda len 
ungar i schen Eisenindus t r ie , h e r v o r . Diese Werke sind j e d o c h alle P r o d u k t e 
eines sei tdem überho l t en wissenschaf t l ichen S t a n d p u n k t e s . Die Verfasser der 
zusammenfassenden Werke be t r i eben keine se lbs tändigen archival ischen For -
schungen , und ihre Absicht war n u r , die geschichtl ichen Vorausse tzungen der 
Eisenindus t r ie ihres eigenen Zei ta l te rs sk izzenhaf t zusammenzufassen . Die 
lokalgeschicht l ichen S tud ien k o n n t e n anderersei ts — waren sie auf eine noch 
so gewissenhafte Que l l ensammlung aufgebau t —- gerade infolge ihres Charak-
te r s kein Gesamtbi ld übe r das ganze Land b ie ten . 
Deshalb erheischen die in U n g a r n neul ichst ange laufenen Forschungen 
ü b e r die Geschichte der Technik u n d der Indus t r i e vor allem die Ersch l ießung 
n e u e n , in erster Linie archival ischen und das Gebiet des ganzen historischen 
U n g a r n erfassenden Quel lenmater ia l s . 
* In den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen verwendet: 
CSSR, SA: Tschechoslowakei, Staatsarchiv, 
OLF: Ung. Landesarchiv, Filmarchiv, 
OL. NRA: Ung. Landesarchiv, Neo-Regestrata Acta, 
OL. RL: Ung. Landesarchiv, Archiv des Rákóczi-Freiheitskampfes, 
OL. UC: Ung. Landesarchiv, Urbar ia et Conscriptiones, 
OSzKK: Széchényi-Landesbibliothek, Handschriftenabteilung. 
1
 A . K E R P E L Y : Adatok a vas történetéhez Magyarországon a XIX. század elejéig (Beiträge 
zur Geschichte des Eisens in Ungarn bis zum Anfang des 19. Jahrhunder ts) . Budapest, 1899. 
2
 (A. E D V I I L L É S : ) A magyar korona országainak gyáripara az 1898. évben (Die Industrie 
der Länder der ungarischen Krone im J a h r e 1898). Hef t I I : Vas- és fémipar (Eisen- und Metall-
industrie). 1. Vasgyártás (Eisenfabrikation). Budapest, 1901. 
3 J . M I K U L I K : A bánya- és vasipar története Dobsinán (Geschichte der Bergwerks- und 
Eisenindustrie in Dobschau). Történelmi Tár , 1880 — 1881. 
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Für die Er fo r schung der landwei ten Geschichte des E isenhüt tenwesens 
sind die Quel lenverhäl tnisse des beg innenden 18. J a h r h u n d e r t s besonders 
günst ig . Das wicht igste archival ische Quel lenmater ia l des habsburgfe indl ichen 
ungar ischen Fre ihe i t skampfes 1703—1711 un te r F ü r s t Fe renc Rákócz i I I . ist 
in zwei Rudapes te r S a m m l u n g e n zugängl ich : im »Arch iv des Rákóczi-Frei-
he i t skampfes« benann t en Bes tand des Ungar ischen Landesarch ivs 4 u n d in der 
» U r k u n d e n s a m m l u n g der Kuruzenze i t« von K . Thaly, e ines ungar ischen Histori-
kers des vorigen J a h r h u n d e r t s . 5 Da sich die lei tenden S taa t so rgane des Rákóczi-
Fre ihe i t skampfes mit den Prob lemen der ungar länd ischen Eisenprodukt ion 
— in erster Linie zwecks D e c k u n g des Bedar fs der e inheimischen Waf fen - und 
Muni t ionsprodukt ion 0 — eingehend b e f a ß t e n , e rmögl ich t das Mater ia l der 
genann ten Sammlungen , m i t gewissen lokalgeschicht l ichen Ergänzungen , die 
Un te r suchung der Lage des E i senhü t t enwesens im Querschn i t t des ganzen 
Landes . 
I . 
Das Z e n t r u m der ungar l änd i schen E i senproduk t ion war am A n f a n g des 
18. J a h r h u n d e r t s das Bergland des sog. Oberungarn , die Täler der R ima (Stef-
felsbach), Murány , Csetnek, Sa jó (Salza), Bódva (Moldau), Gölnitz und Hernád 
(Kunder t ) , im Gebiet der damal igen K o m i t a t e Gömör, Zips, A b a ú j und Klein-
H o n t , d . h . der heutigen Os tmi t te l s lowakei . Einige E i s e n h ü t t e n waren außerdem 
in der Gegend von Neusohl bzw. von Munkács , ferner in Siebenbürgen t ä t i g . Ihre 
Anzahl genau zu bes t immen ist uns n icht b loß aus d e m Grunde n icht möglich, 
weil uns keine Landeskonskr ip t ion von E i s e n h a m m e r w e r k e n aus dieser Zeit 
e rha l ten ist , sondern auch deshalb, weil ihre Zahl infolge Abste l lung oder 
Vern ich tung von alten H ü t t e n , sowie infolge E r r i c h t u n g von neuen , beinahe 
von J a h r zu J a h r wechsel te . 
Lau t des Berichtes des durch den Senat der Konföde ra t i on der ungar-
ländischen S tände , durch diese politisch lei tende K ö r p e r s c h a f t des von Rákóczi 
ge füh r t en Fre ihe i t skampfes en t s and t en Ausschusses v o m 31. J a n u a r 1707 
waren im J a h r e vorher 67 Eisenschmelzöfen in Ungarn tä t ig . 7 Demgegenüber 
schä tz te K . T h a l y die Zah l allein der im Slowakischen Erzgebirge (d. h. im 
1
 Rezensiert von F. M A K S A Y : A Rákóczi-szabadságharc levéltára (Das Archiv des Rákóczi-
Freiheitskampfes). Levéltári Közlemények, 1954. S. 94 — 129 und E. I V Á N Y I : II. Rákóczi 
Ferenc politikai levéltára (Das politische Archiv Franz Rákóczi II). Ebd. S. 130 — 140. 
3
 OSzKK Fol. Hung. 1389. Fase. 1 - 3 2 . 
8
 G. HECKENAST: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban (Waffen- und 
Munitionsproduktion während des Rákóczi-Freiheitskampfes). Budapest , 1959. (Értekezések 
a történeti tudományok köréből. Űj sorozat 13.) 
7
 OL. RL. I. 1. Caps. В. fasc. 14. Protokoll der Senatssitzung in Rosenau, 31. Januar 
1 7 0 7 . In negotio ferri. (Die Angabe zitiert bei J . T A K Á C S : Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc 
korában [Das Tragen der öffentlichen Lasten im Zeitalter Franz Rákóczis II.]. Zalaegerszeg, 
1941. S. 65. Fälschlich auf das J a h r 1705 bezogen.) 
Das Eisenhiittemveisen in Ungarn am Anfang des 18. Jahrhunderts 157 
Z e n t r u m der E i s e n p r o d u k t i o n ) be t r i ebenen E i s e n h ä m m e r auf e twa h u n d e r t . 8 
Die mir zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n — vorwiegend u n v e r ö f f e n t l i c h t e n a rch iva l i -
schen — A n g a b e n ergeben fo lgendes Bi ld : 
I m K o m i t a t Gömör w u r d e n — lau t der Aufze i chnungen von K . T h a l y 
— a m 28. J u n i 1706 im T a l von E l t s e h (d. h . M u r á n y ) 12, im T a l v o n 
Csetnek 6, in d e m j e n i g e n von Rosenau (d. h . a m F l u ß S a j ó [Salza]) 10 Eisen-
h a m m e r w e r k e , u n d a u ß e r d e m auch a n d e r e n o r t s viele a u f g e n o m m e n . 9 L a u t der 
V e r r e c h n u n g P á l Lányis , des E i sen inspek to r s von R á k ó c z i , vom J a h r e 1707 
waren im K o m i t a t Gömör 27 E i s e n h ä m m e r in Be t r i eb . 1 0 Diese Angaben werden 
d u r c h die A u f n a h m e v o m J a h r e 1720, die hier 22 E i s e n h ä m m e r n a c h w e i s t , 
noch wahrsche in l icher g e m a c h t . 1 1 Die a rch iva l i schen D a t e n zeugen indessen 
v o n noch m e h r E i s e n h a m m e r w e r k e n . I m T a l von M u r á n y waren in Lauge -
Wiesen 1, in G r o ß - R a u s c h e n b a c h 3, in Nasse-Wiesen u n d Uinr lo lehota 1—1, 
in Luben ik u n d E l t s ch 2—2, i m b e n a c h b a r t e n Tal von K ö v i , in Poloszkó u n d 
R á k o s 1 — 1, in Szász lehota , a m Bach T u r ó c ebenfal ls 1 E i s e n h a m m e r w e r k in 
Bet r ieb . 1 2 I m T a l von Cse tnek waren 1705 Z e n s u s r ü c k s t ä n d e von 6 H ü t t e n -
bes i t ze rn ve rze i chne t , ein T e s t a m e n t v o m J a h r e 1704 e r w ä h n t einen s i e b e n t e n , 
w ä h r e n d die L i m i t a t i o n des K o m i t a t s G ö m ö r v o m J a h r e 1706 n u r i m allge-
me inen über die H ü t t e n v o n Csetnek, O c h t i n a u n d Groß-Slabosch sp r i ch t . 1 3 
I m Salzata l (Sajó) gab es j e eine H ü t t e in Rosenau , Nieder-Salza , Be t l e r , 
Vlachowetz , G r o ß - P o l o m a , H e n c k ó , Ober-Salza und R e d o v a , w ä h r e n d es in 
D o b s c h a u de ren m i n d e s t e n s 5 gegeben h a t . 1 1 Die Zahl d e r E i s e n h a m m e r w e r k e 
i m K o m i t a t Gömör d ü r f t e a lso d e m n a c h zwischen 30 u n d 40 gelegen sein. 
8
 K . T H A L Y : Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból (Li teratur-
und kulturgeschichtliche Studien aus der Rákóczi-Zeit). Budapest , 1885. S. 35. 
9
 OSzKK. Fol. Hung. 1389. Fase. 18. pag. 23. 
10
 A »vasinspektor« számadásaiból (Aus den Verrechnungen des »Eiseninspektors«). 
Budapest i Hirlap, 3 . September 1 9 0 8 . S. 2 2 . Zitiert bei S. M Á R K I : I I . Rákóczi Ferenc (F'ranz 
Rákóczi II.). Bd. II . Budapest , 1909. S. 262. — Diese Verrechnung befand sich in der Hand-
schrif tensammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ist jedoch inzwischen 
abhanden gekommen, somit war also ihre über die in der Zeitung Budapes t i Hirlap mitgeteil ten 
zusammenfassenden Angaben hinausgehende Verwertung nicht möglich. 
11
 B. ILA: A gömöri jobbágyság a XVII—XVIII. században az úrbérrendezésig (Die 
Leibeigenendes Komi ta t s G ö m ö r i m l 7 . —18. J a h r h u n d e r t bis zur Urbarialregelung). Budapes t , 
1938. S. 13. 
12
 ÖSSR, §A, Radvaii nad Hronom, КС. II . 823. Conscriptio census et laborum in bonis 
dominii Muraniensis. 28. J a n u a r 1702. — Ebd. КС. VI. Muran. Rat iones super pereeptionibus 
et erogationibus . . . 1702. — OL. RL . I. 2. e. No. 69. A murányi dominiumban lévő hámorok 
conscriptiója (Aufnahme der H ü t t e n auf der Domäne von Murány). S. d. (1705.) — OL. RL . 
II . 2. i. Prot . Ins t . No. 617. 30. J a n u a r 1707. 
13
 CSSR, ŐA, Rimavská Sobota . Archiv des Komi ta t s Gömör. P ro t . Congr. 1704 — 1706. 
fol. 82. — OL. RL . VII. 1. Tes tament des Daniel Bazik. Csetnek, 29. Februar 1704. — OL. RL. 
I I I . 1. e. Limitation im Komi ta t Gömör, 28. Jun i 1706. — Laut einer Aufnahme vom Jah re 
1683 (ÖSSR, §A, Radvai i nad Hronom, КС. II. 814.) gab es in Csetnek 3 Eisenhammerwerke 
und 6 Schwerthammerwerke, in Ochtina 1, in Groß-Slabosch 3, in Feketelehota und Bystro 
je 1 Eisenhammerwerk. 
14
 ÖSSR, SA, Rimavská Sobota . Archiv des Komi ta t s Gömör. Historische Denkmäler , 
No. 172. und Schriftstücke 1706 —1707: Conscriptio civitatis Rosnensis, 1706; Nova conscriptio 
pro anno 1706 in Valle Roznaviensi; Conscriptio dicarum . . . in districtibus Muraniensi et 
Roznaviensi . . . fac ta , 1707. — OL. RL. II. 6. a. Brief des Pál Lányi an Miklós Bercsényi. 
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I m K o m i t a t Zips s t a n d e n die meis ten E i senhü t t en in den Tälern de r 
F lüsse K u n d e r t (Hernád) u n d Gölnitz . Auf d e m Gebiet der an die Polen ver-
p f ä n d e t e n S t a d t Neudorf waren a m Anfang des 18. J a h r h u n d e r t s nur 2 H ü t t e n 
in Be t r i eb ; die H ü t t e n der Bürge r von Neudor f lagen zumeis t in dem n i ch t 
an Polen v e r p f ä n d e t e n Gebiet . I m K u n d e r t t a l (Hernád) , in K a b s d o r f , v e r p f ä n -
d e t e n a m 8. J a n u a r 1704 Graf Mihály Csáky u n d Gemahlin ihre E i s e n h ü t t e n an 
J á n o s U j h á z y u n d seine Gemah l in ; ebenfalls hier besaß eine H ü t t e Anta l Lány i , 
S t i e fva t e r des Kuruzenbr igad ie r s U r b a n Czelder. In Unte rs lowinka wurde 1704 
eine, in K r o m p a c h 1706 zwei, in K l u k n a u in den ersten J a h r z e h n t e n des 18. 
J a h r h u n d e r t s , in verschiedenen J a h r e n , je ein H a m m e r w e r k v o n verschiedenen 
Besi tzern aufgenommen. 1 5 I m T a l des F lüßchens Gölnitz, in Wagendrüsse l 
w u r d e n 1715 4 E i senhämmer ausgewiesen, die im Besitz v o n nicht e inheimi-
schen E inwohne rn waren ; auch U r b a n Czelder h a t t e hier ein E i s e n h a m m e r w e r k . 
A u ß e r d e m wissen wir von je e iner E i s e n h ü t t e in Stoß, Schwedler , Einsiedel , 
He l zmanowe tz u n d Jacke l sdor f , während es in Gölnitz u n d Fo lkmar deren je 
zwei gegeben zu haben scheint . 1 6 Die Zahl der Eisenwerke im K o m i t a t Zips 
b e t r u g also e twa 25. 
I m K o m i t a t Abaûj f i n d e n wir mehre re E i senhü t t enwerke im Ta l de r 
Moldau , u m Metzensei f fen; a u ß e r d e m besaß die S tad t K a s c h a u eine eigene 
E i s e n h ü t t e in K a s s a h á m o r , f e rne r erhielt 1704 A. András von Metzenseiffen 
die Bewill igung zur E r r i c h t u n g einer E i s e n h ü t t e auf d e m Regécer Gut von 
Rákócz i , an der Tolcsva.1 7 I m kleinen K o m i t a t Torna gab es auch ein E isen-
Dobschau, 2 4 . September 1 7 0 9 . — J . M I K U L I K : A bánya és vasipar története Dobsinán (Geschichte 
der Bergwerks- und Eisenindustrie in Dobschau). Történelmi Tár, 1881. S. 502 u. 504. — Ders.: 
Magyar kisvárosi élet 1526—1715 (Ungarisches Kleinstadtleben 1 5 2 6 — 1 7 1 5 ) . Rozsnyó, 1 8 8 5 . 
S. 58. — Ders.: Rozsnyó város 1703. évi számadása (Verrechnung der S tad t Rosenau vom Jahre 
1 7 0 3 ) . Történelmi Tár, 1 8 8 6 . S. 5 9 7 . — I. A C S Á D Y : Magyarország népessége a pragmatica sanctio 
korában. 1720—21 (Ungarns Bevölkerung zur Zeit der Pragmatica sanctio. 1720 — 21). Budapest , 
1 8 9 6 . S . 3 2 9 . — E D V I I L L É S , а . а . О . S . 3 7 . 
15
 S. M Ü N N I C H : Igló kir. korona- és bányaváros története (Geschichte der königl. Kron-
und Bergstadt Neudorf). Igló, 1 8 9 6 . S. 3 0 4 u. 4 2 6 — 4 2 7 . — OL. NRA. 1 4 0 7 / 1 8 . - L . H R I T Z : 
Czelder Orbán kuruc brigadéros (Der Kuruzenbrigadier U. Czelder). Közlemények Szepes-
vármegye Múltjából, 1 9 1 2 . S. 2 1 . — OL. NRA. 2 9 4 / 1 4 . — OL. UC. 1 1 3 / 5 4 . und 4 6 / 3 1 . — OL. 
RL . II . 3 . b. Rákóczis Mandat an das Komitat Zips. S. d. ( 1 7 0 7 ) und OL. RL. II. 4 . d. Brief 
des János Vitalis an den Wirtschaftsrat . Leutschau, 23. August 1706. 
1 6
 A C S Á D Y , а. а. О . S. 3 7 7 . — Z. B A K S A Y : Czelder Orbán, a Rákóczi-szabadságharc briga-
dérosa (Urban Czelder, Brigadier des Rákóczi-Freiheitskampfes). Századok, 1957, S. 751. — 
Archívum Rákóczianum. Abt. I . Bd. VIII. Budapest , 1 8 8 2 , S. 5 0 . — OL. UC. 5 7 / 2 4 ; OL. RL. 
V. 2. e. Mandatbrief von Pál Lányi fü r 9 Heiducken, 6. August 1706. — OL. RL. II . 4. h. 
Brief des Ferenc Görgey an den Wirtschaf tsrat . Gorg, 2 7 . August 1 7 0 7 . — OL. UC. 3 9 / 2 3 , 
3 9 / 5 6 u. 4 6 / 3 1 . — OL. NRA. 2 9 4 / 1 4 . — CSSR, SA, Levoca. Archiv des Komitats Zips. Prot . 
Congr. 1 7 0 7 — 1 7 0 9 . pag. 2 9 9 - 3 0 0 . 
17
 ÍSSR, SA, Kosice. Archiv des Komitats Abauj . Prot. Congr. 15. August 1706. — 
Archiv mesta Kosic. No. 12 519, 19 680 usw. — OSzKK. Fol. Hung. 1389. fasc. 9. pag. 366. 
— H. I. B I D E R M A N N : Das Eisenhütten-Gewerbe in Ungarn und dessen früheren Annexen. Pest , 
1 8 5 7 . S. 5 0 . — J . M I K U L I K : Rozsnyó város 1703. évi számadása (Verrechnung der Stadt Rosenau 
vom Jahre 1 7 0 3 ) . Történelmi Tár, 1 8 8 6 . S. 5 9 4 . — Über die Zahl der Hammerwerke von Metzen-
seiffen habe ich nur aus dem Jahre 1730 eine Angabe: KERPELY, а. а. O. S. 71. weiß zu dieser 
Zeit von 26 Eisenhammerwerken. — Der Aufbau des Hammerwerkes auf dem Gut von Regéc 
(OL. RL. II . 2 . i. Prot . Inst. Nr. 8 4 . Szeged, 2 0 . August 1 7 0 4 — vgl. S. K O L O S V Á R I — К . Ó V Á R I : 
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h ü t t e n w e r k i n D e m o ; 1 8 e i n e d e r b e d e u t e n d s t e n E i s e n s c h m e l z e n w a r i n T h e i ß -
h o l z , Kreis Klein-Hont i m B e t r i e b , u r s p r ü n g l i c h m i t z w e i , s e i t 1706 m i t d r e i 
H ü t t e n . 1 9 
I m K o m i t a t Sohl e r w ä h n e n d ie Q u e l l e n i n d e n J a h r e n d e s F r e i h e i t s -
k a m p f e s u n t e r R á k ó c z i d i e E i s e n g i e ß e r e i e n b z w . H a m m e r w e r k e v o n N e u s o h l , 
K o s z t i v j a r s z k a , R o c h n i t z , L i b e t h e n u n d M e d z i b r o d . 2 0 
A u f d e m Munkäcser Gutsbesitz R á k ó c z i s , i n d e r G e m a r k u n g v o n A l s ó -
V i z n i c e u n d S e l e s z t o w u r d e n 1 7 0 5 d ie in d e n 7 0 e r J a h r e n d e s 17 . J a h r h u n d e r t s 
e n t s t a n d e n e n u n d s e i t d e m w i e d e r h o l t z u g r u n d e g e g a n g e n e n b e i d e n E i s e n -
h a m m e r w e r k e w i e d e r h e r g e s t e l l t ; 1707 s t e l l t e m a n w a h r s c h e i n l i c h a u c h d a s 
H a m m e r w e r k v o n R e p e d e a u f d e m G u t v o n S z e n t m i k l ó s b e i M u n k á c s w i e d e r 
h e r , i m S o m m e r 1 7 1 0 w u r d e s o g a r d ie E r r i c h t u n g e i n e r w e i t e r e n H ü t t e u n d 
e i n e s D r a h t z i e h w e r k e s i n M u n k á c s b e s c h l o s s e n , o b d i e s j e d o c h t a t s ä c h l i c h 
a u s g e f ü h r t w o r d e n i s t o d e r n i c h t , w i s s e n w i r n i c h t . 2 1 
V o n a n d e r e n G e b i e t e n U n g a r n s s t e h e n m i r k e i n e A n g a b e n ü b e r E i s e n -
h a m m e r w e r k e z u r V e r f ü g u n g . D a s E i s e n s c h m e l z w e r k i n E i s e n b a c h b e i S c h e m -
n i t z , w e l c h e s v o m E n d e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s ö f t e r s e r w ä h n t w i r d , v e r s c h w i n d e t 
i n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s a u s d e n A k t e n . D a s i n d e n 7 0 e r 
J a h r e n d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s e r s c h l o s s e n e E i s e n b e r g w e r k i n B r e z n i c a , a n d e r 
G r e n z e d e r K o m i t a t e S o h l u n d B a r s , w a r a m A n f a n g d e s 18 . J a h r h u n d e r t s 
w i e d e r a u ß e r B e t r i e b . 2 2 
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye [Sammlung von Rechtsnormen unga-
rischer Verwaltungsbehörden], Bd. II/2. Budapest, 1890. S. 337.) ist zumindest fraglich, da wir 
keine Angaben über seinen Betrieb besitzen. Vgl. E. J Á R M A Y — I . B A K Á C S : A regéci uradalom 
gazdálkodása a XVIIE században (Die Wirtschaftsführung der Domäne von Regéc im 18. 
Jahrhunder t ) . Budapest , 1930. 
18
 1690 wird das Eisenhammerwelk des Gáspár Szontagh in Dernö erwähnt. D. S Z O N -
T A G H : Iglói és zabari Szontagh-nemzetség származási története és oklevelei (Abstammungsge-
schichte und Urkunden des Geschlechts Szontagh von Igló und Zabar). Pest, 1864. S. 128. — 
Im Herbst 1706 läßt man in den Komi ta ten Zips und Torna »Tag und Nacht« Nägel schmieden. 
OL. RL. II. 4. e. Verordnung des Wirtschaftsrats an János Gál, Verwalter von Torna, 19. Sep-
tember 1706. 
18
 E. J U R K O V I C H : II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánya (Der Freiheits-
kampf von Franz Rákóczi II . und Neusohl). Besztercebánya, 1903. S. 59. u. 184. — OSzKK. 
Fol. Hung. 1 3 8 9 . fasc. 5 . pag. 3 4 7 — 3 5 1 . — O . Z S E M L E Y : A tiszolei kincstári vasmű és fiskalitás 
monográfiája 1611—1903 (Monographie des fiskalen Eisenwerkes und der Fiskalität von Theiß-
holz). Rimaszombat, 1904; enthält k a u m einiges Material über den Anfang des 18. Jahrhunder ts . 
20
 OL. RL. V. 2. d. Conscriptio Camerae Novisoliensis officialium, carbonariorum et 
aliorum laboratorum . . . 1707. — OLF. C. 72. Archiv der Stadt Neusohl, fasc. 492. no. 10. — 
J U R K O V I C H , а . а . O . 1 3 . u . 5 6 . — E D V I I L L É S , а . а . О . S . 4 0 . 
2 1
 T. L E H O C Z K Y : Bereg vármegye monographiája (Monographie des Komitats Bereg). 
Ungvár, 1881. Bd. I I . S. 461. — Über die Eisenproduktion in Repede OL. RL. II . 2. e/A. 
Brief des Márton Krucsay an Rákóczi. Munkács, 6. April 1707: ». . . im Bergwerk von Repede 
habe ich die Begleute, Hüttenleute und Steinhauer angestellt und mich mit ihnen geeinigt.« — 
Plan des Drahtziehwerkes von Munkács: Archívum Rákóczianum. Abt. I. Bd. III . Budapest, 1874. 
S. 447 — 448; seine Errichtung behaupte t S. M Á R K I (a. a. O. Bd. II . S. 217.), irrt jedoch in seiner 
Quellenangabe. Von der Tätigkeit eines Drahtziehwerkes fehlt in dem gerade bezüglich 1710 
in großer Fülle erhaltenen Quellenmaterial über Munkács jede Spur (OL. RL. I. 1. Caps. 
D. fasc. 73. und Caps. H. fasc. 238, OL. RL. V. 3. d/B und Handschrif tensammlung der Ungar. 
Akademie der Wissenschaften, Abschriften aus dem Rákóczi-Archiv, Schuber No. 22.). 
22
 J . K A C H E L M A N N : Geschichten der ungarischen Bergstädte . . . Schemnitz, 1853 — 1867. 
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In Siebenbürgen a rbe i t e t en die E i s enhü t t en von Csík, B iba rc fa lva , 
Torockó , H u n y a d (Csernabánya) , Déva u n d Vaskóh (Belényes) kürzere oder 
längere Zeit f ü r die Kuruzen . 2 3 
Dieses detai l l ier te u n d in gewissem Grade unbed ing t l ückenha f t e Ver-
zeichnis der E i s enhü t t enwerke von U n g a r n und Siebenbürgen rech t fe r t ig t die 
in der Sena t ss i t zung von R o s e n a u e r w ä h n t e n 67 Eisenschmelzöfen als wahr -
scheinliche un te re Grenze. W a s die a n n e h m b a r e obere Grenze der Anzahl der 
E i s e n h a m m e r w e r k e be t r i f f t , übe r t r i eb K . T h a l y nicht zu sehr , wenn er ihre 
Anzah l im Z e n t r u m der E i s e n p r o d u k t i o n , im Slowakischen Erzgebirge, auf 
e twa 100 angese tz t hat .2 4 W e n n auch n ich t f ü r dieses Gebie t , so können wir 
doch diese Zahl fü r ganz U n g a r n u n d Siebenbürgen als obere Grenze a n n e h m e n . 
I I . 
Die Bes t immung des technischen Niveaus dieser E i s e n h a m m e r w e r k e 
ermögl ichen — t ro tz der R ü c k s t ä n d i g k e i t der ungar länd ischen Forschungen 
über die Geschichte der Techn ik — im allgemeinen die in der E in le i tung 
e r w ä h n t e n ungar ischen W e r k e zur Geschichte der Techn ik , die gegen E n d e 
des 19. J a h r h u n d e r t s erschienen sind. Auf Grund dieser W e r k e ist a n z u n e h m e n , 
d a ß die e r w ä h n t e n H ü t t e n im al lgemeinen sogenannte Slowakenöfen oder 
Baue rnö fen (Blaufeuer) w a r e n . »Ein derar t iges H a m m e r w e r k bes tand . . . im 
wesent l ichen aus einem großen Herd (Ofen) und aus e inem durch Wasse rk ra f t 
ange t r i ebenen H a m m e r — aus dem H a m m e r w e r k im engeren Sinne — welch ' 
le tz teres ebenfal ls mit e inem Herd (Feuer) kleineren U m f a n g e s v e r b u n d e n 
war.« Dieser T y p blieb bis zur ers ten Hä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s e rha l t en , nu r 
seine Abmessungen erwei te r ten sich im Laufe der Zeit : ». . . die Höhe wechselte 
zwischen 10—12 F u ß und der Ofen besaß einen Schmelz raum von 20—25 
Zoll Durchmesser und 16—18 Zoll Höhe . . . Da die tägl iche P r o d u k t i o n 
eines Slowakenofens aus zwei Blöcken von je 250—300 P f u n d Gewicht b e s t a n d , 
k o n n t e seine wöchent l iche P r o d u k t i o n an ges t recktem Eisen 40—50 Zen tner 
n ich t übers te igen . . . U m diese tägl iche P roduk t ion von 5—6 Zen tnern waren 
b e s c h ä f t i g t : be im Slowakenofen 2, be im Glühofen u n d H a m m e r 3, u n d am 
W ä r m e f e u e r und S t r e c k h a m m e r 2, also in abwechselnder Tages- u n d Nach t -
Bd. III . S. 125, 147 usw. — Ders.: Das Alter und die Schicksale des ungarischen . . . Bergbaues . . . 
P r e ß b u r g , 1870. S. 177. — KERPELY, а . а . O. S. 51. 
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 OL. RL. II . 2. e/A. Brief des János Bethlen an Rákóczi. Kisbun, 28. Jun i 1707. 
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 THALY, a. a. O. S. 35. — Darin jedoch, daß diese zumeist »neu errichtet« worden wären, 
ha t T H A L Y nicht recht. Von den obenerwähnten Hammerwerken ents tanden eines in Groß-
Rauschenbach (1701 — 1707), eines in Dobschau (1707), eines im Gölnitztal (1708), eines in 
Jeckelsdorf (um 1703), eines in Theißholz (1706), eines in Libethen (1704), zwei bei Munkács 
(1705), ferner, wenn sie tatsächlich errichtet wurden, das auf der Domäne von Regéc (1704) 
und das von Repede (1707), insgesamt also acht, höchstens zehn, im ersten Jahrzehnt des 
18. Jahrhunder t s , größtenteils dort , wo früher bereits Hammerwerke in Betrieb gewesen 
waren. 
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arbe i t 14 Arbeiter.«2 5 Auße rdem » t r e f f en wir bere i ts im 17. J a h r h u n d e r t auf 
vom H a m m e r w e r k -— als Schmiedewerk — ganz abgesonder te und gewiß 
umfangre i che re Öfen, sog. Floßöfen (Maß), aus denen das aus den geschmolze-
nen Eisenerzen gewonnene Metall n i ch t mehr als formloser Block, sondern 
als längl iche Barre (Gans) hervorging , sogar, da es im Ofen ganz flüssig war, 
auch in b e s t i m m t e F o r m e n gießbar w a r . . . Spä te r wurden die F loßöfen (Maß) 
mit e inem noch größeren Herd versehen , wobei m a n sich weniger um die 
S t r eckba rke i t des Gußeisens k ü m m e r t e , da das Roheisen in besonderen Herden 
(Fr ischfeuer) und S t r e c k h ä m m e r n d u r c h Blasen, Glühen und Schmieden mit 
schwereren und le ichteren H ä m m e r n von seiner Sprödigkei t befre i t und erweicht 
wurde.«2 6 Außer den größeren H a m m e r t y p e n gab es noch kleine Schwer t - und 
H a c k e n h a m m e r w e r k e . 2 7 
Die vereinzel ten u n d gegensätzl ichen Angaben , die uns v e r f ü g b a r sind, 
ges t a t t en uns nicht , i rgendwelche Vera l lgemeinerung über die Bet r iebskos ten 
eines E i s e n h a m m e r w e r k e s zu ve r suchen . Sie ermöglichen uns j e d o c h , annä-
herungsweise fes tzuste l len , wie viel Eisen in Ungarn während eines J ah re s a m 
A n f a n g des 18. J a h r h u n d e r t s p roduz ie r t wurde. 
L a u t des Ber ichts des Ausschusses in der Senatss i tzung von Rosenau 
waren aus den von ihnen verze ichne ten 67 Schmelzöfen des L a n d e s — im 
Jah re sdu rchschn i t t 400 Zentner auf einen Ofen gerechnet — 26 800 Zentner 
Eisen zu erwarten, 2 8 was auf ein H a m m e r w e r k wöchent l ich gerechnet (mit 30 
Arbei t swochen für das J a h r ) 13 Z e n t n e r n en t sp r i ch t . Lau t der Ver rechnung 
Pál Lányis vom J a h r e 1707 wurde v o m 20. April bis zum 20. N o v e m b e r , d. h . 
ebenfal ls während 30 Wochen, in 27 H a m m e r w e r k e n rund 35 000 Zentner 
Eisen produzier t ; 2 9 das bedeute t je H a m m e r w e r k u n d je Woche 43 Zentner . 
Auf dem Gutsbesi tz von Murány w u r d e n auf ein H a m m e r w e r k wöchent l ich 
18 Zen tne r gerechnet , 3 0 die Landeskonskr ip t ion v o m J a h r e 1715 rechne te auf 
das H a m m e r w e r k von Rosenau ebensoviel ,3 1 auf das Schmelzwerk von Theiß-
holz im J a h r e 1705 wöchent l ich 20 Zen tner und , wenn zwei Öfen im Betr ieb 
waren , das Doppelte .3 2 Von den E i s e n h a m m e r w e r k e n des Gutsbes i tzes von 
Munkács wurden 1679 zusammen 10—18 Zentner wöchent l ich, in Sieben-
2 5
 M I K U L I K , A bánya- és vasipar . . . а. а. О . Történelmi Tár , 1 8 8 0 . S . 6 1 4 — 6 1 5 . — E D V I 
I L L É S , a . a . O . S . 3 0 - 3 1 . 
2 6
 M I K U L I K : A bánya- és vasipar... a . a . O . Történelmi Tár, 1 8 8 0 . S. 6 1 5 — 6 1 6 . -
Zu dieser technischen Schilderung muß bemerkt werden, daß Mikulik zwischen Floßöfen und 
Hochöfen keinen Unterschied kennt, da in dem zeitgenössischen Quellenmaterial beide Typen 
»Maß« genannt werden. 
27
 Schwerthammerwerke gah es vorwiegend in Csetnek. Hackenhammerwerke gab es 
vielerorts, eines war z. B. das von Kosztiviarszka, mehrere gab es in Metzenseiffen usw. 
2 8
 T A K Á C S , a . a . О . S . 6 5 . 
29
 S. Anm. 10. 
30
 OL. RL. I. 2. e. No. 69. 
3 1
 A C S Á D Y , a . a . О . S . 3 2 9 . 
32
 OL. RL. V. 3. d/B. Aufzeichnung über die Produktion und Unkosten des Eisenham-
merwerkes von Theißholz. Neusohl, 1. Juli 1705. 
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bürgen vom H a m m e r w e r k in Csík 1694 den bisher igen k a u m 3 Zentnern 
gegenüber wöchent l ich 8—9, v o m H a m m e r w e r k v o n Csernabánya 1710 über 
12 Zentner e rwar te t . 3 3 
Der außerorden t l i che Untersch ied , der zwischen den e r w ä h n t e n Schät-
zungen , E r w a r t u n g e n u n d den auf eine Woche u n d auf ein H a m m e r w e r k 
reduz ier ten P r o d u k t i o n s a n g a b e n der einzigen zur Ver fügung s t ehenden Ver-
r echnung (von Lányi ) bes t eh t , k a n n n u r dadurch e r k l ä r t werden, d a ß es unter 
den 27 H a m m e r w e r k e n der Lányischen Ver rechnung in großer Zahl Betriebe 
mi t zwei oder mehr Schmelzöfen gegeben haben m u ß . Hierauf l äß t auch die 
hohe Zahl (1206) der in den 27 H a m m e r w e r k e n angeste l l ten Arbe i te r schließen, 
denn dies en tspr ich t im Durchschn i t t 44—45 Arbe i t e rn je Be t r ieb . (In dieser 
Zahl sind of fenbar auch die Kohlenbrenner u n d Fuhr leu te inbegriffen.) 
Wenn wir fü r die 27 H a m m e r w e r k e je Be t r i eb zwei, insgesamt also 54 
Öfen rechnen , so en t sp r i ch t der e rha l tene D u r c h s c h n i t t von 43 Zentnern 
schon ziemlich gut den 40 Zen tne rn der be iden Öfen von Theißholz . Es 
ist jedoch auch n ich t ausgeschlossen, daß h i n t e r diesem außerordent l ich 
hohen Durchschn i t t die he rvor ragende Leis tung einiger F loßöfen im Komi-
t a t Gömör s teckt . 3 4 
Die P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t der einzelnen H a m m e r w e r k e weis t demnach 
sehr große Abweichungen , und wahrscheinl ich auch innerhalb eines Hammer-
werkes nicht geringe Schwankungen auf . Wir meinen jedoch, ke inen zu großen 
Fehler zu begehen, wenn wir die E i senproduk t ion pro H a m m e r w e r k und pro 
Woche im Landesdu rchschn i t t e twas höher als die Schä tzung des Senatsaus-
schusses, e twa mi t 18 Zentner anse tzen . So e rha l t en wir, indem wir die j äh r -
l ichen 26 800 Zen tner der Sena tss i tzung als M i n d e s t m a ß ansehen, im Fall von 
67 H a m m e r w e r k e n 36 180, im Fal l von 100 H a m m e r w e r k e n 54 000 Zentner 
als Max imum der P r o d u k t i o n . 
33
 Munkácsi uradalmi vashámoros utasítása (Anweisung für den Hüttenverwalter auf 
der Domäne von Munkács). Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. S. 399. — Utasítás a 
csíki vashámoros részére (Anweisung für den Eisenhüttenverwalter von Csik). Ebd. 1899. 
S. 76. — Utasítás a csernabányai vashámor kezeléséről (Anweisung über die Verwaltung des 
Eisenbüttenwerkes von Csernabánya). Ebd. 1 8 9 7 . S. 1 2 7 . — J . T A K Á C S (a. a. О . S. 6 6 . ) behaup-
te t irrtümlich, daß das Eisenbergwerk von Seleszto vom 12. Ju l i 1710 bis zum 13. September, 
also während zweier Monate, 12 Zentner und 24 Pfund Eisenerz gefördert hä t te . Das ist nur 
die Menge, die zur Bearbeitung in das kleinere Hammerwerk von Seleszto kam (OL. RL. 
V. 3. d/B. Extractus laborum in minori officina ferraria Celestoviensi). Die Produktionsangaben 
des größeren Hammerwerkes sind aus dieser Zeit nicht bekannt , wir haben indessen keinen 
Grund zu bezweifeln, daß die Produktionskapazität der beiden Hammerwerke auf der Domäne 
mindestens ebenso groß war wie früher. 
34
 Der Überlieferung nach wurde der erste Hochofen in Dobschau u m 1680 errichtet 
(BIDERMANN, a. a. O. S. 42 — 43), und der zweite gerade in den Jahren des Rákóczi-Freiheits-
kampfes. Diese Tradition ist aber — obzwar sie bisher nie bezweifelt wurde — irrtümlich. 
Die neuesten Forschungen beweisen, daß der erste Hochofen in Ungarn im Jah re 1722 in Dob-
schau erbaut wurde, der zweite im Jahre 1726 in Libethen, und der dritte im Jahre 1739 in 
Rochnitz (G. HECKENAST: Lányi Pál. A magyarországi korai kapitalizmus történetéhez [Pál 
Lányi. Zur Geschichte des Frühkapital ismus in Ungarn]. Történelmi Szemle, 1962. S. 18 — 36.). 
— Am Anfang des 18. Jahrhunder t s kann also unter »Maß« nur Floßofen verstanden werden. 
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Da ein Zentner zu dieser Zei t aus 120 P f u n d bes tand u n d ein P f u n d 
0,498 kg en t sprach , ein Zentner also mi t 59,864 kg gleichwertig war , 3 5 k a n n 
U n g a r n s jährl iche E i senproduk t ion a m Anfang des 18. J a h r h u n d e r t s , in heu t i -
gem Gewicht ausgedrück t , zwischen 16 043 und 32 326 q gelegen h a b e n . 
I I I . 
Die Besi tzverhäl tnisse der ungar länd i schen und s iebenbürgischen Eisen-
h ü t t e n w e r k e würden eine e ' ngehende U n t e r s u c h u n g e r fordern , wir ve rmögen 
sie j e d o c h nur sk izzenhaf t zu p r ü f e n . 
E i s e n h ü t t e n k o n n t e n im Besi tz der K a m m e r , irgendeines Gutsbesi tzers 
oder e iner S tad t , a u ß e r d e m einiger Kleinadel igen, S t ad tbü rge r , Bewohner von 
Mark t f l ecken , Freigelassenen, sogar Leibeigenen sein, und w a r e n en tweder 
auf f i ska l em, oder gu t she r r scha f t l i chem bzw. s t äd t i schem Boden e r r ich te t . 
W e n n der Hü t t enbes i t ze r nicht m i t dem Besitzer des Grunds tückes ident isch 
war , so zahl te er dem Grundbes i tzer einen Zensus. Dieser war dem E i n k o m m e n 
der E i s e n h ü t t e angemessen, war j e d o c h nicht u n m i t t e l b a r d a v o n abhängig . 
Die E i s e n h ü t t e n auf dem Gut von M u r á n y zahl ten z. B. 1705 d e m Fiskus 
fo lgenden Zensus: J o h a n n Czelder n a c h seiner H ü t t e von Lange-Wiesen 18, 
Sa lamon Rőczei und György B a r t ó n a c h ihrer H ü t t e von Groß -Rauschenbach , 
sowie Má tyás Kos té ly und Kris tóf E v e r nach ihrer H ü t t e von E l t sch je 12 
Gulden , I s tván S t u r m a n nach seiner H ü t t e von Nasse-Wiesen 12 Gulden 50 
Denare , Pé te r F r enyó nach seiner H ü t t e von Umrlo lehota (mit zwei Öfen) 
und der dazu gepach te ten Wiese z u s a m m e n 47 Gulden ; der Zensus der beiden 
H ü t t e n in der G e m a r k u n g von L u b e n i k be t rug z u s a m m e n 32 Gulden. 3 5 
Fiskale H ü t t e n waren in U n g a r n die von Rochni tz und Neusohl , beide 
Be t r iebe der Neusohler K a m m e r , a u ß e r d e m s t a n d e n der K a m m e r 4/16 des 
Eisenwerkes von Theißholz vor d e m Fre ihe i t skampf zu.37 In S iebenbürgen 
waren die E i senhammerwerke von Vaskóh , Csernabánya , Déva u n d Csíkmada-
ras in f i ska lem Besitz.3 8 Die während des Fre ihe i t skampfes von Rákócz i zwecks 
Muni t ionsproduk t ion err ichte ten E i s e n h ü t t e n — in Libe then , Theißholz , Dob-
s c h a u — scheinen ebenfal ls Betr iebe de r K a m m e r gewesen zu sein. 
E isenwerke im Besitz von Grundbes i t ze rn gab es z. B. auf d e m Gut von 
Munkács . Hier war der H ü t t e n m e i s t e r Angestel l ter des Gutes i m Vert rags-
ve rhä l tn i s , der von der wöchent l ichen E i senproduk t ion regelmäßig mindes tens 
10 Z e n t n e r , von einer W o c h e n p r o d u k t i o n von 18 Zen tnern sogar 12 Zentner 
dem G u t einzuliefern verpf l ich te t w a r , und was er d a r ü b e r p roduz ie r te , davon 
3 5
 B . H Ó M A N : Magyar pénztörténet 1000—1325 (Ungarische Münzgeschichte 1 0 0 0 — 1 3 2 5 ) . 
Budapest , 1916. S. 118. 
36
 S. Anm. 30. 
3 7
 Z S E M L E Y , а . а . O . S . 1 0 . 
38
 OL. RL. II. 2. e/A. Brief des J ános Bethlen an Rákóczi. Kisbun, 28. Jun i 1707 und 
Rákóczis Antwort : OL. RL. II. 3. h. Prot . Rák . Bd. IV., 3. August 1707. 
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bezahl te er die Arbei ter u n d ersetz te die a b g e n u t z t e n Geräte.3 9 Eisenwerke im 
Besitz von Grundbes i t ze rn f inden wir nicht nu r auf Großgrundbes i tzen , son-
de rn auch im Besitz von Adeligen mi t mi t t l e rem G u t , so die E i senhü t t e des 
P á l Jancsó in K l u k n a u , die von einem Verwal te r namens P e t r e n k ó gelei-
t e t wurde. 4 0 
In s t äd t i schem Besi tz war Kas sahámor , oder die Sensenhü t te der S tad t 
Neusohl in Kosz t i v j a r s zka , zeitweise in E igenve rwa l tung der S t a d t , zeitweise 
an Un te rnehmer v e r p a c h t e t . D"'e H ü t t e in Kosz t iv j a r szka pach t e t e z. B. von 
1705 bis 1707 Menyhér t Szmr tn ik , Sena tor von Neusohl , da jedoch die Pach t 
n ich t einträglich genug f ü r ihn war , gab er sie der S t a d t zurück. 4 1 
Bürger von S t ä d t e n und Markt f lecken , Armal i s t en , Freigelassene, sogar 
Leibeigenen werden of t als Hü t t enbes i t z e r verze ichne t . So besaßen z. B. Illés 
K o z m a und Pá l Mikovszky, Bürger von K ä s m a r k , je eine H ü t t e in Wagen-
drüssel,42 Pé te r F renyó , Adeliger von Kövi , eine in Umrlo lehota oder J ános 
P e t r u s , Leibeigene von Nasse-Wiesen, eine in Groß-Rauschenbach . 4 3 
In diesen H ü t t e n war der grundlegende Teil der P roduk t ionsmi t t e l , das 
Wasse rk ra f twerk , der Schmelzofen und das Schmiedewerk , E igen tum des 
Hüt t enbes i t ze r s . Nicht i hm, sondern dem G r u n d h e r r n gehört der F u n d u s , der 
Grund , wo der Bet r ieb s t a n d , und das Wasser , das die Tr iebkra f t l ieferte. Der 
F u n d u s und das Wasser gingen nur zeitweilig, in F o r m einer P a c h t in den 
Besitz des Hü t t enbes i t ze r s über.4 3 a 
Die kompliz ier te Ve rmengung der feudalen u n d bürgerl ichen Züge in den 
Besi tzverhäl tn issen der E i s e n h ü t t e n w e r k e ges t a t t e t uns n icht , den Charakter 
dieses Besitzes fes tzus te l len . Das ist die Aufgabe der weiteren Forschung, 
u. zw. durch vergleichende Analyse der nebene inander gegebenen Var ian ten . 
Die Ta t sache , d a ß sich die E i senhü t t enbes i t ze r in mehreren Gegenden zu 
Z ü n f t e n zusammenschlössen , darf uns nicht zu vere in fachenden Lösungen ver-
le i ten. Soweit wir das Leben dieser Zünf t e — auf Grund ihrer erlassenen S ta tu -
t e n — kennen , waren diese nu r in ihrer Form den Organisa t ionen der Hand-
werker ähnl ich; im wesent l ichen waren sie Vereinigungen von kleinkapi tal is t i -
schen U n t e r n e h m e r n , und ihre Z u n f t s t a t u t e n zeugen von mehr oder weniger 
unverhü l l t en kapi ta l i s t i schen P roduk t ionsve rhä l tn i s sen . 
Die Z u n f t der Hü t t enbes i t z e r des Murány ta l e s en t s t and wahrscheinlich 
um die Mitte des 16. J a h r h u n d e r t s , ihre ä l tes ten, uns über l iefer ten Z u n f t s t a t u -
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t e n s t a m m e n aus dem Jahre 1585;44 die Z u n f t der H ü t t e n s c h m i e d e von Metzen-
seiffen bes tand berei ts vor de r Mitte des 17. J a h r h u n d e r t s , 4 5 und die Z u n f t 
der Hü t t enbes i t z e r von D o b s c h a u en t s t and 1683, u m f a ß t e — in sechs Klas -
sen — die Bergleute , H ü t t e n a r b e i t e r , Schmelzer und K ö h l e r , und hielt ihre 
Mitglieder »zu E h r e , Fleiß u n d Treue der k i rchl ichen und welt l ichen Obr igke i t , 
sowie den a rbe i tgebenden H e r r e n (Bestellern) gegenüber« an . 4 6 
Viel abwechslungsre icher als der seiner Schicksa lsgefähr ten , und d a r u m 
sehr kennze ichnend fü r diese ganze Schicht v o n H ü t t e n b e s i t z e r n ist der Lebens-
lauf des Stefan S tempel von Dobschau . E r w a r vielleicht e in Verwandte r des 
Andreas S tempel , Hü t t enbes i t ze r s und K a u f m a n n s in D o b s c h a u ; im H e r b s t 
1694 t a u c h t e er in Theißholz au f , wo er eine E isenhüt te err ichtete u n d als 
deren Leiter t ä t i g war . Da er n i ch t über genügendes K a p i t a l verfügte , n a h m 
er wiederhol t Anleihen von der S tad t Neusoh l auf. Info lgedessen wurde die 
S t a d t zuerst Mitbesi tzer des Bet r iebs und ü b e r n a h m 1701 d e n ganzen B e t r i e b 
auf R e c h n u n g von Stempels Schidden in ih ren Besitz. Der ruinier te H ü t t e n -
meis ter wand te sich nun an den Grundher rn von Murány , an Grafen I s t v á n 
K o h á r y , und erhiel t von ihm die Er laubnis , e ine seit l angem verlassene H ü t t e 
in Groß -Rauschenbach neu zu erbauen u n d in Betrieb z u setzen. S t e m p e l 
begann mit den Bauarbe i t en , bevor sie aber fert iggestel l t w o r d e n wären, b r a c h 
der F re ihe i t skampf un te r Rákócz i aus. H ie r au f wurde er — m a n weiß n i c h t , 
w a r u m —, ohne den Bau zu b e e n d e n , Kuruzenso lda t im F u ß v o l k des Genera l -
obersts Bercsényi , und Rákócz i e rnann te ihn zum L e u t n a n t . I m Sommer 1704 
fiel er in kaiserliche Gefangenscha f t , war in Komorn in Gefangenschaf t u n d 
gewann wieder seine Freihei t im Herbst desselben J a h r e s durch Aus t ausch 
von Gefangenen . Nachher — wahrscheinl ich a m Anfang des Jahres 1705 — 
rüs t e t e er ab und kehr te auf Rákócz is Befehl zu seiner u rsprüngl ichen Beschäf t i -
gung zurück . Zuers t versuchte er seine H ü t t e in Theißholz wiederzugewinnen, 
da i h m dies j edoch nicht ge lang , versuchte er sich in se iner G e b u r t s s t a d t , 
Dobschau , j edenfa l l s schloß er hier einen Ver t rag a m 30. April 1706 mi t 
e inem Lehrl ing a b , und w a n d t e sich an Rákócz i , um se inen, zu seiner H ü t t e 
von Groß-Rauschenbach gehörenden Eisenbergwerks- und Waldeste i l z u r ü c k -
zuer langen, die während seiner Soldatenzei t v o n einem a n d e r e n H ü t t e n b e s i t z e r 
in Besi tz genommen worden w a r e n . 4m 20. O k t o b e r 1706 e rh ie l t er von R á k ó c z i 
güns t igen Bescheid, und nun w a n d t e er sich mi t seiner B i t t e am 13. Apr i l 
1707 an die S t ad t Groß -Rauschenbach . Sein weiteres Schicksal ist u n b e k a n n t . 
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I n G r o ß - R a u s c h e n b a c h » s t e h t s e i n e H ü t t e « 1 7 1 1 u n d in d e n f o l g e n d e n J a h r e n 
»ve r l a s sen« . 4 7 
E s g i b t j e d o c h a u c h U n t e r l a g e n , die i n h ö h e r e S c h i c h t e n als die d e r H a n d -
w e r k e r v e r w e i s e n . I m K o m i t a t G ö m ö r » p f l e g e n E i n i g e , s o w o h l A d e l i g e wie 
a u c h L e i b e i g e n e , d ie in d i e s e m K o m i t a t V e r l e g e r g e n a n n t w e r d e n , v o n d e n 
V e r w a l t e r n u n d A r b e i t e r n d e r E i s e n h ü t t e n z u i h r e m e i g e n e n N u t z e n E i s e n 
z u k a u f e n , u n d v e r k a u f e n d i e s e s t e u r e r a n a n d e r e w e i t e r . « 4 8 R á k ó c z i s V e r o r d -
n u n g v o m 24 . J u n i 1706 e r w ä h n t a u c h d e m N a m e n n a c h K a s p a r S o n t a g h v o n 
N e u d o r f , d e n H ä n d l e r A n d r e a s S t e m p e l v o n D o b s c h a u , S e b ő k v o n O b e r -
S a l z a u n d S t e f a n S t u r m a n v o n N a ß e - W i e s e n . 4 9 
K a s p a r S o n t a g h ( 1 6 4 9 — 1 7 1 1 ) w a r e i n S p r o ß des N e u d o r f e r Zwe iges e i n e r 
i n d e r g a n z e n B e r g w e r k s g e g e n d v o n G ö m ö r u n d Z i p s v e r b r e i t e t e n , 1610 
g e a d e l t e n B e r g m a n n s - u n d K a u f m a n n s f a m i l i e , »ein b e r ü m b t e r m a n w e i t u n d 
b r e i t , de r es i n E y s e n u n d K u p f f e r H a n d l u n g h ö h e r g e b r a c h t , als a l l e v o n 
S o n t a g i s c h e r F a m i l i e vo r i h m « . E r e r l a n g t e 1686 ein P r i v i l e g z u m E i s e n b e r g -
b a u u n d z u r K o h l e n b r e n n e r e i in s ä m t l i c h e n W ä l d e r n v o n N e u d o r f , a u ß e r d e m 
лсаг er B e s i t z e r v o n m e h r e r e n E i s e n h ü t t e n i m K o m i t a t G ö m ö r . 1 7 0 6 — 1 7 0 7 
g e h ö r t e n i h m d i e E i s e n h ü t t e n v o n H e n c k ó u n d G r o ß - P o l o m a . Auch i m G e h e i -
m e n — R á k ó c z i s V e r o r d n u n g e n u m g e h e n d — e x p o r t i e r t e e r E i s e n n a c h P o l e n , 
a u ß e r d e m v e r s u c h t e er a u c h , w e n n g l e i c h o h n e E r f o l g , d i e E i s e n v e r s o r g u n g 
d e r B e r g s t ä d t e a n d e r G r a n i n s e ine H ä n d e z u b e k o m m e n . E r w a r ein t y p i s c h e r 
47
 Die Quellen zur Biographie des Stefan Stempel sind in der Reihenfolge der Angaben 
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OLF. C. 7 2 . Archiv der Stadt Neusohl, fasc. 2 6 0 . no. 1 1 3 , fasc. 2 5 8 . no. 1 7 3 - 1 7 4 . und fasci 
2 4 9 . no. 8 9 . - CSSR, §A, Radvan nad Hronom. КС. III, 7 8 3 2 . OSzKK. Fol. Hung. 1 3 8 9 . 
fasc. 3 . pag. 1 6 — 1 9 . — OL. RL. Y . 2 . c. — T . ESZE: Kuruc vitézek folyamodványai. 
1703-1710 (Gesuche von Kurutzensoldaten 1 7 0 3 — 1 7 1 0 ) . Budapest, 1 9 5 5 . S. 3 8 Í . — OSzKK. 
Fol. Hung. 1389. fasc. 23. pag. 57. — OLF. t. 72. Archiv der S tad t Neusohl, fasc. 496. no. 
15. - OSzKK. Fol. Hung. 1389. fasc. 23. pag. 59. — OL. RL. II. 2. g. und II. 2. i. Prot . Inst. 
No. 170. - OSzKK. Fol. Ilung. 1389. fasc. 23. pag. 58. - CSSR, SA, Radvan nad Hronom. 
КС. VI. Muran. Rationes super proventibus bonorum Muraniensium . . . 1711 f. 
Übrigens war nicht Stempel der einzige Hüttenbesitzer, der unter die Kuruzen ging. 
Márton Szabados Tóth, Hüttenbesitzer in Csetnek, der 1700 oder 1701 auf Rákóczis Aufforde-
rung »in Munkács war in der Angelegenheit von Eisenhammerwerken«, ist nach den Worten 
seiner Frau »in diesem edlen Komi ta t Gömör zum ersten Kuruzen geworden«, kämpfte während 
des ganzen Freiheitskampfes und fiel im Herbst 1710 als Oberstleutnant in kaiserliche Gefangen-
schaft. (OL. RL. II. 2. f. Gesuch der Gemahlin des edlen Márton Tóth , geb. Judit Zontagh an 
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Ver t r e t e r des S t ad tbü rge r s u n d handelskapi ta l is t ischen U n t e r n e h m e r s , u . zw. 
auch in der Hins ich t , d a ß seine Kinder schon Angehörige d e r lei tenden Schicht 
des Komi ta t sade l s ehe l i ch ten : der Sohn heira te te die Toch te r des Michael 
R o t h , des Vizegespans des K o m i t a t s Sáros , eine se iner Töchter w u r d e die 
F r a u des Gáspár Kub iny i , e ines mi t t le ren Grundbes i tzers i m K o m i t a t L ip t au 
geworden. 5 0 
Die bäuer l iche Var i an t e desselben T y p s ver t r i t t S t e f a n S tu rman (1662— 
1732?), Leibeigener von G r o ß - R a u s c h e n b a c h . ». . . mit zwei Brüdern z u s a m m e n 
wi r t s cha f t end , acker te er m i t drei P f l ügen , und v e r s c h a f f t e sich ein ansehn-
liches Vermögen.« Um das J a h r 1689 he i ra te te er z u m zweiten Mal, in die 
Fami l ie des Hü t t enbes i t z e r s von Naße-Wiesen . Nachhe r widmete er sich der 
E i s e n p r o d u k t i o n . Er selber beaufs ich t ig te die Arbei t u n d sandte m i t dem 
produz ie r ten Eisen seinen v o n seiner e rs ten F r a u s t a m m e n d e n , in seinem Haus-
ha l t l ebenden , ebenfalls schon ve rhe i ra t e t en Sohn auf die Märk t e von Debrecen 
u n d T o k a j . Seine Fuh ren k e h r t e n aber n ich t leer h e i m , sie b r ach t en Sazl. 
T a b a k , Honig, Wein, Speck u n d zu Hause ve rkau f t e er diese mi t großem Gewinn, 
» E r handel te u n d feilschte au f unzählige Weise«, und als Ergebnis dieser Tät ig-
kei t konn te er sich 1690 v o n der Leibeigenschaft f r e i k a u f e n und 1699 den 
Adel e rwerben . Die d u r c h den Fre ihe i t skampf u n t e r Rákóczi gebo tenen 
Möglichkeiten der Bere icherung ha t er m i t dem bei i h m a u c h bisher gewohn-
t e n Geschick ausgenu tz t . W ä h r e n d andere Hü t t enbes i t ze r im Komi ta t Gömör 
mi t e inem E i n k o m m e n v o n 30, höchstens von 60 Gulden im dikalen Ausweis 
v o m J a h r e 1707 verze ichnet werden, s t e h t darin S t e f a n S turman m i t 120 
Gulden , und sein Gefähr te in der Verwa l tung der H ü t t e , János Gyurov ich , 
m i t weiteren 60 Gulden. N a c h all dem is t es also n i c h t über raschend , wenn 
seine Söhne schon dem m i t t l e r e n Adel des Komi ta t s zugezäh l t wurden . 5 1 
Zu den größten hande l skap i ta l i s t i schen U n t e r n e h m e r n der Zeit gehör te 
Pá l Lányi , in dessen Pe r son sich die f euda len und f rühkap i t a l i s t i s chen Züge 
in einer fü r die ganze ungar länd i sche En twick lung kennze ichnenden Weise 
ve rmisch ten . Pá l Lányi w u r d e als Sohn eines reichen, n ichtadel igen Fleisch-
hackers u m 1670 geboren. Sein Vater e r k a u f t e im J a h r e 1696 den Adelsbr ief . 
Der Sohn invest ier te sein K a p i t a l in die Dobschauer K u p f e r - und Eisenberg-
werke , und bekleidete k le inere K o m i t a t s ä m t e r in Gömör . I m Jahre 1697 war 
er Vizenotar , d a n n u m 1700 j ahre lang Perzeptor u n d Mil i tä rkommissar . 
50SZONTAGH, а . а . O. p a s s i m , be sonde r s S . 18 — 19. u n d 72 — 7 3 . — K. BEHWALDSZKY: 
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1910. S. 168. — M Ü N N I C H , a. a. О. S. 426. — CSSR, §A, Rimavská Sobota . Archiv des Komita ts 
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Hung. 978. pag. 382. 
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E r schloß sich bere i t s im H e r b s t 1703 Rákócz i an, in den J a h r e n des Fre i -
he i t skampfes w u r d e er K o m m i s s a r der Salpetererzeugung u n d der Pu lve rmüh-
len sowie In spek to r der E i senproduk t ion . E r s tel l te in den J a h r e n 1705—1706 
v o n dem in seinen eigenen H ü t t e n erzeugten Eisen (»ex p r o p r i o meo ferro«) 
1144 Zentner u n d 27 P f u n d , f e rne r 1062 Schieneisen (d. h . weitere 26—27 
Zen tne r ) der Kriegsindustr ie d e r Kuruzen zur Ver fügung . E r wurde Rákócz i 
a u c h nach der R ä u m u n g des K o m i t a t s Gömör nicht u n t r e u , und war in d e n 
l e t z t e n Jahren des F re ihe i t skampfes in Munkács als I n s p e k t o r der Münze u n d 
de r E i senhü t t en t ä t i g . Nach d e m Sa thmarer Frieden (1. Ma i 1711), der den 
F re ihe i t skampf abschloß, zog er nach Polen , von wo er j edoch bereits i m 
A u g u s t 1711 m i t mehreren mi t t l e r en Adel igen, he rvor ragenden füh renden 
Pe r sonen des F re ihe i t skampfes , zu rückkehr t e . Daheim w u r d e er zum Vizege-
s p a n und wiederhol t zum L a n d t a g s d e p u t i e r t e n seines K o m i t a t s gewähl t . 
I m J a h r e 1722 e r b a u t e er, m i t Hi l fe s te iermärkischer und sächsischer H ü t t e n -
a rbe i t e r , den e r s t en Hochofen a n der Gölnitz, au f Dobschauer Gebiet . In diesem 
Eisenbe t r ieb bezah l t e er seine Lohnarbe i t e r teils mit von i h m selbst emi t t i e r -
t e m Papiergeld. Außer seiner wi r t schaf t l i chen u n d poli t ischen Tät igkei t spiel te 
er auch im geist igen Leben U n g a r n s eine Rol le ; 1731 v e r f a ß t e er die geschicht-
l iche und geographische Beschre ibung des K o m i t a t s G ö m ö r fü r die Not i t i a 
H u n g á r i á é von Mátyás Bél, d o c h blieb diese seine Arbei t bis heute u n v e r -
öffent l icht . 5 2 
Unter den außero rden t l i chen Verhäl tnissen des F re ihe i t skampfes v o n 
Rákócz i e r s t a rk t en die kapi ta l i s t i schen En tw ick lungs t endenzen . Dieser P r o z e ß 
wi rd höchst kennzeichnend d u r c h die Eisenprodukt ionskr i se de r Jahre 1706— 
1707 erhellt. 
Ungarns E i senp roduk t ion deckte in d e n ersten J a h r e n des Freihei ts-
k a m p f e s den B e d a r f . »Da es E i s e n h ü t t e n i m Lande in Fü l l e gibt — sag te 
Rákócz i Mitte März 1705 zum französischen Gesandten M a r q u i s Des Alleurs — , 
geben sie ausre ichende Rüs tung .« 5 3 Wir k ö n n e n h inzufügen , d a ß sie auch der 
Muni t ion- und W a f f e n p r o d u k t i o n Eisen in genügender Menge zur Ve r fügung 
s t e l l t en ; das ermögl ichte die E n t f a l t u n g der Kr iegs indus t r ie der K u r u z e n . 
1706 setzte abe r in der E isen indus t r i e wie a u c h auf a n d e r e n Gebieten des 
wi r t schaf t l i chen Lebens die Kr i s e ein.54 
Im Vor f rüh l ing 1706 w u r d e n die ers ten Klagen wegen des Mangels a n 
E i sen laut . » In den Bergs täd ten . . . wurde daselbst der Z e n t n e r des E i sens 
a u f 7 Gulden gesteigert« — s a g t e n die E isenhändle r im K o m i t a t P r e ß b u r g , 
u n d deshalb seien sie genöt ig t , das P fund Eisen für 10 D e n a r e zu geben. 0 5 
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Das Eisen wurde auch im K o m i t a t Gömör »schrecklich teuer«, und die Pro-
duk t ion der E i s enhü t t en k o n n t e infolge des langen W i n t e r s erst spä t einset-
zen.56 Zur selben Zeit war der Verwalter von Murány n i c h t in der Lage , »den 
H ü t t e n l e u t e n fü r das Eisen , f ü r die Arbei t den gehörigen Pre is zu bezah len . . . 
er schrei t n u r immerzu ,habe n ichts ' . . .«57 Infolge des Mangels an S tah l 
d r o h t e auch den H ü t t e n in der Gegend von Schmölni tz die Eins te l lung der 
P roduk t ion . 5 8 Die Leute des Fürs ten aber kauf t en E i sen t ro tz des Mangels 
und der d a d u r c h e n t s t a n d e n e n Ver t eue rung zum alten Pre is und bei den Wider -
s t rebenden besch l agnahmten sie es.59 
Rákóczi e rkann te im Frühl ing 1706 die wirklichen Ursachen des Eisen-
inangels noch nicht . E r sah es so, daß einige, die Möglichkeit des Vorkauf -
rech tes f ü r das Heer m i ß b r a u c h e n d , »das Eisen u n t e r dem Vorwand des 
öf fent l ichen Bedarfs zu ih rem eigenen H a n d e l verwenden«, und da sie es zu 
e inem beliebigen Preis abse t z t en , »es ü b e r m ä ß i g ver teuer ten« . 6 0 Die H ü t t e n -
besi tzer im K o m i t a t Gömör gaben demgegenüber vor , d a ß es deshalb kein 
Eisen f ü r das Volk des Landes gebe, weil es Pál Lányi konf isz ier t habe . 6 1 Der 
F ü r s t r i ch te te a m 24. J u n i 1706 einen Brief an die drei K o m i t a t e der Eisen-
p roduk t ion , A b a ü j , Gömör u n d Zips, in dem er wiederum »die ihrem eigenen 
Nutzen mi t unsägl ichem Ei fe r nachs t r ebenden Händler« d a f ü r beschuld ig te , 
d a ß der S t a a t ihnen gegenüber sein Vorkaufs rech t auf E i sen geltend m a c h e n 
m u ß t e . E r wies aber auch auf die u n m i t t e l b a r e Ursache des Eisenmangels , 
auf die durch das Kupfe rge ld hervorgerufene Inf la t ion h i n : ». . . da die Miß-
a c h t u n g der zur E r k ä m p f u n g unserer al lgemeinen Fre ihe i t von Gott als geeig-
netes Mittel gebotenen K u p f e r m ü n z e al lgemein geworden is t , stellen viele von 
den Hü t t enbes i t ze rn den Betr ieb ihrer H ü t t e n e n t w e d e r völlig ein, oder 
be t re iben sie außerorden t l i ch nächlässig, mehrere kau fen sogar das Eisen den 
weniger bemi t t e l t en H ü t t e n b e s i t z e r n ü b e r ihren Bedarf h inaus ab, u n d brin-
gen es en tweder auf geheimen Wegen a u ß e r Landes, oder verbergen es, von 
der H o f f n u n g auf ein k ü n f t i g e s gutes Geld dazu verlei tet .« Deshalb rief er die 
Hü t t enbes i t ze r mit Adelsvorrechten »sub poena conf isca t ionis fodinarum«, die 
aus dem Bauerns t ande »sub in t e rmina t ione poenae corporal is« auf, »die H ü t t e n 
mi t größerem Fleiß« zu be t re iben und die Mißbräuche u m den E i senumsa t z 
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a b z u s c h a f f e n . Schließlich f o r d e r t e er die K o m i t a t e auf , be i der Kon t ro l l e 
be sonde r s »auf K a s p a r S o n t a g von N e u d o r f , auf den D o b s c h a u e r H ä n d l e r 
A n d r e a s S t empe l , auf Sebők v o n Ober-Salza, au f Stefan S t u r m a n von Nasse-
W i e s e n und m e h r e r e , diesen ähn l i che Pe r sonen« zu a c h t e n , d . h . auf H ü t t e n -
bes i t ze r , die in de r kap i t a l i s t i s chen E n t w i c k l u n g der E i sen indus t r i e e ine 
f ü h r e n d e Rolle spielten.6 2 S p ä t e r , am 13. J u l i 1706 e r m ä c h t i g t e Rákóczi in 
e i n e m besonderen Pa t en t P á l Lányi , den I n s p e k t o r » d e r E i s e n h ü t t e n i m 
Lande« , daß er » v o n s ämt l i chen Öfen wöchen t l i ch je vier Z e n t n e r Eisen f ü r 
d e n al lgemeinen Bedar f zu d e m Preise, d e n das adelige K o m i t a t l imi t ie r te , 
i n Anspruch n e h m e « , sollte s ich aber einer d e r H ü t t e n b e s i t z e r dem widerse t -
z e n , möge er dessen ganze P r o d u k t i o n b e s c h l a g n a h m e n ; w e n n ein E i senhänd le r 
a u c h die zum l imi t i e r t en Pre i s abzu l i e fe rnden 4 Zentner v o n de r Wochenpro -
d u k t i o n einer H ü t t e a n g e k a u f t h ä t t e , möge er den ganzen E i senvor ra t des 
b e t r e f f e n d e n E i senhänd le r s konf i sz ie ren . 6 3 
Die s t r e n g e n fü r s t l i chen V e r o r d n u n g e n f ü h r t e n zu ke inem E r g e b n i s . 
I n de r zweiten H ä l f t e des J a h r e s 1706 k o n n t e man in U n g a r n k a u m Eisen 
be scha f f en . Die E i senhänd le r a u s dem K o m i t a t P r e ß b u r g » k e h r t e n schon vier-
m a l , f ü n f m a l v o n den H ü t t e n zu rück , u n d k o n n t e n sich n i c h t s a n s c h a f f e n ; 
a u c h die H ü t t e n b e s i t z e r b i e t e n das P f u n d E i sen fü r zehn , zwölf und d re i zehn 
D e n a r e an«, so ver langen die H ä n d l e r 4 0 — 5 0 f ü r das P f u n d ; 6 4 bald ist a u c h 
d a s Hufeisen ausgegangen . 6 5 I n Munkács w u r d e eine S t a h l s t a n g e im W e r t e 
v o n 6 Gulden f ü r 17 Gulden ve rkau f t , 6 6 u n d A n f a n g 1707 k o n n t e m a n se lbs t 
i m K o m i t a t G ö m ö r nicht e i n m a l f ü r 20 G u l d e n Eisen b e k o m m e n . 6 7 Der Berg-
b a u wurde a u c h in Dobschau , Rosenau u n d Ocht ina aufgegeben , 6 8 u n d Pá l 
L á n y i » a n t w o r t e t « auf die b e i i h m e i n t r e f f e n d e n E i s e n a n s p r ü c h e »mit Schwei-
gen«,6 9 zweifellos deshalb, wei l er nicht e i n m a l die in d e m i h m ver l iehenen 
P a t e n t vorgeschr iebenen wöchen t l i chen v ie r Zen tne r E isen v o n den H ü t t e n 
e r h a l t e n k o n n t e , weil die im Kr iegs- oder sons t igen » S t a a t s d i e n s t s t e h e n d e n 
Cul to res der H ü t t e n und die P r a e e m p t o r e s v o n Eisen n i ch t b l o ß ihre e igenen 
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H ü t t e n , sondern auch a n d e r e eximieren u n d protegieren.« 7 0 Die Hü t t enbes i t ze r 
v o n M u r á n y wand ten sich u n m i t t e l b a r an den F ü r s t e n , u m von de r Abliefe-
rungsp f l i ch t der von ihnen geforder ten 120 Zentner E i sen befrei t zu werden. 
I n ihrem Gesuch t rugen sie vor , d a ß sie im Sommer in der Dür re z u m Teil 
wegen des Wassermangels n ich t a rbe i ten konnten , z u m Teil aber ihre Arbei ter 
f ü r die Zeit der E r n t e sie ver l ießen: a u ß e r d e m hinder ten die Kriegsereignisse,der 
Geldmangel — der es ihnen unmöglich m a c h t , den L o h n ihren Arbe i t e rn regel-
mäß ig zu bezahlen — die E i senprodukt ion . 7 1 Die Resolut ion des Fürs ten 
ges t a t t e t e ursprüngl ich n i ch t die E r l a s sung der E isenab l ie fe rung , nachher 
wurde jedoch dieser Passus im Protokoll gestr ichen: es schein t , daß die H ü t t e n -
besi tzer von Murány wirkl ich kein Eisen geben k o n n t e n . 
Infolge der K u p f e r m ü n z e n i n f l a t i o n ver langten a u c h die Arbe i te r immer 
höhere Löhne . Ende 1706 lassen sich die Bergleute u n d die Köhler n i c h t einmal 
u m den drei- oder v ie r fachen Lohn des f rüheren zur Arbei t adig ieren . Auf 
Grund dieser Klage der Hü t t enbes i t z e r von Gömör, A b a ú j und Zips wies der 
Fü r s t die be t re f fenden K o m i t a t e an , die Bergleute u n d Koh lenbrenner zur 
Arbei t zu zwingen.7 2 Ü b e r den Verlauf und Ausgang dieses Lohnkonf l ik tes 
fehlen jegliche Angaben . 
Die Krise der E i senprodukt ion be t r a f in der Folge nicht bloß die Kriegs-
indus t r i e , sondern auch die große Masse der e in fachen Leute. Das K o m i t a t 
Borsod k lagte vor dem F ü r s t e n da rübe r , daß , »da B r e t t e r , Schindel u n d beson-
ders Eisen k a u m zu h a b e n sind, viele von uns die v o m Feinde d u r c h Feuer 
zers tör ten Häuse r nicht repar ie ren k ö n n e n , besonders die Armen . . .; wer auch 
v o n den Armen nach den eisenreicheren Orten der b e n a c h b a r t e n K o m i t a t e 
excur r ie r t , k a n n k a u m u m 30—40 P o l t u r e n ein Schieneisen erstehen.«7 3 Auch 
die Agi ta t ion der sich gegen die F o r t s e t z u n g des F re ihe i t skampfes organisie-
renden Fr iedenspar te i n u t z t e die du rch den E i senmange l ve ru r sach te Unzu-
f r iedenhei t aus . Das A n f a n g 1707 den benachba r t en K o m i t a t e n zugesandte 
be rüch t ig te Memoriale des K o m i t a t s Tu roz behaup te t e , d a ß das für d e n Landes-
bedarf b e s t i m m t e Eisen zu P r iva t zwecken verwendet werde.7 4 Zugleich erfah-
ren wir auch von offensicht l ichen Mißbräuchen . Die H ü t t e n b e s i t z e r de r Komi-
t a t e Gömör, A b a ú j und Zips t rugen in ihrer bereits a n g e f ü h r t e n Klageschr i f t 
auch vor, d a ß »Offiziere aus den Reg imenten der H e r r e n Kap i täne Miller und 
Ro th das f ü r s Land b e s t i m m t e Eisen durch E x e k u t i o n erzwangen und es 
nach Polen ausführ ten .« 7 5 
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Mit dem zum Landesprob lem gewordenen Eisenmangel b e f a ß t e sich hier-
n a c h die Si tzung des Senats in Rosenau. Zwecks ihrer Vorbe re i tung wies 
R á k ó c z i den W i r t s c h a f t s r a t w iede rho l t an, er möge eine U n t e r s u c h u n g ein-
l e i t en , die Schuldigen bes t ra fen , »nach Reduk t ion des Eisenpreises auf d a s 
vorher ige Maß s t r eben , um d a h i n zu wirken, d a ß die Armen keinen Grund 
zu diesbezüglicher Klage haben«; 7 6 später wurde dasselbe a u c h durch einen 
Sena t sbesch luß wiederhol t . 7 7 Der Wi r t s cha f t s r a t tadel te h ie rauf Lányi, f e rner 
die K o m i t a t e Zips, A b a ú j und Gömör. 7 8 Am 24. J a n u a r 1707 en t s t and te er 
schl ießl ich seine R ä t e , und zwar P é t e r Szirmay in die K o m i t a t e Gömör und 
T o r n a , Gábor S p á t a y in das K o m i t a t Zips sowie den Un te rgespan Mihály R ó t h 
in d a s Komi ta t Sáros , damit er die U n t e r s u c h u n g gegen P á l Lányi e in -
le i te . 7 9 
Der Senat e n t s a n d t e zwei T a g e später, a m 26. J a n u a r 1707, einen Aus-
s c h u ß zur Fes t s te l lung dessen, w a s die Ursache der Ve r t eue rung des Eisens 
sei u n d wie dem abzuhelfen w ä r e . Der Ausschuß — dessen Mitglieder Hof-
k a p i t ä n Ádám V a y , V i z e h a u p t k a p i t ä n von K a s c h a u Ferenc B e r t h ó t i , Kanz le r 
Zs igmond J á n o k y , Scha tzmeis te r János R a d v á n s z k y , Kre i skommissar von 
K a s c h a u Sándor Keczer und Ar t i l le r ieober inspektor János Sré te r waren — 
e r s t a t t e t e dem Sena t am 31. J a n u a r Bericht. E r stellte fest , die eine Ursache 
des Eisenmangels sei, »daß f ü r d e n Kriegs-, Feld- und Art i l ler iebedarf des 
ed len Vater landes e r f a h r u n g s g e m ä ß viel E i sen , notabi l i te r m e h r , als zur 
Regierungszei t des österreichischen Hauses, ve rwende t wurde«, und deshalb 
k ö n n t e n , wenn die 67 E i s e n h ü t t e n des Landes i m Jah re 26 800 Zentner Eisen 
p roduz ie ren , nach Deckung des Eisenbedar fs de r Artillerie » v o n jener Menge 
E i s e n nur 1200 Z e n t n e r Eisen f ü r den Gebrauch der Bewohner des edlen Vater -
l a n d e s übrig bleiben«. Die andere Ursache des Eisenmangcls sei »das Verleger-
t u m , das heißt , das Pa t rona t ü b e r die Knappen der Eisenbergwerkeleute und 
ih re Offizinen«; desha lb schlagen sie die Abscha f fung des »Verleger tums« vor 
» a n Or ten , wo P r iva t l eu t e und a c t u nicht die Grundher ren die Verleger sind«. 
A u ß e r d e m ha l ten sie es für n o t w e n d i g , daß im W i r t s c h a f t s r a t ein sachver-
s t ä n d i g e r Rat sich mi t den Angelegenhei ten der E i senproduk t ion befasse, d a ß 
die A u s f u h r von Eisen aus dem L a n d e verboten u n d sein Preis i m Binnenhande l 
e r h ö h t werde; die in den v e r g a n g e n e n Jah ren aufgegebenen Eisenbergwerke 
so l l ten wieder in Be t r i eb genommen werden, u n d in Neusohl u n d anderen Berg-
s t ä d t e n »mögen neue Eisenoff iz inen und Öfen auf Kosten des ed len Vater landes 
e r r i c h t e t werden«. Schließlich sch lugen auch sie vor , die U n t e r s u c h u n g gegen 
Pá l Lány i e inzulei ten. Der S e n a t n a h m den Ber icht an u n d e rhob ihn z u m 
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Beschluß. Danach b e f a ß t e er sich ausführ l icher als der Ausschuß , jedoch in 
gleichem Sinne und mi t gleichem Ergebn i s mit d e m Problem der Verleger.8 0 
Auf Grund dieses Ausschußber ich tes e r k a n n t e auch der S e n a t gewisse 
Ursachen der Ve r t eue rung des Eisens u n d des A u f k o m m e n s der E i senproduk-
t ionskrise im gesteiger ten Bedarf infolge des Krieges, in der unve rhä l tn i smäß ig 
hohen Betei l igung der Armee a m E i senve rb rauch u n d im »Verlegertum«, also 
im Eindr ingen des Hande l skap i ta l s in die Eisen indus t r ie . Auf den e r s t en Blick 
scheint es unbegre i f l ich , warum die E r s t a r k u n g de r kapi ta l i s t i schen Entwick-
lungs tendenzen in der Eisenindust r ie u n t e r den Ursachen der E isenprodukt ions -
krise erscheint . Dies aber wird so for t begre i fbch , wenn wir b e d e n k e n , daß 
weder der Bericht des Ausschusses, noch der Senatsbeschluß auf die Haup t -
ursache der Mißverhäl tnisse , auf die infolge der K u p f e r m ü n z e n i n f l a t i o n ent-
s t andene Wir t schaf t skr i se hinweisen, was indessen schon von R á k ó c z i bis zu 
einem gewissen Grade e rkann t w u r d e . Die f inanziel le Grundlage des den Frei-
he i t skampf f ü h r e n d e n Staates war die K u p f e r m ü n z p r ä g u n g . Diese s t a n d aber 
in schä r f s t em Gegensatz zu den In te ressen der H ä n d l e r , H a n d w e r k e r , in vor-
l iegendem Falle zu denen der Verleger , die das au fgekau f t e Eisen f ü r gutes 
Geld verwer ten wol l ten. Nicht die E r s t a r k u n g der kapi ta l is t ischen Entwick-
lungs tendenzen , sondern die fü r die kapi ta l i s t i sche En twick lung schädliche 
F inanzpol i t ik des S t a a t e s war die H a u p t u r s a c h e der Eisenprodukt ionskr ise . 
Der Sena t e rkann te diese Si tuat ion n i ch t und als O r g a n , das die In te ressen der 
Grundbes i tzerk lasse v e r t r a t , e rbl ickte er vom Verlegerproblem n u r den Gegen-
sa tz der Verleger u n d der Grundhe r ren als Bergwerksbesi tzer , u n d f a ß t e emen, 
den In te ressen der l e tz te ren d ienenden Beschluß. Die adelige F ü h r u n g des Frei-
he i t skampfes konn t e n icht anders ve r f ah ren , solange sie auf de r Basis der 
K u p f e r m ü n z p r ä g u n g s t a n d ; an der K u p f e r m ü n z e m u ß t e sie j edoch fes tha l t en , 
denn diese war u n t e r den gegebenen Verhäl tnissen die einzige mögl iche f inan-
zielle Grundlage des Fre ihe i t skampfes . 8 1 
Die U n t e r s u c h u n g gegen Pá l L á n y i wurde i m Frühl ing 1707 durchge-
füh r t , 8 2 und er m u ß t e sich zu den vo rgebrach ten Beschuldigungen i m L an d t ag 
von Ónod , in der D e p u t a t i o n des W i r t s c h a f t s r a t s ä u ß e r n . Er wurde schließlich 
von den gegen ihn erhobenen Ank lagen f re igesprochen, und er blieb auch 
we i t e rh in V e r t r a u e n s m a n n des F ü r s t e n Rákóczi in W i r t s c h a f t s s a c h e n ; laut 
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Zeugnis seiner Ve r r echnung vom J a h r e 1707 bekle ide te er auch n a c h der Unter-
suchung das Amt des »Eiseninspektors«, und E n d e 1707 wurde er auch in die 
Bergwerkskommiss ion e rnann t . Wi r dür fen also als s t ichhalt ig ansehen , was 
er übe r seinen P r o z e ß schrieb: »Die Anklagen gegen mich . . . h a t t e n keine 
andere Ursache, als die Mißach tung der K u p f e r m ü n z e , was meine Ankläger 
du rch allerlei V o r w ä n d e verhüllen wol l ten und — ihre eigenen In te ressen vor 
Augen ha l tend — m e h r danach s t r e b t e n , gegen mich Ränke zu schmieden . . ,«83 
Die Krise der E i senproduk t ion u n d des E isenhande l s w ä h r e n d des Frei-
he i t skampfes e rmögl ich t uns einen sehr in t e res san ten Einblick in die En t -
wicklung der P r o d u k t i v k r ä f t e und in den K a m p f zwischen den feuda len und 
den f rühkap i t a l i s t i s chen Tendenzen in Ungarn a m A n f a n g des 18. J a h r h u n d e r t s . 
IV. 
Abschließend m ö c h t e ich einige Probleme der E i senhü t t ena rbe i t e r 
b e h a n d e l n . 
Zur Fes ts te l lung der Gesamtzah l der E i senhü t t ena rbe i t e r s t ehen uns die 
Belegschafts l is ten e iniger E i s e n h ü t t e n zur V e r f ü g u n g . Zur Belegschaf t des 
E i senhammerwerkes von Csernabánya gehörten 1692 1 Verwal ter , 1 Schmelz-
meis ter , 2 Schmiedmeis te r , 1 Steinschneider , 3 Ste inbrecher oder S te inhauer , 
2 S te in t räger , 4 Koh lenbrenner , 1 Schweißer u n d 1 Zigeuner.84 V o n diesen 16 
Mann waren 4 F a c h a r b e i t e r : der Schmelzmeis ter , die beiden Schmiedmeis te r 
und der Schweißer. Die Belegschaft des E isenhammerwerkes von Cs íkmadaras 
b e s t a n d 1694 aus 20 Mann , u. zw. 1 Verwalter , 1 Buchfüh re r , 1 Eisenschmied , 
1 Schweißer , 2 Eisenbläsern , 1 Sieber , 3 S t e inhaue rn , 1 Kohlenbrenner , 1 
B e r g m a n n , 6 Lohna rbe i t e rn und 2 Boten,8 5 von d e n e n der Eisenschmied , der 
Schweißer , die be iden Eisenbläser u n d der Sieber, also 5 Mann Eisenarbe i te r 
wa ren . Das H a m m e r w e r k von Tlieißholz h a t t e 1705 8 Arbeiter : 1 Pleymeis ter 
oder Schmölzmeis ter , 1 Zulanger oder Schmölzerknecht , 1 Gs tübre i te r , 1 
S te inklopfer , 1 Schmidmeis te r , 1 Heizer , 1 W ä c h t e r , 1 Z i m m e r m a n n ; 5 von 
diesen, nämlich der Schmelzmeis ter , seine beiden Mitarbei ter (Zulanger und 
Gs tübre i te r ) , der Schmiedmeis te r u n d der Heizer, w a r e n Facharbei ter . 8 0 Die Be-
legschaf t des H a m m e r w e r k e s auf d e m Gut von M u n k á c s bestand im J a h r e 1706 
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aus 1 Schmied , 1 Heczer , 1 Czangar , 1 H u t n i k und 1 Stibreder.8 7 Die Zahl de r 
eigentl ichen Eisenarbe i te r in einem H a m m e r w e r k be t rug also 4—5 Mann, u n d 
dazu k a m e n noch ve rhä l tn i smäß ig zahlreiche Bergleute (Steinhauer) , Holz-
fäller, Koh lenbrenne r und Fuhr leute . 8 8 Die Zahl der in den ungar ländischen 
und s iebenbürgischen E i s e n h a m m e r w e r k e n tä t igen Facha rbe i t e r belief sich a m 
Anfang des 18. J a h r h u n d e r t s — 4 — 5 auf ein H a m m e r w e r k gerechnet — i m 
Falle von 67 H a m m e r w e r k e n auf 268—335, im Falle von 100 Werken 4 0 0 — 
500, war also auch im L a n d e s a u s m a ß verschwindend gering (nur einige hun -
der t ) . Auch die Zahl der im H a m m e r w e r k t ä t igen weiteren Arbei ter b e t r u g 
höchstens das Zehnfache der Facha rbe i t e r . Das besagt , d a ß — wenn wir die 
Zahl der E inwohne r scha f t von Unga rn und Siebenbürgen a m Anfang des 18. 
J a h r h u n d e r t s mi t 4 Millionen ansetzen8 9 — die in den E i s e n h ü t t e n w e r k e n 
beschäf t ig ten verschiedenen Arbei ter nu r ein Tausends te l , und die eigentl ichen 
Facha rbe i t e r nu r ein Zehn tausends te l der Bewohner des Landes a u s m a c h t e n . 
Was die Arbei ts löhne be t r i f f t , sagt da rüber die Ver rechnung Lányis fol-
gendes: »das Gehalt des Hammerme i s t e r s wa r : monat l ich 24 Gulden, Heiz-
mater ia l u n d W o h n u n g ; das der Meister monat l ich 18 Gulden, Heizung, Woh-
nung ; das der Feuera rbe i te r mona t l i ch 12 Gulden, sonstiger Arbe i te r 8 Gulden . 
Die Verwal te r erhielten J ah re sgeha l t , zwischen 220—250 Gulden , a u ß e r d e m 
Wohnung , Heizung, ein G r u n d s t ü c k u n d P f e r d e f u t t e r . Die Koh lenbrenner wur-
den nach F u h r e n en t lohn t . Fü r eine volle zweispännige F u h r e Holzkohle 
bekamen die Koh lenb renne r einen Arbei ts lohn von 2 Gulden 60 Denaren.« 9 0 
Das Gehal t der Arbei ter des H a m m e r w e r k e s von Theißholz b e t r u g fü r eine 
Woche insgesamt 42 Gulden 12 Dena re ; sie m u ß t e n in einer Woche 19 Schichten 
arbei ten , eine Schicht kann also b loß einige S tunden ges teuer t haben . Die 
Wochengehä l te r auf Monatsgehä l te r umgerechne t , erhielt der H a m m e r m e i s t e r 
auch hier die 24 Gulden, sein Gehilfe aber nur 16 Gulden; der Zulanger ver-
diente mona t l i ch 6—7 Gulden, der Heizer erreichte die 10, w ä h r e n d der H a m -
merschmied 18 verdiente . 9 1 Ähnlich waren 1706 die Verdiens tmögl ichkei ten 
auch im E i s e n h a m m e r w e r k von Munkács. 9 2 Da der landwir t schaf t l i che Tage-
lohn fü r Schni t t e r und Weinhauer 24 Denare , f ü r Senker und Setzer 30 Denare 
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betrug,9 3 was monat l ich 6 — 8 Gulden en t sp r i ch t , be t rugen die Arbei ts löhne in 
der Eisenindust r ie das Zwei- bis Drei-, ja Vierfache dieser Agrar löhne. 
Der Unterschied in der E n t l o h n u n g von l andwir t schaf t l i chen Tagelöh-
nern und E i s e n h ü t t e n a r b e i t e r n (wie auch im al lgemeinen zwischen landwir t -
schaf t l iehen Arbei tern u n d Handwerke rn ) en t spr ich t zugleich dem Unter-
schied in ihrer gesellschaftl ichen Lage. 
Un te r den Arbei te rn der E i senhammerwerke k ö n n e n wir drei Gruppen 
unterscheiden . Es gab einige H a n d w e r k e r und Hü t t enbes i t z e r , die in ihrer 
eigenen H ü t t e a rbe i te ten , ferner Eisenschmelzer und Hammerschmiede als 
Facharbe i t e r , und in die zahlreichste Gruppe gehör ten die Arbei ter , die die 
Bergmanns- , Holzfäller-, Kohlenbrenner - und F u h r m a n n s a r b e i t e n bei den 
H a m m e r w e r k e n ve r r i ch te t en . 
Die Lage der H a n d w e r k e r und Hü t t enbes i t ze r en t sp rach denen der 
Zunf tme i s t e r anderer Gewerbe ; wo sich die Hü t t enbes i t z e r zu Z ü n f t e n zusam-
menschlössen, ist das auf den ersten Blick e in leuchtend . 
Die Außena rbe i t en in den H a m m e r w e r k e n , das Holzfäl len, das Kohlen-
brennen u n d besonders die F u h r m a n n s a r b e i t wurden im ganzen Lande von 
Leibeigenen ver r ich te t . N u r aus dem Seklerland bes i tzen wir Angaben über 
Freie im Diens t der H a m m e r w e r k e : »Die dem H a m m e r w e r k von Csík dienen-
den Leute . . . sind freie L e u t e ; da dor t der Fiskus von A n f a n g an keine Güter 
besaß, h a b e n sie von f rühe ren Her r schern I m m u n i t a t i o n , wofür sie dem 
Hammerwerk dienen.«94 Das aber war offensicht l ich eine Ausnahme . Die 
Arbeit bei den H a m m e r w e r k e n ve r r i ch te t en die Leibeigenen sicherlich im 
allgemeinen unabhäng ig von ihrem Frond iens t , als Lohna rbe i t , und das war 
fü r sie eine n icht zu ve rach t ende E innahmeque l l e . I m K o m i t a t Gömör t rug 
z. B. 1720 ein Gutsbesi tzer vor , daß er »die Leibeigenen ohne Vorspann durch 
die Angebot seiner e igenen Vorspänne zur Bea rbe i tung der Ackerfelder zwin-
gen wollte, sie wiesen dies jedoch dami t zurück , d a ß sie in den H a m m e r w e r k e n 
mehr als m i t dem A c k e r b a u verdienen«.9 5 Es gibt j edoch aus gu tsher rschaf t -
lichen und f iskalen H ü t t e n auch d a f ü r Beispiele, d a ß die Leibeigenen in den 
H ü t t e n d ienen m u ß t e n . So im Jah re 1672, auf d e m Gut von Munkács : da 
»ve ra rmten sehr die Bewohner . . . von Alsó-Viznice u n d auch die Ha lbpar t -
arbeit u m das H a m m e r w e r k ha t sie sehr geschunden«,9 6 und zur Zeit des Frei-
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he i t skampfes u n t e r Rákócz i waren die Leibeigenen auf dem Gut von M u r á n y 
ve rp f l i ch t e t , Holz f ü r das H a m m e r w e r k von Theißholz zu fällen.97 
W ä h r e n d die Außena rbe i t f ü r die H a m m e r w e r k e von den Leibeigenen 
en twede r in Fron oder f ü r Lohn geleistet wurde , u n d zwar ansche inend je 
n a c h d e m , ob der Hü t t enbes i t z e r über Leibeigene v e r f ü g t e , die er zur Fron 
zwingen k o n n t e , ve r r i ch te te der im H a m m e r w e r k angeste l l te Facha rbe i t e r seine 
Arbei t nie als F rond iens t , sondern immer als L o h n a r b e i t : er lebte ausschließlich 
von seiner indust r ie l len Facha rbe i t , u n d konn te u n t e r gewissen, der Lage der 
Zunftgesel len ähnl ichen E insch ränkungen seinen Arbe i t sp la tz f re i wechseln, 
seine Arbe i t sk ra f t f re i ve rkau fen , — wie László Be r thó t i , der I n s p e k t o r von 
Schmölni tz sag t , z ieht es ihn dor th in , wo m a n ihm m e h r bezahlt .9 8 Seine Fach-
kenntn isse u n d die A u s ü b u n g seines Faches h a t t e n i h m also e rmögl ich t , aus 
de r Masse der f ronpf l i ch t igen Leibeigenen aufzus te igen , er war p r ak t i s ch frei 
geworden.9 9 
* 
All dies weist d a r a u f hin, daß das bürgerl iche u n d gutsher rschaf t l iche 
Handels- und W u c h e r k a p i t a l in die E i senproduk t ion einzudringen begann . 
Zugleich t a u c h t e n in der vielfält igen Masse der vorpro le tar i schen Zunftgesel-
len, S t ü m p e r , Tage löhner und allerlei P lebejer der S t ä d t e und Mark t f l ecken 
— wenn auch in sehr geringer Anzahl — berei ts wirkl iche Prole tar ier , Lohn-
arbe i te r auf . Die E n t w i c k l u n g der ungar länd ischen Eisenindus t r ie erreichte 
also bis zum A n f a n g des 18. J a h r h u n d e r t s die Schwelle der kapi ta l i s t i schen 
P roduk t ionsve rhä l tn i s se . Es ist eine dr ingende Aufgabe der Geschichtsfor-
schung, die kapi ta l i s t i sche En twick lung der Eisenindus t r ie in U n g a r n im 
18.—19. J a h r h u n d e r t zu erschließen. 
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The Relations of the American 
and the Americo-Hungarian Labour Movements 
as Revealed in the Correspondence of Ervin Szabó 
By 
J . J E M N I T Z 
These let ters are publ ished in the hope of shedding light on a special 
con tac t between H u n g a r i a n workers and t h e in t e rna t iona l labour m o v e m e n t . 
I t is k n o w n t h a t , before 1914, the H u n g a r i a n labour m o v e m e n t developed 
under t h e influence of Aus t r ian and German social-democracy. Even t h e repre-
sen ta t ives of the l e f twing opposi t ion wi thin t h e pa r ty were famil iar only wi th 
the F r e n c h socialist theor is t s and the F rench labour m o v e m e n t . We would 
like to call a t t en t ion to ano ther western re la t ion , t h a t be tween the H u n g a r i a n 
social ist-workers and America a t t he t u r n of t h e cen tu ry . Besides t h e general 
cur ios i ty toward America and a n u m b e r of personal and ideological mot ives , 
the p r i m a r y fac tor of this in teres t was t h a t t h e generat ion a t the t u r n of t h e 
c e n t u r y had not ye t broken all t ies wi th those 1 % million Hunga r i ans who, 
only a few years or perhaps a decade before , crossed t h e At lant ic a n d who 
had no t ye t given u p t h e hope of r e t u r n i n g . Those s t ay ing at h o m e were 
curious abou t t h e emigran t s ' w a y of life and the coun t ry to which so m a n y 
H u n g a r i a n s had emigra ted . The most o u t s t a n d i n g proof of this in teres t was 
the f a m o u s campaign in the spr ing of 1914. Members of the Independence 
P a r t y , and socialist poli t icians ( the former led by M. Káro ly i and t h e l a t t e r 
by Zs. Kunf i ) induced the Hunga r i an emigran t s to force t h e Hunga r i an govern-
men t in to giving more f reedom a t home . The close con tac t between the masses 
of H u n g a r i a n emigran t s and the progressive, democra t ic and socialist move-
ment of the homeland was only t e m p o r a r y ; following t h e World W a r , i t lost 
much of i ts force as t h e resul t of the qu icken ing Amer icaniza t ion of t h e immi-
gran t s . However , before 1914 th is re la t ion was still ac t ive . In the H u n g a r y 
of F ranc i s Joseph and Tisza, the word America was associated wi th democracy . 
The more level-headed represen ta t ives of t h e Hunga r i an l abour -movemen t 
were no t con ten t wi th these connota t ions and tr ied to revea l real i ty , t o show 
America and the s i tua t ion of Hunga r i an emigran t s . The le t ters are also a 
pa r t of th is a t t e m p t . 
As indicated b y the t i t le of our compi la t ion , the source mate r ia l of this 
publ ica t ion is l imi ted ; i ts sub jec t m a t t e r is never theless ex t remely b r o a d . The 
source mate r ia l is res t r ic ted a m o n g others for the reason t h a t we possess only 
12* 
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t h e le t ters addressed to Erv in Szabó, while his replies are no t avai lable . P a r t 
of t h e letters h a s , moreover , been lost which explains the f r e q u e n t gaps . The 
l e t t e r s are no t fu l ly quo ted : those sections which are no t pe r t inen t t o our 
s u b j e c t have been lef t out . The conten ts of t h e omi t ted pa r t s are given in the 
foo tno tes . 
The p resen t compilat ion has the chief objec t to show how Hunga r i an 
emig ran t s to t h e Uni ted S ta tes saw c o n t e m p o r a r y America and the f u t u r e of 
he r labour m o v e m e n t . In add i t ion , we p u b l i s h the le t ters which the leaders 
of t h e American labour m o v e m e n t , the theor i s t s of socialism, sent d i rec t ly 
t o Erv in Szabó , the most s igni f icant ideologist of the Hunga r i an l abour 
m o v e m e n t . 
The collection is centred a round Erv in Szabó who received all the le t te rs . 
Le t us f i rs t p re sen t a t h u m b n a i l ske tch of his life for our foreign readers . He was 
b o r n in 1877 and died in 1918. Al ready at t h e age of 25, Szabó was a l ibrar ian 
a n d political wr i t e r of i n t e rna t iona l repute , and was widely known in H u n g a r y 
as a sociologist and a socialist th inker . At t h e t u r n of the cen tury he was 
appo in ted to organize the l ib ra ry of the B u d a p e s t Chamber of Commerce and 
I n d u s t r y . At t h e saine t ime he was editor of the calendars of the Népszava 
( " T h e People's Voice") , the da i ly paper of t h e Social Democra t i c P a r t y , and 
m e m b e r of the edi torial board of Huszad ik Század ( "Twen t i e th Cen tu ry" ) , 
a periodical l aunched by the progressive bourgeoisie. I t was in the l a t t e r t h a t 
his well-wri t ten accounts and analyses of t h e labour m o v e m e n t were soon 
publ i shed . Af t e r 1902 or 1903, he became increasingly cri t ical of the policy 
a n d especially t h e leadership of bo th the Hunga r i an and German social-
democra t i c pa r t i e s and began to develop s y m p a t h y toward syndical ism. 
This coincided with the crisis of Social Democracy , a crisis t h a t a f fec ted 
t h e labour m o v e m e n t still more acute ly . E r v i n Szabó clearly saw and com-
m e n t e d upon i t . H e discovered t h e shor tcomings of the o r t h o d o x y as represent -
ed b y K. K a u t s k y , A. Bebel and V. Adle r ; believing in class war fa re , he 
r e j ec t ed re formism and revisionism. This is h o w his views approached syndical-
i sm which alone claimed to be a uni fy ing sys t em in Wes te rn Europe . This 
also meant t h a t Szabó, who was s y m p a t h e t i c to the F rench revo lu t ionary 
m o v e m e n t , s t a r t e d to have d o u b t s in German methods . I t m u s t be emphasized 
t h a t he did no t uncr i t ical ly accept syndica l i sm; for ins tance , he refused anar -
ch ism and did n o t regard its pos tu la tes as prac t icable . 
In 1904, Szabó was in Par i s and es tabl ished there close f r iendship wi th H . 
Lagardel le . B y th i s t ime, his ar t icles had become in te rna t iona l ly known f r o m 
t h e columns of t h e Neue Zei t ; a f t e r 1907—8, his essays appea red in Le Mouve-
m e n t Socialiste, a paper edi ted b y Lagardel le . 
In 1904—5, he a t t e m p t e d t o assert his ideas within the Hunga r i an social-
democra t ic p a r t y , bu t he w i t h d r e w f rom t h e p a r t y a f t e r t h e failure of the 
opposi t ion, an e v e n t which m a d e his syndical is t views still s t ronger . Be tween 
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1907—10 (when he received t h e bulk of his correspondence) , he hoped t o 
g radua l ly develop t h e small syndical is t r ead ing and deba t ing circles in to 
a m o v e m e n t , b u t he fai led. In his speeches held be tween 1910 and 1911, he 
a t t r i b u t e d this fa i lure to his tor ical causes in H u n g a r y which he regarded as 
las t ing bu t not as f ina l . 
The decline of t h e Hunga r i an m o v e m e n t coincides wi th the crisis of t h e 
F rench C. G. T. This process was no ted b y Hunga r i an contemporar ies who 
learned of it f r o m French l i t e ra tu re . Besides, H . Lagardel le wrote a b o u t i t 
to E r v i n Szabó. Af t e r the decline of French syndical ism a few close f r i ends 
and admirers called Erv in Szabó 's a t t en t i on to t h e I . W . W., a r ising n e w 
m o v e m e n t in the Un i t ed Sta tes , which was supposed to be m u c h less doctr i -
naire and m u c h closer to the workers . These le t te rs made him hope t h a t t h e 
i n t e rna t iona l l abour m o v e m e n t would be revi ta l ized b y America . U n f o r t u n a t e -
ly, his replies express ing his views are no longer avai lable . Very likely his 
answers were less en thus ias t ic t h a n the le t ters he received, a l though this did 
not mean complete denial or indifference on his p a r t . In the J a n u a r y — J u l y , 
1909 issue of the Huszad ik Század, Erv in Szabó reviewed G. Weill 's book 
on the C. G. T. and called his r eaders ' a t t en t ion to the I . W. W. and indus t r ia l 
unionism which he represented as pure syndical ism t h a t had arisen in t h e 
most highly developed coun t ry , and so ideologically best p repared to a d o p t 
i t . However , also in th is case success was ne i ther sweeping nor quick enough . 
His w i thd rawa l f r o m wri t ing more extensive and comprehensive studies a f t e r 
1910 was ra the r due to his d i scouragement t h a n to his fai l ing hea l th . His 
ac t iv i ty increased only la ter , dur ing World W a r I , when, in addi t ion to his 
l ibrary work, he held lectures and became the sp i r i tua l leader of the H u n -
gar ian ant i -mi l i ta r i s t m o v e m e n t . 
In this period Erv in Szabó 's syndical ism was a l ready dra ined of i t s 
v i t a l i ty , while his moral and e thical a rgumen t s had gained p rominence . His 
socialist belief, inf luenced by his inve te ra te ant i -pol i t ical and an t i - s t a t e ideas , 
r emained unchanged . This new war t ime deve lopmen t did no t a f fec t the per iod 
unde r review; Szabó devoted , of course, all his a t t e n t i o n to the war and E u r o -
pean affai rs du r ing t h e last four years of his life. 
Dur ing the decade before 1914, E rv in Szabó headed the Municipal 
L ib ra ry which he had organized, and it was here t h a t the y o u n g in te l lec tuals 
and workers s y m p a t h e t i c to syndical ism asked for his ideological gu idance . 
At the saine t ime , he cont inued p repara t ions for the Hunga r i an edi t ion of 
the selected works of Marx and Engels . The f i r s t volume was edi ted u n d e r 
his direct ion in 1905, and the second in 1909. Dur ing the i r t r ans la t ion , and 
dur ing the work connected wi th edi t ing and preface-wri t ing , Erv in Szabó 
ga the red still more young people a round h im. 
I t is, t he re fo re , not surpr is ing t h a t E . Wal l ing and S. Gompers , t h e 
c o n t e m p o r a r y represen ta t ives of the American l abour m o v e m e n t who held 
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such dif ferent views, showed equa l in teres t in the views of Szabó, the most 
p rominen t ideologist of Hunga r i an socialism. Szabó kep t himself cons t an t ly 
in formed of all phasis of the i n t e rna t iona l labour m o v e m e n t . His correspond-
ence show t h a t he was an avid reader of dai ly newspapers , periodicals , and 
books , kep t u p extensive cor respondence , received f i r s t -hand in fo rmat ion 
a b o u t the ini t ial diff icult ies and prospects of the social revival of t h e New 
Wor ld . 
We Avant t o in t roduce those H u n g a r i a n s who had migra ted to America 
a n d furn ished E r v i n Szabó wi th in fo rma t ion regard ing social even ts and prob-
lems in the New Wor ld . 
The m a j o r i t y of the le t ters came f r o m Ödön Pór (1883 — ), his cousin. 
H e was in te res ted in social problems a l ready in his you th . He was one 
of t h e p romoters of the socialist organiza t ion among univers i ty s tuden t s , 
a t t he t ime Avhen he enrolled to s t u d y law at the un ivers i ty . The early 
yea r s of 1900 he has m a d e m a n y t rans la t ions on behalf of E r v i n Szabó 
and has worked for the Népszava . I n 1902 he t ravel led to I t a l y , w h a t 
he soon lef t for U. S. A. Of t h e cor respondents , he spent the longest t ime 
in America . Con t ra ry to those who s t ayed abroad for shor ter per iods and 
Avho, in the m a j o r i t y cases, went t o suppo r t the l abour m o v e m e n t of the 
Hungar i an - speak ing communi t ies , Ödön Pór had left H u n g a r y p e r m a n e n t l y . 
His le t ters shoiv the e x t e n t to ivhich he succeeded in f ind ing his place in 
t h e New Wor ld . In 1909, the Amer ican socialist papers (Wilshire 's Magazine, 
I n t e r n a t i o n a l Socialist Review) employed h im as a European cor respondent . 
He set t led in I t a l y where he t r ied to sum u p the resul t of the m o v e m e n t of 
f a r m labourers ; he is still l iving there and published several Avorks on econ-
omics be tween 1930 and 1940. 
Besides Ödön Pór , his k insman , i t was Elek Bolgár (1883—1955) Avho 
s tood closest t o E rv in Szabó bo th as a f r i end and in regard to his \ i e w s . Elek 
Bolgár completed law school a t Kolozsvár in 1906. Af te r having ob ta ined his 
doc to ra te , he con t r ibu ted sociological art icles to the Huszad ik Század, the 
socialist Népszava and to the Szocializmus ("Social ism") . He m a d e f r iends 
w i th Szabó, who — in 1907 — sponsored h im for the edi torship of the American 
N é p a k a r a t ( "Peop le ' s Wil l") . The presen t compi la t ion includes his le t ters 
f r o m this per iod. Bolgár s tudied in Switzer land in 1909 and earned his Ph . 
D. the re . He r e t u r n e d to the U. S. A. in t h e following year , held lectures there 
a n d edited the N é p a k a r a t once more for a while. Fami ly problems called him 
h o m e in 1911. He was employed b y t h e munic ipa l i ty , and , in add i t ion , he 
delivered lectures in various evening college courses. He joined the Communis t 
P a r t y in F e b r u a r y , 1919, and worked as a member of the edi tor ia l boa rd of 
Vörös Újság ( " R e d J o u r n a l " ) . Dur ing t h e Hunga r i an Commune , he was 
appo in ted head of the Hunga r i an legat ion in Vienna, and Avorkcd la ter in the 
Commissar ia t of Foreign Affai rs . Af te r t h e fal l of the Commune Bolgár lived 
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as a polit ical emigre in Vienna , Berlin, t h e n in the Soviet Union . He r e t u r n e d 
to H u n g a r y in December , 1944 and worked for several years in the d ip lomat ic 
corps as ambas sado r to P r a g u e and Minister to London . F r o m 1951 unt i l his 
dea th , he he ld a professorship a t the Univers i ty of B u d a p e s t . 
Elek Bolgár , t hough no t a thorough ly convinced syndical is t , worked for 
t h e syndical is t N é p a k a r a t , while Imre B á r d (1884—1958) went ab road to 
edi t the social -democrat ic Előre ( " F o r w a r d " ) . I . Bárd pa r t i c ipa ted in t h e 
Hungar ian l abour m o v e m e n t f rom 1902, spen t two years in the U. S. A. a n d 
worked in t h e Commissar ia t of Foreign Affai rs dur ing the H u n g a r i a n Commune . 
Af ter the collapse of the regime, he organized the "Social is t Lawyers ' U n i o n " 
for the defense of indicted communis t s . In his last years , Bá rd was ac t ive in 
the Chamber of Barr is ters , and worked also on the B u d a p e s t commi t t ee of 
the Pa t r io t ic Popula r F r o n t as also in the Pa r t i s an League. 
Much less is known a b o u t Mihály Somogyi , t he o ther Hunga r i an corre-
spondent of E rv in Szabó. Born in 1882 he was the younger b ro the r of Béla 
Somogyi, who , as the edi tor of the Népszava , was mar ty r i zed in 1920. Béla , 
who was fou r t een years older , aided his younger b ro ther in comple t ing secondary 
school, t hen t h e Technical Univers i ty . Mihály migra ted to America re la t ive ly 
ear ly , in 1906, to cont inue his studies. There , he soon jo ined the labour move-
men t . In an excellent sociographical ar t icle , published in No. 20 of the Szocia-
lizmus in 1907, he described his Amer ican experiences and the life of t h e 
emigran ts . A few years before the o u t b r e a k of the Firs t Wor ld W a r he sailed 
back to H u n g a r y and became a municipal chemical engineer . Dur ing t h e last 
years of the war , he was on the editorial boa rd of the Népszava . In 1918—19, 
he published var ious lef t is t writ ings so t h a t , a f te r the fal l of the Commune , 
he had to res ign. After the d e a t h of his b r o t h e r a t the h a n d s of white te r ror i s t s , 
he set up his t e m p o r a r y residence in Vienna and lef t t h e n in 1922 for t h e 
U. S. A. as a polit ical émigré . There , he carr ied out successful medical research 
work r ega rd ing diabetes . He is still in Amer ica . I t seems t h a t he has lost all 
f u r t he r con t ac t with the l abour m o v e m e n t in H u n g a r y so t h a t his role in t h e 
movement of Hungar ians in America c a n n o t be followed. 
Imre Bäsch (1886—1952) was the son of Hugo Veigelsberg, known u n d e r 
the pen -name Ignotus , t h e edi tor of the N y u g a t ( " W e s t " ) , t he most r e p u t e d 
progressive l i t e ra ry periodical of those t imes . Bäsch was also a fr iend of t h e 
young K u n f i , t he most in te l lec tua l m e m b e r among the leaders of the H u n -
garian social-democrat ic p a r t y . He belonged to the close circle of Erv in Szabó , 
and p ra t i c ipa t ed in the t r ans la t ion and in the edi torial work of the selected 
works of M a r x and Engels . For a while, he was co-editor of the I f j u m u n k á s 
( "Young W o r k e r " ) , which represen ted t h e le f t wing wi th in t h e social-democra-
tic p a r t y . Appo in ted b y t h e l ibrary headed by Erv in Szabó, he t ravel led to 
the Uni ted S ta t e s where, in addi t ion to a s t u d y of l ibrary organizat ion, he t o o k 
pa r t in var ious act ivi t ies. Shor t ly t he r ea f t e r , he was employed by the Minis t ry 
184 J. Jemnilz 
of Foreign Affa i r s . He comple ted his medica l s tudies du r ing the First World 
W a r , and , a f t e r receiving, in 1919, his medica l degree in add i t ion to his doc to-
r a t e of pol i t ical science, he resigned his a p p o i n t m e n t as civil se rvan t and chose 
the medical career . In m a k i n g his decision he was grea t ly inf luenced b y t h e 
desire to cure his seriously ill wife. Bäsch spent the years of the v h i t e ter -
ror ism in Göt t ingen , and became soon a f t e r his r e tu rn to H u n g a r y physic ian-
in-chief of t h e Margare t - I s land Sana to r ium where he e labora ted new t h e r a p e u t i c 
me thods for r h e u m a t i s m . He gradual ly w i t h d r e w f rom the labour m o v e m e n t , 
a l though he still gave a few lectures be tween 1920—30, mos t of t hem in n a t u r a l 
science. New sur roundings , two marr iages , the i m p r o v e m e n t of his social 
posi t ion, medica l research and later a serious hea r t t rouble v h i c h began d u r i n g 
the war , all h a d a great p a r t in his w i thd raw a l . He ma in ta ined his le f t i s t 
views, r e m a i n e d s y m p a t h e t i c t o progressive ideas and kep t u p his ties wi th 
progressive in te l lec tual circles, b u t he lost con tac t wi th the eve ryday s t ruggle 
of the working masses and t h e r evo lu t ionary m o v e m e n t . Af t e r 1945, he becamc 
act ive in pol i t ical affa i rs aga in and under his new n a m e , I m r e Barsi, m a d e 
himself k n o w n in political life as a social democra t ic a l d e r m a n . An e x p e r t 
phys i co the rapeu t i s t , he was engaged in m a t t e r s concerning publ ic b a th s . 
These were the " A m e r i c a n " repor ters of Erv in Szabó, all of t h e m y o u n g , 
c lear-s ighted, eager s tuden t s of the con t empora ry Amer ican labour m o v e m e n t 
a n d of the possibilities of socialist deve lopmen t . They all had dif ferent v iews 
of the f u t u r e . Thei r individual a t t i t u d e was governed no t only by the degree 
to which t hey were connected wi th the H u n g a r i a n social-democrat ic p a r t y or 
inf luenced b y t h e syndical ism of Erv in Szabó, bu t also b y t h e c o n t e m p o r a r y 
American l abour movement and even b y t h e Hunga r i an - speak ing organiza t ions 
in America. 
In the 1890s those cont rad ic t ions , ideological t r ends which — u p t o 
1914 —- de te rmined the general charac te r of the ent i re m o v e m e n t , b e c a m e 
p rominen t in t h e American l abour m o v e m e n t . This is t h e period when D. De 
Leon became act ive in t h e socialist l abour p a r t y , immed ia t e ly d i rec t ing it 
t o w a r d syndica l i sm. On the o ther h a n d , t h e socialist p a r t y — headed by 
M. Hil lqui t a n d the ex t r eme ly popular E . Debs — represen ted the o r thodox 
t r e n d of E u r o p e a n social democracy . The poli t ical controvers ies came to be 
fel t m the t r a d e unions also. The A F L a n d t h e Kn igh t s of Labour , because 
of their ideological views and their s t and t a k e n in regard to the necessi ty of 
class s t ruggle , were of ten a n d jus t ly cri t icized. In opposi t ion to t h e m t h e 
STLA, which la te r became the I . W. W. ( Indus t r ia l Workers of the Wor ld ) , 
was es tabl i shed . 
H u n g a r i a n emigrat ion assumed mass propor t ions du r ing these y e a r s . 
(While the n u m b e r of emig ran t s to America a m o u n t e d to 5,000—15,000 per 
a n n u m be tween 1880 and 1900 this n u m b e r had increased to 54,000 by 1900, 
and reached a p e a k of 193,000 in 1907. This is the t ime when the H u n g a r i a n -
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speaking indus t r ia l workers developed i n t o a separate b o d y in the Un i t ed 
Sta tes . The m a j o r i t y of t h e Hungar i an emig ran t masses were of ru r a l back-
ground ; se t t led in the Amer ican cities, t h e y became indus t r ia l l aboure r s . 
Being unskil led, t h e y were forced into t h e lower s t r a t a of the working class. 
The Hunga r i an Federa t ion of Labour which embraced t h e local organiza t ions 
was formed in the 1890s and relied on t h e General H e a l t h Insurance Society 
of Workers which la t te r was founded in 1909. In c o n t r a s t to the c leavage 
which had occurred in t h e American l abou r movemen t , t h e Hungar ian Fede-
ra t ion wan ted to preserve un i ty , bu t tens ion building u p a t rallies and t h r o u g h 
the newspapers led to a schism at the Congress of t h e Federa t ion in 1904. 
As the resul t of the skilful maneouver ing of L. Baskv , t h e ma jo r i t y of the 
delegates sided wi th the Socialist Labour P a r t y so t h a t t h e Népaka ra t , the 
jou rna l of the Federa t ion , came into t h e possession of t h e radical syndical is t 
m a j o r i t y . 
The A F L stood in the centre of deba t e s . The H u n g a r i a n labourers could 
not forgive the organiza t ion its d iscr iminat ion against and deprecia t ion of 
foreigners and unskilled labourers , an a t t i t u d e which a f f ec t ed most H u n g a r i a n 
immigran t s . Dur ing the mass emigra t ions , the mobile , clever, y o u n g and 
act ive layer was the f i r s t t o t r y their f o r t u n e in Amer ica . Of course, dissat is-
fac t ion wi th the unfai rness of the social sy s t em in the old coun t ry was associat-
ed in m a n y of t h e m with longing for democracy and f r e e d o m . But in t h e new 
coun t ry t hey suffered discr iminat ion once more , and t h e y felt it unbea rab l e 
to have to endure deprec ia to ry t r e a t m e n t even within t h e labour m o v e m e n t . 
As the resul t of t h e u n t e n a b l e policy, t h e A F L lost t h e fu l l suppor t even of 
the Socialist p a r t y in the i r struggle aga ins t syndical ism. However , t h e A F L 
jus t ly claimed t h a t it still assembled t h e m a j o r i t y of American l aboure rs so 
t h a t it would be a mis take for the H u n g a r i a n workers t o separa te themse lves 
f rom the main force of the coun t ry ' s l abou r movemen t . 
This was the essential cause of t h e cont roversy a n d it was a long this 
line t h a t the organized H u n g a r i a n workers of America b i fu rca t ed : p a r t of 
t h e m joined t h e Amerika i Magyar Szocialista Szövetség ( "Fede ra t i on of Hun-
garian Socialists in Amer i ca" ) , which belonged to t h e American Socialist 
P a r t y , while the rest suppo r t ed DeLeon and the I . W . W . th rough t h e H u n -
garian Federa t ion of L a b o u r . The cen t r a l organ of t h e former was Előre 
( " F o r w a r d " , es tabl ished on September 15, 1905; the N é p a k a r a t ("The People ' s 
Will") , the paper of the l a t t e r , was launched on May 1 ,1903 . The strife (describ-
ed regre t fu l ly by the a fore-ment ioned correspondents ) cont inued for years 
un t i l the t ime , when the decline of the S L P and the s t r eng then ing of t h e A F L 
encouraged t h e Hunga r i an s is ter-organizat ion to gain pol i t ical independence , 
t o have grea ter pat ience and to assert t h e mil i tant sp i r i t only in ques t ions 
regarding t rade-unions . This did not , of course, mean t h e cessation of syndi-
calist inf luences , bu t t he i r political cha rac te r became less conspicuous . 
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On m a r c h 24, 1911, t he N é p a k a r a t warned t h e r e p r e s e n t a t i v e s of the two t r e n d s 
t o r each an u n d e r s t a n d i n g . " E v e n those w h o a re forced t o bel ieve in a n o t h e r 
wor ld and t h e r e f o r e willing t o e n d u r e the su f fe r ings of e a r t h l y life mus t heed 
t h e ca l l . " 
I t was d i scovered b y t h e t w o papers a n d o rgan iza t ions in 1911 t h a t , 
i n s t ead of i n t e r n a l discords a n d the a t t e m p t s t o des t roy e a c h other , i t would 
be more u se fu l t o gain the s u p p o r t of t he masses in f luenced b y " o l d - c o u n t r y 
n a t i o n a l i s m " , clerical ism a n d y e t unconsc ious of the i r o w n poli t ical goals . 
T o realize th i s bas ic t r u t h w a s n o t simple because t h e mobi l i za t ion of t h e 
work ing class a n d t h e acqu i s i t ion of the s u p p o r t of t he m a s s e s were de l ayed 
b y t h e same ideological con t rovers i e s which h a d h indered u n i t y for so m a n y 
yea r s . Nor was u n i t y achieved a t this t ime as perfect as i t could have b e e n . 
A p a r t of t h e DeLeon i s t - synd i ca l i s t s accused t h e edi tor ia l b o a r d of u n p r i n -
cipled b e t r a y a l a n d launched t h e Munkás ( " W o r k e r " ) , t h e o rgan of t h e new 
H u n g a r i a n Social is t F e d e r a t i o n of Labour f o u n d e d in N o v e m b e r , 1910. T w o 
ye a r s la ter , t h e p a p e r ' s n a m e w a s changed t o B é r m u n k á s ( " W a g e L a b o u r e r " ) 
a n d it was u n d e r th i s n a m e t h a t i t p r o p a g a t e d the synd ica l i s t views of t h e 
I . W . W. a m o n g t h e H u n g a r i a n workers fo r severa l decades . The core of t h e 
c o n t r a d i c t i n g v iews is exce l l en t ly expla ined b y articles p u b l i s h e d in t h e H u n -
gar ian socialist p ress as also b y t h e cor respondence publ i shed in the fo l lowing. 
All t h e co r r e sponden t s d iscussed these p r o b l e m s , and t w o of t h e m , Bárd a n d 
Bolgár , even s y s t e m a t i z e d t h e examined p h e n o m e n a f r o m opposing s ides . 
B á r d , in his l e t t e r s as well as in his art icles ( the l a t t e r p u b l i s h e d in Szocializ-
m u s , Vol. 1910—11, Nos. 7 — 8 and Vol. 1912—13, No . 1) announced t h a t 
t h e H u n g a r i a n worke r s could p r o p s e r in t he i r n e w c o u n t r y only if t hey j o i n e d 
t h e grea t o rgan iza t ions of t h e A . F . of L. a n d t h e p romis ing socialist p a r t y . 
Bolgár , on t h e o t h e r h a n d , u n d e r l i n e d t h e co r rup t i on of t h e A. F . of L . a n d 
considered i ts a c t i v i t y useless fo r t he w o r k i n g people. H e r ega rded it r a t h e r 
as a bourgeois s t rongho ld a g a i n s t t he t r ue m i l i t a n t o rgan iza t ions ( H u s z a d i k 
Század , 1908, p p . 46—48). T h e ideological o rgan of t h e H u n g a r i a n social 
democra t i c p a r t y publ ished Bo lgá r ' s conclusions a longwi th B á r d ' s view. Bo lgá r , 
w h o was looking u p o n the I . W . W . as t h e t r ade -un ion of t h e f u t u r e , w r o t e 
t h i s : " I f t he social is t o rgan iza t ions in H u n g a r y es tabl i shed c o n t a c t w i th t h i s 
g roup t h e y wou ld do a g rea t service to t h e single organized worker as well 
as t o t he A m e r i c a n m o v e m e n t (i. е., H u n g a r i a n s — J J ) . " 
The two c o n t r a d i c t o r y socia l is t views were no t c o m m e n t e d upon b y t h e 
ed i to r , for t h e p a r t y and t h e t r a d e - u n i o n l eade r s did n o t of f ic ia l ly t a k e s ides 
w i t h e i ther v i ew. T h e art icles of B á r d and B ä s c h enabled t h e organized H u n -
ga r i an workers t o see the inner life of the A m e r i c a n m o v e m e n t s . These wr i t i ngs 
c o n t a i n e d a n u m b e r of c r i t ic i sms, even if t h e au thors t h e m s e l v e s were ex-
t r e m e l y ca re fu l n o t t o deprec ia t e t h e Amer ican fo rms of t r a d e - u n i o n wi th t h e 
inexper iences of " g r e e n h o r n s " . I n spite of t h i s r e s t r a in t , t h e critical t o n e is 
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q u i t e o b v i o u s i n t h e a r t i c l e s w r i t t e n b y m e m b e r s of t h e A F I , - s i d e w h o , a t 
t h e s a m e t i m e , w e r e e x t r e m e l y m o v e d b y t h e s e l f - s a c r i f i c i n g s t r u g g l e s o f 
A m e r i c a n w o r k e r s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e s t r i k e r s . 
I n c o n c l u s i o n , i t m a y b e s t a t e d t h a t a c q u a i n t a n c e w i t h t h e A m e r i c a n 
m o v e m e n t a n d w i t h i t s n e w t r e n d s d i d n o t r e s u l t i n a n y g r e a t c h a n g e in t h e 
H u n g a r i a n l a b o u r m o v e m e n t w h i c h w a s d e v e l o p i n g a m o n g e n t i r e l y d i f f e r e n t 
c o n d i t i o n s . I t i s , o n t h e o t h e r h a n d , c l e a r t h a t t h e l e f t w i n g o p p o s i t i o n o f 
y o u n g i n t e l l e c t u a l s i n t h e p a r t y w h o g a t h e r e d a r o u n d E r v i n S z a b ó i n t h e 
y e a r s b e t w e e n 1 9 0 8 a n d 1 9 1 0 t e n d e d t o w a r d s s y n d i c a l i s m a s t h e r e s u l t of 
t h e i r A m e r i c a n e x p e r i e n c e s a n d t h e i r f a m i l i a r i t y w i t h t h e A m e r i c a n m o v e m e n t . 
T h i s c o n s t i t u t e s t h e u n d e r c u r r e n t of t h e l e t t e r s w h i c h , i n a d d i t i o n t o 
r e c a l l i n g t h e i n t e r a c t i o n s a n d r e l a t i o n s b e t w e e n t h e p a r t y o r g a n i z a t i o n s , 
r e f l e c t t h e v i e w s of t h e H u n g a r i a n s o c i a l i s t s ( e s p e c i a l l y t h o s e o f E r v i n S z a b ó ' s 
c i r c l e ) c o n c e r n i n g t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e A m e r i c a n l a b o u r m o v e m e n t . 
1. The documents published here are in the Ervin Szabó collection kept in the Archives 
of the Inst i tute of Par ty History. They are numbered as follows: 1: 40/a. 13; 2: 40/a. 14; 
3: 40/a. 15; 4: 40/a. 16; 5: 40/a. 20; 6: 40/a. 21; 7: 40/a. 25; 8: 40/a. 28; 9: 26/3; 10: 40/a. 30: 
11: 40/b. 33; 12: 40/b. 34; 13: 40/b. 40; 14: 40/b. 41; 15: 40/b. 43; 16: 40/b. 47; 17: 14/2; 18: 
40/b. 57; 19: 40/b. 59; 20: 40/b. 62; 21: 14/3; 22: 2/2; 23: 2/3; 24: 2/4; 25: 40/b. 66; 26: 2/5; 
27: 2/7; 28: 2/8; 29: 40/b. 67; 30: 40/b. 68; 31: 40/b. 69; 32: 40/c. 72; 33: 40/c. 73; 34: 40/c. 74: 
35: 1/3; 36: 29/5; 37: 29:8; 38: 25/11; 39: 40/c. 77; 40: 40/c. 85; 41: 40/c. 90; 42: 40/c. 94; 43: 
40/c. 95; 44: 40/c. 97. 
1. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Netc York, Februar 4, 1904 
. . "When drawing a comparison between people here — except businessmen — and 
those back at home, I feel a desire for returning, because people here are awful. Money dominates 
everything, and this money-grubbing manifests itself with the utmost impudence and barefacedness 
in every aspect of life. Nobody is longing for a higher level of life, they don I feel the need of it. 
People here ate superficial and become ruthless whenever a matter does not concern them personally. 
Arts, literature, socialism — all are in the service of the single aim — money. Believe me, this 
is not a superficial impression, but an experience based on hundreds of incidents which I have 
been witness to or which have happened to myself." 
. . .- "Népakarat"3, and the whole gang around it, has nothing to do with Social Democracy, 
and hasn't got the faintest idea about Soc. (sic). Of course, I did not try to get a job there ; by 
1
 The introductory remarks deal with his frame of mind, making Szabó feel how much 
he was pleased with his letter. 
2
 Pór writes about his a t tempts of joining an art-dealer 's business and tha t he could 
find no f i rm which had anything to do with real art. 
3
 "Népaka ra t " , the journal of the Federation of Hungarian Socialist Workers in America. 
The journal followed the trend of the American S. L. P. I ts f irst issue appeared on May 1, 1903. 
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he way, your argument regarding the corruption of Social Democracy can be fully proved here : 
there are thousands of people out of work, the capitalists and the (state) authorities commit the 
most horrible crimes against workers, but Social Democracy is not of the slightest significance 
because of the incompetence of its leaders.' I don't write about New York, as I have not yet been 
able to gain a uniform impression or form a clear opinion. However, the city is stupendous as 
regards traffic, trade and industry, whereas arts, science and journalism are at an extremely low 
level and stand all in the service of the capitalists. There is but a very low percentage of real science 
and art here. I do my best to get in touch with their representatives . . ."b 
9. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, February 16, 1904 
"My dear Ervin, I should like to ask something. I have paid a visit to comrade Morris 
Hillquit today. He has given me the right to translate his new book just out of press, provided I can 
present a letter from a publisher undertaking the publication. The title of the book is "History of 
Socialism in the United States", and it attracted considerable attention both here in the Stales and 
in England, as also in several continental countries. Kautsky addressed a letter to Sorge asking for 
a review, but he is very old and does no longer write anything. Kautsky is interested in the book. 
As I do not know how and to whom to write, 1 should like to ask you to approach the compe-
tent person. 1 do not know whether Kautsky, Dietz, the 'Vorwärts' or who else is competent regard-
ing this matter ; as you are well-known to them,*' they will receive my offer quite differently. . . 7 
"You have to speak English perfectly one of the reasons for the weakness of Socialism 
here is the fact that it has not penetrated deeply enough into the American and English strata of 
tne population : there are not enough people speaking and writing English who could and would 
achieve something. The German journals are rather shaky even in financial respect, let alone ideolo-
gically. It is out of question to reckon with, or rely upon these."' . . ,8 
Originally, the paper of the whole Hungarian socialist movement in America, it became the 
central organ of the majori ty belonging to the S. L. P., following a brief interruption of publi-
cation in 1904. I t started as a weekly, and was published later twice a week. In 1910, it struck 
a more lenient chord and later, in the spring of 1911, it announced the reconciliation with the 
followers of the paper " E l ő r e " and the S. P. 
4
 There follow communications of a private nature regarding this studying English and 
an offer he had received from a German bourgeois paper, etc. 
5
 Concluding his letter, he relates personal experiences and makes enquiries mainly after 
the socialist movement in Hungary, some mutua l friends and acquaintances. 
6
 Szabó's name was well-known in the international labour movement a t tha t time, 
as his articles and essays had been published regularly in the central organ of the Hungarian 
Social Democratic Party (Népszava), in the bi-monthly of the Society for Social Sciences 
(Huszadik Század) and in a number of scientific journals. As f rom 1904, his name appears 
also in the German review "Die Neue Zeit". He carried on correspondence with K. Kautsky, 
E. Bernstein, C. Grimberg and other leaders of international Social Democracy. After 1904 — 
1905, he turned to the French magazines, mainly Le Mouvement Socialiste. 
7
 Pór remarks here tha t , if for no other reason, he would accept translations in order to 
practice his English. 
8
 The concluding part of the letter deals with the cost of living and other circumstances, 
and his eagerness to learn. 
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3. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, April 26, 1904 
. . .
9
 ''''About seven or eight weeks ago, I called on Comrade G. Wilshire. I asked him for 
a job. He gave me letters of recommendation and invited me to his place. Both he and his wife are 
very refined and cultured people. I have been at their house several times and whenever we meet, 
he invites me. However, to find appropriate work is rather a difficult task, mainly as I neither 
write nor speak English fluently.". . .I0 
"Well, this made a great impression in him, and he sent me to George D. HerronHerron 
used to be a university professor, but gave up his chair on account of his socialism. He is extremely 
refined, kind and of a noble character both intelectually and otherwise. He was very friendly, indeed. 
He invited me for dinner and when I was reluctant to accept, he simply laughed off my excuses. 
He has a charming wife. Herron is the owner of a large farm ; he wanted to give me a job out there. 
You can imagine how happy I was. Tо work on a farm, to learn a trade, gaining strength both 
intellectually and physically — this would be moral, too.' . . ,12 
"In September a new English socialist daily is to come out, and he told me he might give 
me some job on it ; meanwhile, he will help me in getting some other work. For the time being he 
is leaving the city for two weeks. This man is simply too kind. If only something would come out 
of it. Naturally, I do not idle for a minute, but try to get a job all by myself. I have succeeded in 
obtaining access to this circle on my own, and I guess I have become fairly popular, for the Ameri-
cans invite only their closest friends to their house.". . ,13 
4. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, June 18, 1904 
"My dear Ervin, at last I have succeeded in getting a job today at Wilshire's Magazine ; 
my initial salary will amount to eight dollars. At first, I shall not work right at the paper but in the 
office, helping Mrs. W. (sic). When 1 shall have improved my English I shall work on the paper 
I have achieved this job with an essay. I am glad. By today's mail I send you Herron s booklet. 
And also the W. papers. One of them, "The Significance of the Trust" I am just translating, I have 
finished half of it already. Perhaps II. Sz.11 could make us of it. It has sold 300,000 copies in Eng-
land and here, and is praised very much. It is typically American."15 
9
 In the first few lines of the letter he reviews the five months he has spent in the United 
States, a time during which he had to care first and foremost for his subsistence. Therefore, 
he could not concentrate intellectually, nor write enough. 
10
 Pór remarks that , meanwhile, he has succeeded in finishing a work on Meunier in 
English which met with general approval. 
11
 Herron's character and career are described in detail in Pór's let ter No. 6. 
12
 They actually went out to the farm, but it emerged tha t a qualified agronomist was 
wanted. Pór did not accept the sinecure offered by Herron. 
13
 In the concluding par t of the letter, Pór urges Szabó to send a let ter of recommen-
dation to the Hungarian socialists in America on his behalf, as he is unknown there and has 
met with a certain suspicion on account of his not being a manual worker. 
14
 Huszadik Század, the scientific review of the Society for Social Sciences, was launched 
in 1900. The review and the Society for Social Sciences itself was supported by the progressive, 
liberal-minded middle class (bourgeois-radical movement) and by some socialists. 
15
 Concluding the letter, Pór makes the offer of some English translations to Szabó, 
and then follow some lines regarding personal matters. In his next letter of January 13th, 
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5. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Nem York, July 12, 1904 
. . .'
6
 "I am more interested in the administration than in the paper itself which is a bit of a ..." 
"The administration is simply splendid, and the whole of it passes through my hands, both 
the business and the private letters. I am gladly learning everything in the hope of being useful to 
you after my return. To write is not so important after all . . ."" 
6. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, July 13, 1904 
"Herron was born in 1862 in Indiana. His father, a soldier by profession, lost alt his for-
tune. Thus, his son had to endure the hardships of earning bread from his seventh year. First, 
he made his living by selling newspapers ; later, he became a printer's apprentice. Still later, 
he made both ends meet by working as a printer at night and during vacation, while learning all 
through the day. Without any financial help, he graduated and took his degree at the Academy. 
When 21, he joined the Church. Even at that period he was inspired by the ideal of the liber-
ation of the working class. He cherished the mistaken belief that the Church could and would take 
the role of a friend and helper of the working class in its fight for emancipation. This conviction 
led him to the establishment of the American Christian Socialist movement. 
At the outset, Church viewed Herron's ideas with indifference. Later, however, Herron 
encountered increasing and embittered opposition within his C.rhuch. Though, in 1892, he was 
no longer a young man, he had character and strength enough to turn his back on the Church. He 
became then professor of "applied Christian sciences" in the University of Chicago. In spite of 
the most violent and vindictive attacks on the part of the Church, the state authorities, the conser-
vative and academic circles and the railway companies (the activities of which these constituting 
a public danger — he fiercely attacked) he was able to hold his chair for seven years. During these 
seven years he delivered lectures all over the country — from New York to San Francisco. He never 
gave up hope to win over the "educated classes" and even the Chuich to the cause of Socialism. 
At last he had to admit that in the fight between the capitalists and the working class both 
the Church and the University would remain staunch supporters of capital, that the support of 
capital was in the interest of, was in fact of vital interest for, both Church and University. And 
once again Herron had the courage to draw the final conclusion from his theoretical and practical 
experiences and to join openly the Social Democrats. 
While still teaching at the university, he gave his vote to socialist candidates, although he 
was not yet a member of the Socialist Party. He joined it in 1900. The authorities of the university 
he reports on his scientific projects, while in his letter of July 1st he writes of how the heir and 
disciple of W. Whitman had called on and requested him to collect the Whitman literature 
and translations published in Hungarian, and to write a comprehensive article on this subject 
in his magazine. 
16
 The first lines contain a hint tha t he would like to sustain himself by his work at 
the paper. 
17
 In the concluding lines he once more offers translations of the works of international 
socialist leaders, especially those of Hyndman, a friend of Wilshire. 
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forced him to resign his chair in 1899. From that time on, he devoted — and is still devoting — all 
his knowledge, all his intellectual and physical force to the socialist movement. Herron is the out-
standing orator of American Social Democracy, its most penetrating publicist, and at the same time 
its most modest and persistent worker. I could add : perhaps its most sympathetic personality. 
His style and diction, endeavouring to reproduce his feelings with utmost vigour, fascinates 
his audiences, while his powerful gestures and far-sounding voice do not fail to touch even the most 
hidden springs of human sentiment. He influences both soul and intellect. Regarding humanita-
rianism as a kind of religion, he awakens in his audience the noblest forms of solidarity, and 
demonstrates the utter inability of the Church to rule in modern times. He virtually forces all of 
us to achieve the epoch of mutual love, as determined by evolution, solidarity and love! But let 
him speak for himself. . ."'8 
7. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, September 14, 1904 
. . ,
19
"J remitted the money, sent by Herron, the day before yesterday. If the article is 
published by II. Sz., the money should be assigned to the 'Fund of Socialist Students'. Acknouledge 
the receipt officially, and let it be followed by a warm letter to Herron. I shall send you his address. 
Have it written in good English. Describe the students' movement in vivid colours : how much 
you are in need of financial backing etc. Tell him, how good you found the pamphlet, praise the 
translation and add some words about me. This is necessary to make him forget the unpleasant 
taste of our having tapped him for money. If the money is not needed for the printing, it should be 
spent at your discretion."20 
" J see you read the Wilshire. The editorial is the best part of it. It is written by W. (sic) 
himself. All America, all the papers, are criticizing it every month. The October issue will be 
excellent. However, the ideological contents of the journal is making slow headway. Two or three 
years ago it used to be belter. Outstanding people contributed at that time! W's money is all gone. 
I will send you a few old copies. 
We have got here a socialist paper. It has a circulation of 300,000 copies. It is horrible. 
W. has a circulation of over 100,000. 
We are up to our eyes in work at the office. Eleven people and W., as well as Mrs. W., 
are working from 9 to 5 without a stop. This is entirely different from the work we are used to in 
Europe. 
Do write. I must close my letter. With much love, Ödön." 
18
 Obviously, Pór meant this to be an introduction to G. D. Herron's paper on the Paris 
Commune, to be published in Hungarian. The introduction was not pr inted in this form: 
instead, Szabó wrote an introduction to the 1905 edition of the booklet which dealt ra ther 
with the work and less with the author's person. 
19
 Pór mentions in his letter of September 13, 1904, for the first t ime tha t he remitted 
$ 25 to Szabó on behalf of Herron to cover t he expenses of the publication of his pamphlet . 
Next day, in his following letter, he first gives his opinion on Világosság ("Clar i ty") , a liberal 
journal published in Budapest , and comes t h e n back to the sum remitted to Szabó. 
20
 Pór hints at the necessity of support ing the s tudents ' movement and the distribution 
of socialist literature. 
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8. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, September 26, 1904 
"Many socialist magazines and daily papers review the international socialist movement. 
The usual way is to gather statistical material on the standing of the movement, to enumerate 
facts — without any criticism. 
This method is dry and tiring. As a rule, it does not say anything to the people. They do 
not learn from it ; they read, but never appreciate it. 
Statistics speak only to those who know the whole evolution and spirit of the treated facts. 
Statistics are the field of the scientifically educated man. His task is to plastically embody the mere 
facts ; draw the conclusion ; show from the dead facts the living forces and their capacity to those 
who cannot sacrifice for deeper study. 
This socialist movement consists of many facts and tendencies ; everyone of these factors 
is multilateral. Therefore the monthly review of the whole material would easily lead to super-
ficiality. 
We must take one side of the socialist movement and explain its standing, in one short 
article. Then we must lake and explain another side. 
And in order to have the movement alivays as a unity before our eyes we must judge always 
from the same fixed standpoint. 
Political action, legislation, etc. ; trade unionism ; co-operativism ; educational move-
ment ; pure socialist science — are the principal factors of our movement. 
Each month we ought to treat one of these five factors. The first article should speak about 
the tendencies in modern socialism — about our standpoint. And every sixth article could be a 
recapitulation of the whole, showing the reciprocity of the various factors. 
The treatment as indicated will be limited to only the most important statistics. 
To show the working of the factors in their task of constructing the monumental edifice 
of the socialistic society — that is the leading idea. 
W e do not want to give mere facts, but a sociological study which not only interests the organ-
izer and agitator, but also the people who are watching warring socialism from an ethical stand-
point. 
Through these methods the readei will understand not only the status of the movement, 
but the whole socialist spirit, both theory and practice ; also, he will thus understand the path 
which leads to the future. 
If this series of articles is wt itten in an interesting and instructive manner, it would be 
soon essential part of Wilshire's for every American socialist and educated person an indispensable 
necessity."21 
"From November, I shall publish an article every month in the W. It is his personal wish, 
I did not dare to dream of such good news. W/ell, this is the programme. I think I have brought 
some fresh wind into the sails of the review. Please, send immediately the book 'W'orking class 
movement in 1902 by E. Sz. (sic),-'- as I am in urgent need of it. The author is a capable fellow 
and I am going to crib from his work. 
21
 Pór wrote the letter in English up to this point. Subsequently, he asks for a letter 
f rom Szabó, and continues his letter in Hungarian. 
22
 A reference to an article by Szabó, published in the 1903 volume of the Huszadik 
Század. 
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Ervin Szabó is a cardindex with a "head" in every library here. His works follow in a sepa-
rate file. Will you please inform me where and what has been published (but it should be effective 
and good) on the subject of solidarity and ethical moments in socialism (sic).23 
9. 
G. Herron to Ervin Szabó 
Locarno, December 9, 1904 
"Dear Comrade, 
I was very glad indeed, to get your letter, and I shall be glad also to receive the Hungarian 
translation of 'From Revolution to Revolution . I am sure that Mr. Pár's translation will be of 
the very highest order.2l 
My wife and I became very much interested in Mr. Pór soon after he came to America, 
and we have formed for him a deep affection. We expect that this services in the Socialist cause 
as well as in everything that makes for truth and beauty will be of great value to us in America. 
I am sending you by this mail a package of papers and pamphlets and also two or three 
little books which I think may be of interest to you. We expect to remain in Locarno for the winter, 
and I shall be glad to know of the progress work is making among the students of the University, 
With warmest greetings, 
George Herron." 
10. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
December 14, 1904 
. . .
2 5
" f . S. Review26 has asked for an article. It is very hard to find the time for writing it. 
I get home only at six in the evening, very tired, and then I am absolutely unable to do any intellec-
tual work."2'1 
Some day I shall write about the American physiology of 'eternal fatigue' , which can be 
traced back to purely economic reasons and plays a devastating role in the life of the American 
nation,'28 
11. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, February 17, 1905 
,,My dear Ervin, last Sunday I met Dr. Sh. Schitlowsky at an anarchist meeting, the 




 In the concluding par t of the le t ter , Pór writes about family affairs and asks for 
Szabó's opinion regarding his plans. 
24
 G. D. Herron's article appeared as the f i f th number of the series "Library of Socialist 
Students" with a preface by Ervin Szabó, Budapest, 1905. 
25
 Pór writes first on family affairs and asks Szabó's advice how to extend his scope of 
knowledge to theatrical mat ters . 
26
 The " In terna t ional Socialist Review" was the ideological journal of M. Hil lquit 's 
Socialist Par ty . 
27
 Pór goes on to discuss the essay he was preparing for the Huszadik Század. 
28
 The concluding p a r t of the letter praises Szabó's essay on Kossuth. 
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the Russian S. Party (sic) here and is raising some funds. He is going to return soon. He was 
very glad to hear good news of you, and asks you to write to him. He would be very much pleased 
indeed . . ,"29 
12. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, May 11, 1905 
30 "There is a chance now for continuing my studies, at least for a brief period. As you 
surely know, I am crossing to Europe with William English Walling. My task is to help him in 
his journalistic activities, as far as it concerns the Socialist cause and to make interviews with 
prominent people. I shall get $ 100.— a month and all my 1st class expenses. Our tour is intended 
to last three months. However, on the money thus earned and the amount I hope to make by extras 
I will go first to London, and then my route will be this : Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, 
Bruxelles, Gent and finally Paris — everywhere studying Socialism and the arts, the countries 
and their people. My intention is to stay in Paris for about seven or eight weeks. From there I 
shall travel to Vienna to meet Walling. From Vienna we intend to proceed to Budapest and then 
via Fiume, Triest and South-Austria to Italy. From Milano to Naples where we may take a ship. 
I am not quite sure whether we shall embark there for America, as we might return for a while to 
Paris. Walling has already been to Russia, and on his way he passed all the major cities of the 
Continent. 
As you see, I have got ample opportunity to learn something. I have to work hard to make 
good use of my experiences for the future. I have to lend Walling a helping hand because he is 
a good boy ( a socialist ) on the one hand, and he can be of great help for me, on the other. 
I should like to receive from you letters of recommendation to anybody from Kropotkin to 
Adler, from Adler to Lagardelle, from (illegible name) to Lafargue. But I shall not be content 
with personal recommendations : I should like to ask you for advice. What I have to look at and 
how I should view it. Time is money !"31 
13. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Vienna, September 15, 1905 
,,My dear Ervin, It seems you want to get rid of me by hook or crook — however, I am 
afraid you will not succeed in doing it. I was terribly angry that I could not cross over to Bögöte3-
and, so far, your letter has not reached me either (it is now Sunday, 9 p. т.). And now prick up 
29
 He gives Sehilkovszky's address, and goes on to complain of his interest being loo 
much divided. He asks some books picturing the prevailing conditions in Russia. 
30
 In the f i rs t lines he tells Szabó about his having interrupted his journalistic activities 
for the time being, because he was still unable to concentrate sufficiently, and has serious 
difficulties in expressing himself. 
31
 Finally, he writes of his personal plans: he should like to s tudy the correlation between 
socialism and the arts. 
32
 Pór wanted — partly on behalf of W. E. Walling — to meet Szabó in Vienna. Szabó, 
being of indifferent health at tha t time, went for a few weeks to Bögöte, the estate of Count 
Ervin Bat tyhány, who sympathized with socialist ideas or rather with anarcho-communism. 
Pór wrote his next letter to this address. 
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your ears : my friend Walling and I herewith invite you with due solemnity to Vienna to spend 
a few days with us at the Hotel Krantz ; we shall foot the bill and cover all your other expenses 
as well. All through the week the discussions of the Socialist Convention are in full swing. I do not 
have to write an extra five pages to tell you how interesting these discussions are. This Walling chap 
is highly interesting and entertaining. You would have the time of your life with us and, besides, 
you could participate in the work of the Convention. What more do you want ? Confound you if 
you don't come! In that case we shall not be able to meet, as I am not likely to return to Budapest. 
Next week we shall be staying in Vienna, but whether we shall go to France or Russia later on 
I do not know. In Vienna you could take just as good a rest as at Bögöle. And as you would be 
here unofficially you would not get fagged out either. Please, do not have any qualms on account 
of money ; first, you are not dealing with a Borghezi, secondly, this man has plenty of money. 
I guess the Convention will be very interesting. We, for our part, shall arrive in Vienna Tuesday 
evening already. You could take the Sződ— Vienna route. All the Austrian Socialists, as well as 
many of those from abroad will flock to Vienna. Shortly, the plague on you if you won t 
comply with our invitation ; Walling advised me to write hundred pages arguing why you absol-
utely have to come to Vienna ; however, I am somewhat tired for such a long letter. 




 May I add a few words. The convention in Vienna will certainly be very important 
and very interesting to you. You can reach it easily. We can take care of you and we are confidently 
expecting to see you here. 
Fraternally Mr. English Walling." 
14. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Vienna, November 1, 1905 
. . .
34
 "As far as I can see, there are just too many obstacles in the way of our meeting. 
If the journey would cause you inconvenience, you had better not come, for if you had a bad headache 
and were nervous it would surely spoil the effect of your treatment. Better return home to Pest, 
and Walling and I shall probably visit you there."35 
15. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Bruxelles, December 13, 1905 
. . .
36
 "I have met Kautsky and Luxemburg and Bernstein, the latter even several times : 
he was extremely kind and friendly, and asked about you. The same holds true in respect of Kautsky. 
Walling is staying in St. Petersburg at the Hotel de l'Europe. Could you write a few lines to him? 
33
 Walling added the following lines in English to the letter written on slips of paper. 
34
 He acknowledges receipt of Szabó's let ter . 
35
 Regarding the exact date, Pór himself feels somewhat uncertain. He mentions the 
possibility of Waiting's visit to Russia. We have failed to f ind any trace of Walling's sojourn 
in Budapest . 
36
 First , he makes some personal remarks on his experiences in Belgium. 
14* 
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I have finished my article on Hungary (some 3,000 words), and also that written on the Austrian 
working class movement (4,000 words). It will be the first American syndicalist article provided 
it will be published at all on account of its radicalism.37 It was I who first spoke to Walling, back 




Ödön Pór to Ervin Szabó 
Bruxelles, January 24, 1906 
. . ,
38
 "I did not write to you, for I could not get a hold of (illegible name). Besides, Gorki's 
proclamation gave me lots of work for about three days. He wrote it for Walling. We paced it with 
the socialist and the other papers. Every respectable paper all over the world has published it. 
My Italian translation can be read in all Italian papers. I hope Népszava, too, has published it. 
Tnis proclamation was a masterpiece. It must be absolutely clear now, even to imbeciles, that Goiki 
is a socialist and, what is more, a staunch one. And his socialism becomes stronger and mote mature 
every day."30 
17. 
Mihály Somogyi to Ervin Szabó 
New York, July 15, 1906 
"Dear Mr. Szabó, 
Shortly before leaving Budapest I paid you a visit, and on that occasion you mentioned that 
you would write some lines of recommendation to your brother-in-law in Pittsburgh. I think J 
shall go to Pittsburgh before long, and I shall be in great need of somebody who could give me a 
briefing in those unfamiliar circumstances. Therefore, I ask you to inform me of his address, 




Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, September 23, 1906 
. . .
40
 " I have written a long article on Italian Socialism for the IS Review (sic). I shall 
send it to you after it has been published."31 
37
 No doubt , Pór exaggerates; however, his remarks on Walling and Wilshire are inter-
esting. 
38
 He enclosed a short paper on the agrarian question in Belgium. One can feel how much 
he felt elevated to have a chance of visiting Paris. 
39
 He writes about acquaintances and his further plans. 
40
 He asks about Szabó's intended journey, and renders information on syndicalist 
works published in Italy. 
41
 Subsequently, he gives his opinion on the conditions in Russia, the Hungarian Social 
Democratic Par ty and Bebel. 
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19. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, 1906 (undated) 
. . .
42
 " J am now working hard. I am getting on well, and I am making rapid progress. 
If nothing is going to disturb me or hamper my work I shall spend a wonderfully successful winter. 
I have written an article on Italy ; it will appear in print soon. Quite a few of my reviews and 
articles are just in print. If I can find any spare time I shall write about America for l'Humanité 
Nouvelle. Another of my writings, 'The Psychology of the Russian Nation', will also be published, 
I do not even know where. Probably in an English review. My main field of research is now ethno-
graphy and philosophy. 
Walling would have liked me to spend the winter and also the spy ing with him, but I refused. 
He is coming to visit me in spring ; he is at present in Chicago and San Francisco."13 
20. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, March 3, 1907 
"My dear Ervin,11 
I am enclosing the list asked for. No I. is radical reformist, republican political paper ; 
publishes articles on subjects of general interest, stating both sides of the case. H. G. Wells, Walling, 
Bryce, Ostrogorsky, Jaurès, Vandervelde, Kossuth etc. have contributed to this paper. Maximum 
3000 words. Subscribe (original). 
No II. NaR. ' Standard' magazine. Prominent writes in position. No I I I . The Atlantic 
Monthly. Best representative magazine of modern thought. Literary criticism and scientific 
Subscribe. 
No. IV. Everybody's Magazine, popular radical paper, circulation over a million copies, 
publishes worthy special articles. Interesting, socialistic. Subscribe. 
No V. The World's Magazine. Popular radical magazine, published in English language. 
(Two words illegible). 
The two last magazines appear in England and in America, high class modern papers, 
speaking objectively about every burning question. 
Subscribe for the mentioned three magazines, but if your library subscribes them, get one 
of them. 
Watch the language of the American magazines — how tensely, comprehensively, clearly 
they write. There is much (illegible) about their ( ?) writing. The most difficult problems are treated 
in the most transparent language. 
There is great difference between the English of the Am ( sic ) writer, and that of the English. 
Professor Mallock of Oxford is just now in America giving lectures on Socialism, going from town 
to town. He has the regular, professor's English. He opposes Socialism with a theory scientific 
battery (?). The capitalistic papers gt asp the opportunity and publish these orations in full. 
— It is almost impossible to read them — but one must through ( ?) the answers by Wilshire for 
they are spoken in such a rigorous, lively, simple — therefore penetrating form. He by (ba?) plane 
facts and matter of course reasoning simply 'does up the English professor (?). 
42
 He writes about acquaintances and his further plans. 
43
 The concluding pa r t of the letter contains references of a purely private nature . 
44
 The original letter is in English. 
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I call your attention to H. G. Wells's excellent book, just out, The ''Future in America'."45. . . 
. . . " J am preparing several articles and projecting my mind on my future work. Herron 
said a few days ago that my English style is developing toward a style, which very few living English 
writers rule . . ,"iG 
21. 
Mihály Somogyi to Ervin Szabó 
New York, June 18, 1907 
"My dear Szabó, 
Your letter arrived on the very day of the election of the new editor. I forwarded it, and thus 
it happened that the choice fell on Bolgár.'17 The information arrived just in time, as there were 
quite a few applicants. I am very much pleased to see a man of high moral qualities occupying 
this position, this being highly important, especially under existing conditions here. 
I simply cannot understand why Bolgár has not arrived yet. He is wanted badly, that was 
the reason why we sent a telegram when Bolgár was elected. I am writing to him demanding that, 
for heaven's sake, he shouldn't delay his coming any longer. 
It would prove rather useful if he could bring some legitimation from any public body or 
magazine stating that he is coming for a study tour. It is not absolutely necessary but he should 
have such a letter if possible. As you know, wehave a lot of enemies and are afraid that they will plot 
against him ; they might charge us with having engaged him for a job in advance, which is a 
ground for deportation. True, this does not refer to intellectual work, but the settling of such an 
affair, even if the enemy's intrigues are unsuccessful, would cost us a lot of money. Well, this is 
the reason why we would deem it useful for Bolgár having such a legitimation. ( For instance, 
some paper could appoint him as correspondent, and certify it in an official letter.J48 
As to your question, how I became a 'socialist editor', I can answer you that the first, i. e. 
a socialist, I have been for a long time, whereas editor I became only because last December I thought 
it my duty. As a matter of fact, I have not the faintest talent or ability for this job. On account of it, 
I was forced to neglect my true vocation, the laboratory, where — since a period of nine months — 
I have achieved but a tenth of the results which I could have obtained otherwise. 
Yours affectionately, 
Mihály Somogyi 
P. S. I want to ask you once more to make enquiries why Bolgár has not come yet." 
22. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
New York, June 28, 1907 
"My dear Ervin, 
Having overcome the first difficulties, I hasten to let you know that in my opinion the 
situation is exceedingly favourable, and that I am viewing the future more optimistically than ever. 
45
 He comments on several books. 
46
 We may suppose this to be an expression of the encouraging politeness on Herron's 
behalf. Concluding his letter, Pór urges Szabó to answer in English, in order to polish up his 
English. 
47
 He refers to Elek Bolgár who was to take up his job with Népakarat shortly, as can 
be seen from the following letter. 
48
 Somogyi inquires after Szabó's state of health. 
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Surely you will not take offence at this beginning of my letter which runs counter to all established 
customs, as it is you to whom I owe this favourable change. 
The latest issue of 'Népakarat' is already my work, although not yet officially. According 
to existing agreements, our paper will be published twice a week from August 1. If this comes true, 
work will not be irksome, as only the intellectual part of the work will be mine, while all administra-
tive publications will be handled by the general secretary (it will probably be Klopfstein). The 
movement is just beginning to take shape here, and is still surrounded by the dense fog which pre-
cedes all evolution : two political fractions, tu о rival trade unions, both sticking to their guns, 
latent anarcho-socialism — bickering and squabbling. This is a very interesting phase, indeed : 
I think, after having a good look round I am going to write in ''Népszava' about the conditions 
prevailing here. 
I should like to raise the level of the literary column of the magazine, too. We have only the 
short stories and poems published by Népszava (which, as a matter of fact, we have put in the 
paper repeatedly), and thus we are badly in need of such material. Ady is fairly well-known, 
and I do not think we can come with Komjáthy, while, as far as I know, there are no others in the 
Hungarian language. I should be very much obliged if you advised me on this matter."49 
23. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
New York, July 18, 1907 
. . .
50
 " I could give a detailed account of myself and my impressions, but I believe you 
would find very little news in it. We are informed so minutely on America back at home that the 
little new one actually encounters here fails to surprise. By and large, the situation here is similar 
to that at home ; the institutions are fairly endurable but people are awful. Narrow-mindedness 
and mendacity are reaching almost unbelievable proportions. It is very interesting to observe how 
American national consciousness begins to evolve. For four hundred years, the European countries 
practically deported to America the scum of their population, and now the descendants are not 
merely nationalists but, following time-honoured European tradition, they even pride themselves 
on a past rich in noble events. Let alone the hypocrisy which is making itself felt everywhere in the 
domains of the woman question, education and science. One has to be born here to be able to live in 
America : one has to have the gift of subordinating everything to business, as this is exactly what 
governs every step of the typical American. His liking of things and even his love, his affection 
shown for the arts and sciences, are nothing but business. It is quite natural that, for the time being, 
even Socialism is dealt with here in a rather businesslike manner. The trade-unions, especially 
the American Federation of Laboui, are disgustingly corrupt. 
Well, you can see from all this that though I have not overcome yet the well-known great 
'Katzenjammer', your prophecy regarding the brevity of my stay here will come true. I think 
I shall stay only till Népakarat becomes a daily and I have learned English fluently. Awaiting 
your letter, I am Yours very affectionately. Elek."91 
49
 Bolgár goes on to write on private affairs. 
50
 Bolgár asks Szabó for an article for Népakarat . 
51
 The postscript of the let ter contains private communications. 
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24. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
New York, October 19, 1907 
. . .
5
- "Four months having elapsed, I conform a much clearer idea of conditions here. 
All that is interesting about the movement, you can read in cold print soon, while on matters of 
a more personal character I have written to Oszkár.53 I have very little to add. Somehow I cannot 
get away from the idea that everything not absolutely unviable in American socialism is corrupt 
to an extent unsurpassed even by the Hungarian party. 
In this milieu, it is doubly troublesome to perform the tremendous work of editing the 
Népakarat. I don't even dare to think of the promised assistant within reasonable time, and thus 
my work at the paper could be termed whatever you like short of editorship. It frequently occurs 
that I myself have to write and revise the whole paper. To be the employee of people without con-
sciousness or intelligence makes matters even worse. Just imagine, lurking behind the facade of 
a wonderful and in all respect true revolutionary programme there are strongly bourgeois-minded 
workers who suddenly landed amidst circumstances of relative prosperity, learned their Socialism 
from Jacob Israel54 and you will have a clear picture of the Hungarian movement here. 
On account of all this I have decided to resign the editorship as from May 1st, having by 
that time rendered the paper capable of future development as much as the existing narrow limits 
allow it. However, we have to try to find somebody who could take over from me, and enquiries 
should start as early as possible. I want to ask your advice in this matter. Somebody is needed here 
who does not regard his work with the Népakarat as a transitional period but looks upon it as a 
task of several years. Neither the paper nor the movement can sustain repeated crisis, and this is 
one of the reasons why I should like to settle the whole affair smoothly without competition orfuither 
fuss. The man needed here is somebody who is reliable, neither too intelligent nor pretentious, 
one who is accustomed to the movement, an agitator with some understanding of socialism . . ."5& 
52
 Bolgár informs Szabó tha t his article written for the Calendar of Népakarat has been 
borrowed also by the Daily People and the Sozialistische Arbeiterzeitung, and that it has met 
with great success in New York socialist circles. 
53
 Oszkár Jászi (1875 —1957), the leading figure of the bourgeois-radical movement in 
Hungary, editor of the "Huszadik Század". Jászi, an outstanding sociologist, joined the Hun-
garian National Council in October 1918, and held subsequently the post of a minister without 
portfolio dealing with the problems of national minorities in the government of Mihály Károlyi. 
At the time of the Hungarian Soviet Republic he emigrated, and launched later, during the 
years of the counter-revolution, fierce attacks on the regime of the white terrorism from Vienna 
attacking the communists as well. He emigrated in 1926 to the United States, received the 
American citizenship, and became professor at Oberlin College. Some of his notable works 
published in foreign languages are: "Magyar iens Schuld und Ungarns Sühne, Revolution und 
Gegenrevolution in Ungarn. Geleitwort von E. Bernstein. München, 1923." 
The same was then published in London in 1924, with an introduction by Seton Watson. 
"Der Zusammenbruch des Dualismus und die Zukunft der Donaustaaten." Wien, 1918. 
54
 Jacob Izrael (Kardos) (1872 — ?) a tinker, socialist agitator in the late nineties and 
about the turn of the century. He was repeatedly member of the social democratic par ty leader-
ship. In 1907, he withdrew from the labour movement. Adherent of the reformist trend. 
55
 Bolgár offers various suggestions regarding the choice of a new editor. 
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25. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, October 29, 1907 
. . .
56
 " I have been invited to South America by Wilshire. I was going to see a goldmine 
in California and then return to Paris to act there as a man of confidence. However, the whole affair 
has been delayed on account of the tense atmosphere of panic here . . . Maybe I shall succeed next 
year. I am staying with the Wilshires, in their house, and everything is fine."37 
26. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
New York, 1908 (undated) 
"My dear Ervin, I must have written dreadfully lamenting letters, if one could draw 
conclusions from them like you have done. True, conditions in the movement are really appalling, 
and I was depressed by the immense disproportion between my hard work and its results. 
The great solitude, the fatigue following the backbreaking work and the studies started so 
enthusiastically, also did their share, and in addition 1 was ill — no wonder all this threw a gloom 
upon me. 
The situation has changed considetably. I am going to stay with the Népakarat only till 
the arrival of my successor, and even up to then my work and responsibilities ate considerably 
curtailed . . ."38 
27. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
New York, April 8, 1908 
"My dear Ervin, I believe this is my last letter from New York written on the note-paper 
of the Népakarat, though I should feel rather embarrassed if I were asked as to when and whither 
I am going and — last but not least — what I intend to do."sa 
28. 
Elek Bolgár to Ervin Szabó 
Buffalo, May 21, 1908 
"My dear Ervin, I have been here for about three weeks, since bad weather has obstructed 
my travelling further West. I am spending my time with meditation, sight-seeing, and by initiating 
Hungarian barbarians into the mysteries of socialism. However, within a day or two I am going 
36
 First, Pór writes about private affairs. 
37
 Subsequently, Pór writes about his tour in South-America and goes on to inform 
Szabó of his plans. 
38
 Bolgár presents fur ther suggestions regarding the vacancy a t the paper. In conclusion, 
he writes about his personal plans and ambitions. 
39
 At the end of the letter he alludes to the fact that the solution of the problem of 
"succession" still absorbs most of his time. 
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to leave Buffalo and the Niagara Falls, too, though with a bleeding heart, to proceed on my way 
probably to Cleveland, Pittsburgh, St. Louis (possibly Chicago), Denver, Salt Lake City and San 
Francisco ! I reduce intercourse with Hungarians to an absolute minimum, and draw a deep breath 
from American culture . . ."60 
29. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
New York, June 21, 1908 
. . .
ei
 "/ shall look aftei the ISR. Sinclair's Jungle is the very book which has brought abou1  
the Pure Food Law. ( Besides, we are so good friends that I don't even say JIullo!' when he enters 
the room). This law costs the Beef Trust a tidy sum. They are going to rebuild it on the Chicag0 
Stock Yard. (? — Ford.) (Though they stink horribly, I had to smell them.) Orders of several 
millions of dollars have been cancelled. Roosevelt read the Jungle, asked Sinclair to Washington, 
had a talk with him, appointed thereupon a committee to investigate the matter, and after having 
brought to light the full truth, i. e. after Sinclair's accusations had proved to be valid, the Food and 
Drugs Act was enacted on June 30, 1906. I read some passages from the Jungle (still in proof at 
that time) back in summer 1905. Sinclair's royalties came to some $ 30,000. If you want some special 
information, write as soon as possible, the law itself you can ferret out for yourself. This is one 
of those rare laivs which actually are enforced. All medicines and foodstuffs are sealed, and the 
manufacturer has to guarantee the wholesomeness of his goods under severe penalty. The manu-
facturers' loss is considerable, the only gainers are the consumers and Sinclair. Sinclair is a good 
boy, an honest vegetarian who has sexual intercourse only when explicitly ordered so by the doctor. 
So long, old boy. Love to Lujza. 
Yours Ödön." 
30. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, October 7, 1908 
. . .
e2
 " J will write every month one or two articles for Wilshire's and other magazines. 
For the last year and half I did not see European papers, and I am far behind. I will ask you to 
put me on several things. Just now I would like to have a few very short articles or leaflets on social-
ist women in general. Articles of general interest, not more than 1,000 words or so, which we 
could publish in leaflet form in America . . ."e3 
"Since the American financial crisis all the newspapers and magazines cut their rates in 
half and hardly take original and new articles. Thus I could not find anything for you, nor for 
Jászi. I had darned luck in getting something to do for Wilshire's." 
60
 He writes then of personal mat ters and about the Hungarian movement. 
61
 The first pages of the letter comprise the description of their travels with Wilshire in 
the jungles of South-America and in California. 
62
 He informs Szabó of having once more been sent to Europe as a correspondent. 
63
 Private information follows here. 
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31. 
Ödön Pör to Ervin Szabó 
Florence, December 30, 1908 
. . ,
64
 " I am terribly busy. Since I have been here, all in all four weeks, I have sent three 
articles to America. However, it will last quite a time till I shake down to routine". . .65 
32. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, December 30, 1908 
. . ,
Ge
 " J wrote to America on account of the trade-union and other papers, however, those 
darned ragamuffins have not sent anything. Wilshire would surely send something, but he does 
not bother about the trade-unions and, anyway, he never stays in New York for a longer time 
Nor does Walling get these magazines. You may rest assured, it will last ten years at least till 
anything worth of interest will be published in these papers. Things have come to a pretty pass for 
socialism in America. If the number of votes has any significance, socialism has made no headway 
these last years. All the various soc.-s (sic) reckoned with at least one million votes, relying on the 
theory that the last crisis, as a major economic factor, would gain many a new adherent for the cause 
of socialism. Well, it has not come o f f . Theory has blundered once again. As a matter of fact, it is 
too bad that people stand in awe of ' sciences'. The heart of the matter is lost amidst so much of scienti-
fic research and analysis. I have realized for a long time that sociology is just a hoax and that 
Kautsky is an even greater hoax. And if Sorel holds the Belgians up to ridicule — I feel glad. 
But even Sorel has the fault of thinking he cultivates some kind of science. One has to be quite an 
enthusiast to struggle through, let us say, — 'Reflexions sur la ViolenceThe whole work could 
have been written much mote intelligently on f i f t y pages . . ."67 
33. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, January 2, 1909 
68 1 ' M y article published in the Wilshire was read with great interest by the workers 
of the American glass industry, although they are not socialists. Even a conservative magazine 
printed it. They asked me to contribute an article dealing with the conditions in the glass industry, 
etc. I received a letter from A. Thomas saying he would mention and possibly even publish some 
excerpts from my article in the Revue Socialiste . . J'69 
64
 The first paragraphs of the letter contain information of a private nature. 
65
 Concluding, Pór makes Szabó feel how much he would like to meet him. 
66
 Pór gives here pr ivate information. 
67
 In the following, he comments on the works of the French syndicalists and those of 
Ervin Szabó. 
68
 At the beginning of the letter, he reports on his scientific activities. 
69
 In conclusion, he writes of his fur ther plans. 
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34. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, February 25, 1909 
"My dear Ervin, To-morrow, I am going to send you magazines and a book. Have you 
received the book by Labriola (keep it!) and the letters with it? With these letters, Bäsch'" can go 
anywhere if he is clever and can explain what he wants. When will he set out for America ? . . 
35. 
Imre Bárd to Ervin Szabó 
New York, February 26, 1909 
"Dear Mr. Szabó, 
I hope you will not take it amiss and mind my asking you so shortly after my departure for 
the permission of publishing in our paper 'Előre''2 your booklet 'Socialism and Syndicalistn 
in instalments. 
Since our paper has grown considerably in volume I am in great need of good and above 
all much material and I hardly believe 1 could find anything better than your pamphlet. 
You might deem it peculiar to publish an article on syndicalism, and to boot, an article 
defending syndicalism, in a socialist paper like 'Előre' ; however, the American socialists have 
damned singular principles and do not consider this strange. 
I am fully aware of your knowing about the conditions within the American socialist parties, 
however, I think it will not be uninteresting if I write about a problem or two, as, except for its 
name, American socialism is utterly different ft от Eutopean socialism which latter keeps harping 
on principles. 
Let us examine our party which can be considered the only real socialist parly. First the 
intellectuals: they are a congloremate of people of all convictions and trends. We have a tremend-
ously wide scale, ranging from the Christian Socialists to radical bourgeois scientists. They are 
only united in name. One interprets socialism one way, the other understands it to mean something 
quite different. The party does not care a bit foi principles and convictions. The party has hardly 
any notable scientist. One of these rare specimens is Hillquit who has a lot of enemies and is envied 
immensely in intellectual quarters. If he manages to set free himself from his tremendously busy 
and profitable office, he usually writes a book, like his last one 'Socialism in Theory and Practice', 
therewith bringing shame on American socialism, as his knoivledge is ignominiously poor and 
rudimentary. Hillquit is the most prominent among these intellectuals, so you can imagine the 
ideological level of the others. Leader of the Socialist Labour Party is Daniel De Leon, a Eugene 
Sue 'adapted to American conditions'. Many socialist papers and magazines are pouring forth 
a torrent of theoretical nonsense. One does not know whether to be vexed or just to pity American 
socialism. 
Regarding the rank and file, i. e. the workers composing the bulk of the party, I really wonder 
what brings them into this party? Since the trade-union movement is separated from the party, 
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 "E lőre" was the organ of the Federation of Hungarian Socialists in America. It sup-
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unceasing and fierce fight against syndicalism and the Népakarat . Edited by Intro Bárd, 
it became a weekly in 1908. 
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it appears but once in a month, when the membership fees of 20 —25 cents are due. It takes quite 
a high degree of idealism to maintain loyalty to something which by all appearances does not exist 
and, to boot, to be an enthusiastic party member, though — astonishingly enough — there are many 
such people. 
The sole field of activity for the party is the elections. Preceding and during the elections the 
parly organizations are highly active. This is the time of collecting votes — American fashion. 
If the citizen decides to ilgive a chance", he votes for Debs and a lot he cares what the Social-
ist Party stands for, or he has cast his vote for it? The tvhole labour movement is characterized by 
chaos and muddle beyond description. 
However, I believe the Americans fully know what they are doing and why. It would be 
ridiculous if I, a greenhorn , wanted to advise them or pass myself off as a judge on these matters. 
In fact, I cannot imagine how the Party could win over a well-payed American worker, who lives 
in aflat like a junior clerk in a ministry or a secondary school teachei back at home, by slipping 
into his hand revolutionary leaflets or making him listen to speeches on the dire need of the working 
class. 
Whatever the papers write, American workers are well o f f . The American workers find work 
even in the present crisis. There is no American boy who, after having learned a trade, would have 
to turn to begging if he is not comfortable in his job. American workers try their hand at everything. 
As regards dismissal, it is mainly the immigrants who are given the sack, so that hardly any Ameri-
cans are fired. 
In short, you cannot run a labour movement here on the same slogans as at home. It follows 
that the economic organizations are extremely backward in all trade-unions. However, there are 
quite a few trade-unions imbued with socialist spirit ; just now the Miners' Union, the leading 
force of the Ameiican Federation of Labour, with a membership of some 300,000, has accepted 
the principle of class struggle. Thus, Socialism advances here, too, though its beginnings are much 
slower than in any European country. In spite of this, I am inclined to believe that Socialism will 
be achieved here earlier than elsewhere, because it has not to tide over such tough times as our 
movements. 
The SP is growing and the unions are becoming increasingly revolutionary — in their 
own manner, of course. If it is true that a movement should not be judged on the evidence of its 
slogans, this holds true especially in the case of the American labour movement. 
However, I did not want to bore you stiff with things you surely know. I should like to hear 
Your opinion of my paper. You would much oblige by giving me some hints, for I am writing all 
of it myself and it is thus possible that I am unable to survey without prejudice. Organizational 
affairs keep me pretty busy, and there is hardly any time left for skimming through the most impor-
tant documents, let alone for thorough work. The controversy between the two parties is finished, 
at least as far as our party is cdncerned. The SP refuses to enter into any further negotiations with 
the SLP. If they want, they can join us. They can do it easily, for their number does not exceed 
a thousand, and the next congress will probably cancel them anyhow from the list of parties. 
Dear Comrade Szabó, I should like to make the very bold request that you send us a short 
article on any subject. You would make me the happiest editor on earth. . ,73 
I have received the information that Imre Bäsch wants to come over here. I should be very 
happy to have him here, at least there would be somebody with whom I could exchange a word. 
I wanted to call on Ödön Pór, but he wrote he would be in New Guinea at that time, and I 
understand he is in Italy now. He has made quite a reputation for himself among the comrades 
here . . ."74 
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 Bárd inquires af ter Szabó's s ta te of health. 
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 At the end of his letter, Bárd apologizes for his bad handwriting. 
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36. 
Imre Bäsch to Ervin Szabó 
New York, March 23, 1909 
. . .'
5
 " I have made very good use of Ödön Pór's letter of introduction. I called on Mr. 
Walling who received me extremely kindly, invited me immediately for dinner and took me out to 
a village in the vicinity of the city, where they have a country-cottage (Walling is married, his 
wife, a writer, is extremely sympathetic and intelligent). I stayed with them for three days and 
profited much from my stay there. I received a thorough drill in English, further good advice as 
to how to find my way. If Wallings book is reviewed in H. Sz. be sure and send me a copy. If you 
cannot find anybody to do the work, I would gladly write about it. By the way, I doubt whether 
I shall he able to write anything en route . . .76 
It is highly important that the competition of the papers is so keen as to turn revolutionary 
even the most conservative papers. There is no socialist paper in Europe that would interfere with 
and meddle so ruthlessly in the lives of people as do these yellow papers. Thus one gets an oppor-
tunity to get an insight into American life, the Americans being otherwise rather non-committal 
regarding their private affairs. I shall have to leave the elaboration of my material to the time after 
my return to Hungary . . 
I became acquainted with He Leon and paid him a visit. He was very friendly, though he 
is rather sarcastic otherwise. At home, Bolgár and Somogyi drew an entirely false picture of the 
American labour movement, You must evaluate everything quite differently here. I am not quite 
sure myself how to do it, though it just begins to dawn on me. I must say (and believe me, this is 
not in the least some kind of'allegiance'), nobody saw America as clearly as you from far away 
Budapest, in your booklet Synd. and Soc. Dem. (in the abridged original). Walling was definitely 
surprised when I told him the train of thought of the booklet, as well as what you wrote of America 
therein. As a matter of fact, Walling is a very intelligent man (S. P.) and, although being a Euro-
pean Jew and being imbued with German theoretics he reviles the Germans and has a good deal 
of shrewd, practical Americanism. 
Worst of all, however, is De Leon and his Spd sect (in the abridged original). He is just 
like Guesde. I wouldn't say that he is not sound in his principles or that he is not right regarding 
the problem of trade-unions, but he is terribly dogmatic which is even more absurd here than in 
France : the French workers have some idealistic spirit at least, the American workers, however 
have so much common sense, are so much possessed by their craving for material comfort that no 
theory can affect them. To quote Walling's very intelligent remark to me : . . it is not our task 
to fight old traditions and idealism, as is done in the European labour movement, but just the con-
trary, to inculcate some idealism on the American workers. 
I shall inform you of these things in another letter. Let me just give you some information 
in support of the arguments of the booklet. 
1 ) There does not exist anything like a constant and regular political life in the European 
sense. The papers do not report even upon the debates in the state legislations. 
2) Even though American workers display keen interest in the elections (which perhaps is 
not the manifestation of their own instincts but a result of the hullabaloo and fuss made by the yellow 
press and the political cliques — the average American being an enthusiastic newspaper reader —) 
they consider politics a racket and cannot be taken in by any political slogan. This is fully born 
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The Relations of the Americo-Hungarian Labour Movements 207 
out by the Gompers affair : the votes could not be guided. The question in whose favour to cast 
one's ballot has no importance for the American worker. 
3) I think the present activities of the S. P. are ideal. It does what a party should do : 
it is a propaganda organization of purely intellectual character, its only activity being propagation 
of pure socialism. In the sea of soc. (sic) literature no br. (brochure? — JJ.) can be found dealing 
with practical problems of capitalism, as for instance Handelspol. und Sozialdem. 
4) Though the leadership of the trade-unions is rather conservative, fights are much more 
vehement than anywhere in Europe, including even France. Every strike is a veritable revolution. 
There is no strike without devastation and murder. 
5) Soc. (sic) faces a single problem here : to revolutionize the tr. u. (sic) and change 
their attitude towards the state. In this case it wouldn't matter whether the tr. u. (sic) would accept 
a soc. resolution or not. This will be done by imperialism, by the political reaction. A European 
inevitably raises two questions: 1. Why are the workers not led (sic) by socialists? 2. When 
will working-class officialdom change its attitude to the slate, the capitalists and to itself? I regard 
the question why the workets here are not socialist like the European workers as a non-existent 
problem. I am writing this with reserve, these being my first impressions, but Mr. Walling agrees 
with me in this matter. The fact is that the workers are not socialists in Europe either, they only 
vote socialist. However, if revolution is not regarded as an ideology and a way of viewing matters, 
the American worker is not less revolutionary than the European. Such fierce strikes as here can 
be observed nowhere in the world, and thus the theory propagated by the Germans and Roland Hoist, 
according to which the 'wild-cat strikes' and French tactics are merely the results of the weakness 
and impotence of the unions, becomes untenable. According to the German point of view, the Ame-
rican trade-unions are the strongest workers' unions in the world both as regards financial condi-
tions and the size of membership. For instance, the strongest union is that of the miners (the so-
called M. F.), and just the miners' strikes are the fiercest. Right now an enormous miners' strike 
is in the making, and all NY (sic) throbs with excitement . . ."7S 
37. 
Imre Bäsch to Ervin Szabó 
New York, April 18, 1909 
. . .
79
 " With the exception of a few intelligent workers, the Hungarian socialists here hold 
such a different opinion from mine that co-existence is almost impossible. I spend most of my 
free time with the Wallings, who seem to have grown quite fond of me ( especially Mr. Walling's wife 
and sister-in-law), because I am invited to their place or to go out with them two or three times 
a week at least. In addition, I spend much time with the people of the I WW sect who are all English, 
and thus my English improves rapidly ; everybody is astonished, and can hardly believe that I 
have mastered English to such a degree within a mere six weeks. 
The I WW is rather down at present, its membership does not exceed 7,000 (this is a con-
fidential figure), but the IWW people are unyieldingly optimistic, unselfish, honest and claim 
their right with such self-conscious and scientific arguments that I myself have come to regard 
their hopes as justified. Their theory is very interesting. They are in many respects more scientific 
and more conscious syndicalists than the French, if only because their starting point is of a more 
positive nature. While the French approached syndicalism through a criticism of bourgeois demo-
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Hungary . 
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 Bäsch emphasizes how glad he feels having been able to adapt himself to American 
conditions, this being due, in his opinion, mainly to the fact that he has bu t very little inter-
course with Hungarian immigrants. 
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cracy, the Americans achieved it by submitting the technique and economic organization of the 
modern factory to a criticism. And as political economy is the only social science apt for scientific 
cultivation, the least apt being politics, and since exact scientific formulations are replaced by 
hollow phrases even today — this difference in the starting points secures a considerable advantage 
to the I WW because their doctrine is devoid of the sentimentalism and phraseology of the French, 
which though very attractive, has a damaging effect on exactitude and definiteness. Nothing like 
that is to be found here ; their place is taken by exceedingly exact and firm economic argumentation ; 
therefore, syndicalism characterized by these features might hope for a bright future in the cold-
blooded Germanic countries. All the ideas of European syndicalism can be found here and, what 
is even more important, these thoughts have developed quite independent of the French who, with 
the exception of one or two prominent representatives, are entirely unknown. When reading Ameri-
can socialist literature I could not find a single French leaflet translated, not even cited. Mainly 
English and German influences are to be felt : mass strikes, hate of politicians (especially in 
the ranks of the SEP and fostered by De Leon who is the curse of the American labour movement), 
are widespread, the role played by the unions in the revolution to come which takes a very original, 
almost utopistically idealistic shape — and finally even antimilitarism. The development of the 
latter is rather interesting : certain trade-unions prohibit their members to join any militia organ-
ization. I know of about ten such unions . . ,80 
I met some extremely able men in the IWW. One of them is Frank Bohun, former secretary 
of the SLP who withdrew from the party on account of De Leon's intrigues (this being the actual 
cause of the decline of the IWW) and is now a rather indifferent member of the SP. He is the 
New York organizer of the IWW, and I know him as a very energetic and intelligent person. 
He is the brother of Wil. Bohun, the editor of the Note Liter, column in the Intern. Soc. Beview 
(sic) ; he asked me some time ago to write an article on the Hungarian socialist movement for the 
review. I am now working on it. W. Trautmann, general secretary of the IWW, who is staying 
here for a longer time, has made a most favourable impression on me, and we have made friends. 
He was born in New Zealand, his parents being German settlers : he has travelled all over the 
world, spent five years in Italy as a worker in a brewery. He is an extremely sober-minded, intelli-
gent and courageous Alsatian with an astonishing knowledge of economics, and has the American 
labour movement and its leaders in his fingertips. I have learned much from him, and obtained 
insight into the life of the trade-unions. He is an able man in all respects, on account of his sober 
exactness and revolutionary ideas. By the way, next week I am to meet Sam. Gompers. Twice 
have I been invited to visit him in Washington, and Saturday I shall travel up to see him, and 
I should like to fix up some other affairs at the same time. It was I who wrote to him asking for a 
meeting, and everybody who knows Gompers was astonished at his readiness because it is said to 
be rather difficult to gain admittance to him. This amiability on his part is due to Borey's ( ? — J.) 
letter. I think he is doing this on purpose, probably to impress on Europe or something like this. 
G. Cannot be compared to any European labour leader, his position resembles somewhat that of 
Gyula Rubinek at home ; the extremely influential and powerful union leaders are a major factor 
in the conservatism of the unions. Americans yield to any authority if it represents real power. 
This can be regarded as perhaps the most striking feature of American democracy : no traditional 
or class piejudice comes before real authority. If the labour leader represents actual power, no one 
is interested in his being a Russian Jew, like Gompers (illegible word), and everybody accepts 
him to such an extent as he represents actual power, and according to his relations with other powerful 
bosses. This peculiarity of American life is the key for understanding the American way of life, 
the immense fluctuation within the structure of the powerful families: the Vanderbilts, the Goulds, 
the Astors were yesterday still regarded as the peak of society, whereas nobody cares a bit for them 
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today because the Rockefellers and the Hurrimans have got the upper hand. Another very significant 
outcome is the relation of the government offices to the general public. A state- or municipal office 
is not regarded as more important than any other office. Even the exterior of these offices resembles 
a bank. There is no difference whatsoever between civil servants and clerks of private offices, either 
as regards social position, or their relation to the superiors. Civil servants are employed and sacked 
in the same way as any other clerk. Civil servants in leading positions count as much as the irreal 
power. Bank director and city councillor, tycoon and minister are all the same, their reputation 
and authority are worth as much as their actual power . . .81 
. . . Everybody is equal here — if he is strong enough to be equal. This holds true also for 
the labour leaders. As a matter of fact, Gompers is the most outstanding leader the working class 
has ever produced. His knowledge, erudition, his wide intellectual horizon and deep insight into 
human nature almost make one's head spin. Reluctantly though, this is admitted even by Trautmann, 
one of his most determined enemies; ivhen he spoke to me of G. (sic) he was nearly overcome with 
emotion and awe. Gompers is made of the same stuff as Rockefeller, and this is the most perfect 
type human development has yet produced. I am looking forward to our meeting, and I wonder 
what impressions I shall gain from our personal contact; I am going to inform you in detail. . .82 
. . . Coming back to labour problems (and, naturally, this is what I am really interested 
in), I think the European authors (Sombart) have completely misunderstood American conditions. 
First, the conservatism of American workers is not a result of the agrarian question (though this 
is a very nicely contrived argument). Does anybody believe that Gompers and Co. are out for 
land? — Who would believe that a well-paid mechanic wants to leave the city and move to a farm? 
Even an immigrant Hungarian peasant wouldn't do this. Talking to conservative-minded workers 
about this question, I could never find the slightest willingness on their part to do that. But (illegible 
word) the inevitable selfishness of the immigrant is clearly recognizable. All who come here want 
to make money and do not want to hear of anything else. The American working class has no tradi-
tions, no long-standing class consciousness. Everybody who arrived here came for money, every-
body is alien and feels no solidarity with the others. The selfishness of the Americans is the product 
not only of capitalism but also of immigration itself. I think this is the inevitable mentality of every 
newly founded settlement, and probably this accounts for the conservatism of the other immigrant 
societies (Au., etc.), too. Here, everybody is an adventurer: the Hungarian peasant as much as 
the gentry who crossed the ocean because he had embezzled at home. The American conservative 
cannot be compared either to the German or to the British, as the conservatism of the latter originates 
from cowardice or bureaucratism. The German worker is not selfish. The American worker is an 
adventurer: he is selfish as every adventurer, and is devoid of all feeling of solidarity. But he is 
at the same time fierce, desperate and fearless like all adventurers. Here, in America, it is not the 
theory of "social peace" which hampers the full development of class struggle but the fact that each 
worker feels solidarity only with his own kin at the best, and does not care for anybody else; 
but, slighted, he revolts in the twinkling of an eye. The vehemence of an action is always the expression 
of the impatience with which people are endeavouring to realize their aim — and people here 
are terribly impatient, though not because of the socialist revolution, but because of money. This 
is the spirit of the East. 
Europeans generally make yet another mistake: they do not see but the East, and hardly 
any of them knows the West where the character of the working class contrasts sharply with that 
of the East; if I can believe what I have read, workers there carry out revolutionary acts which 
could be envied even by the French. I should feel vet y glad if I could manage to return to Europe 
only after having been to the West . . .83 
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All revolutionaiy elements of America arc driven to the West, mainly the remnants of the 
old petty bourgeois settlers who have been ousted by the newcomers. The membership of the Western 
organizations, first of all that of the Western Fed. of Miners, is made up mainly of these people 
(for instance, Haywood, whom you have surely heard of, was described by Trautmann as a typical 
representative of this stratum) ; they are not only revolutionary in sentiment but are actually 
and repeatedly making revolutions. Their idea of socialism is social democracy combined with 
trade-unions, but their action is purest syndicalism. 
And so we have come to the third mistake. Everybody is searching for socialist resolutions 
and nobody can imagine any form of class struggle but electorialism. I have failed to find a descrip 
tion of the American strikes by some European author, though class struggles of such intensity have 
not been fought anywhere in the world. I consider them of momentous significance, and I am col-
lecting much material concerning this problem. My basic point is that, for revolutionary develop-
ment, it is of very little importance what one merely pictures to oneself. It is easy to have revolu-
tionary ideas, and it is very easy to convince anybody in Europe of the truth of socialism, but it 
is very difficult to live and work in a revolutionary way. And yet, nothing but the latter is of real 
significance for revolutionary development. If it is possible for reformist actions to take cover 
behind revolutionary resolutions, it must likewise be possible for revolutionary actions to take cover 
behind conservative resolutions. I guess, this holds true in respect of America. I can well imagine 
that the fight waged for the eight-hour working day will sharpen to a point where it turns into armed 
uprising, resulting in the overthrow of the bourgeoisie and the triumph of the socialist revolution, 
though the original aim was just the eight-hour working day. But I cannot imagine (and there is 
no such precedent in history) that any class should make a revolution with the aim of changing 
society. I can well imagine the American working class to achieve a socialist society without ever 
having gone beyond the trade-union demands. Yet, it may achieve socialism earliei than the Euro-
pean workers, in spite of theii socialist ideas, because I consider it possible that actions of the Ame-
rican working class carrying a reformist demand, might turn into general insurrection entailing 
the overthrow of bourgeoisie . . .84 You must set out from this to be able to form a correct opinion 
of the American labour movement . . .85 
At the same time, they had an extremely democratic (populist) government, but it could 
do absolutely nothing. Then government did not want any bloodshed, and had sent the militia 
troops just for upholding public order. However, the government could not prevent the troops of the 
bourgeoisie from attacking and fighting the workers on their own account . . .8e 
On the other hand, the entry of social democracy into the union cannot be considered a progress 
that would increase self-confidence and consciousness. On the contrary, it is merely the outcome 
of impotence in face of the employers. A heated debate is now going on in the Intern. Ass. of Mecha-
nists whether to join the SB or not. Those who are in favour of it argue that capital is too strong 
and the working class no match for it, leaving label and ballot-paper as the only weapons. Label 
is equal to impotence. For, if you have a good look at the American movement, you become aware 
of the fact that — strictly speaking — the American working class is not organized. There is not 
a single trust employing organized workers . . .87 As trust-forming gains ground, the AFoL is 
uprooted. All the large-scale strikes have failed these last years. And 31 per cent of these strikes was 
not led by trade-unions. 
The main problem is not why there are no resolutions expressing solidarity or why there is 
no socialist party ; one could foi mulate the pivotal question in the following way : why did these 
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large-scale strikes fail to break through the limits of a single trade, why were the workers of the other 
trades not behind their striking fellow-workers ? This can be traced back to three reasons : first, 
the immigrant mentality of the working class, second, the lack of organization ; third, the atom-
ization of the trade-unions organized on a horizontal basis, and their antagonistic interests . . .88 
This adds particularly to the exacerbation of rivally, for competition is not individual as 
at home but organized which is much more harmful. Add to this the factor of politics ; almost 
all labour leaders here are politicians in the service of some bourgeois party, and, quite a few of 
them get some job in government offices, because every position in the civil service is political . . . ;89 
add the above-characterized social psychology of the labour bosses and the fight everybody is waging 
against everybody (unskilled workers against the employer and workers of other trades) which 
degenerates to leaving unorganized workers permanently unorganized, as the boss yields to one 
trade or the other, and tolerates organization of workers only in some of his shops (that is the cause 
why I WW can hardly make headway) : these — and not free land or similar ideas — are the 
main features characterizing the special American conditions . . ."90 
38. 
Samuel Gompers to Ervin Szabó 
Washington, April 28, 1909 
"Mr. Ervin Szabó, 
Municipal Librarian, Budapest, Hungary 
Dear Sir : 
Today I had a most interesting interview in my office with Mr. Emeric Bäsch, who is 
visiting this country at the instance of the municipal government of Budapest for the purpose of 
making a study and investigation of labour conditions and labour organizations. I endeavoured 
to give him all the assistance within my power in the persecution of his work. During the course 
of our conversation he directed my writing to you. 
I expect to leave this country in June . . ."9I 
39. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, July 6, 1909 
. . .
92
 "I sent yesterday the first part of my book to the ISR for being published in instal-
ments. "Work is Coming of Age ..." I should be glad if it could also be published in Hungarian. 
Perhaps Batthyány could publish it, but, of course, it has to be translated first. I am going to write 
to him after the book will have been published . . ."93 
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40. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, January 18, 1910 
. . J1 "As you will notice on receiving the copies forwarded some days ago, Wilshire will 
appear in a new form. This magazine, like all American socialist magazines, has to tide over con-
siderable hardships, and Wilshire cannot publish a great number of long articles in its present 
form ; therefore, I have given up writing longer articles until the situation will improve. It is 
not worth my while to undertake such work anyway, it takes too much time . . . Maybe the situation 
will change in a half a year. Meanwhile, I am going to spend my time in carrying out my rather 
neglected private work. I thought you received the Magazine regularly ; I am going to write to 
New York to renew your subscription . . ,"96 
"A need the ISRfor reference, but I shall send it to you if you will return it and if it does 
not cause you inconvenience. They are so niggardly that even I have to subscribe, though I contrib-
ute regularly to their magazine without being paid for my articles . . ."9e 
Your remarks on the American labour movement are correct. In America, they have ap-
proached the final organizational stage of capitalism, and perhaps are nearer to it than in any 
other country; however, this does not mean that we aie well within reach of it already. Capitalism still 
has boundless chances here in the States. I crossed the southern desert by express train, it lasted 
two days. A similar dese,l is in the northern regions of the United States. A great campaign has 
been launched just now, aiming at the fertilization of the deserts by way of vast irrigation schemes. 
Thousands of acres of former waste land yield stupendous crops already. The desert brims over 
with chemical substances needed for intensive cultivation, only lack of water being a pressing prob-
lem. Water is collected in huge reservoirs. I saw and watched this work. As cultivation in these 
regions surely will take an intensive form, a middle class will develop ; as a matter of fact it has 
started developing already, and its character will be in accordance with this mode of production. 
The production of this class will be organized by the gigantic trusts. Producers depend on them for 
transportation and marketing. 
For the time being, the problem of the organization of production is at the fore. However, 
this problem will jtrobably lose its prominent importance on account of the significance of con-
stitutional questions. The law-courts have usurped the powers of the legislative bodies, and are 
trying to make boycotts and strikes impossible by way of injunctions and by declaring labour 
legislation to be unconstitutional. Antimilitarist propaganda is also neglected which does not mean 
that there is no need of it. On the contrary, developing American imperialism is the fiercest enemy 
of civilization — except for German imperialism, the two being equal in rank. The individual states 
establish gendarmerie against the workers . . . conscription or universal compulsory military 
system is going to be introduced in America if the working class does not stand up against it in 
a most energetic manner, etc. A gloomy perspective, the only bright spot being syndicalism and the 
syndicalists. 
I visited Herron last evening. He is one of the most complicated persons I have ever met. 
One can understand and explain his shammish behaviour only with the help of a Myers encyclo-
paedia. For instance, if there are many people at his place, he behaves in an absolutely idiotic 
manner and messes up everything . . . on such occasions I loath him . . . I have even achieved not 
to be invited if anybody else is to be present. If he is alone and concentrates on a problem, he is 
94
 He first asks Szabó's opinion on his polemical article published in the "Huszadik 
Század". 
95
 Here, he tells of his impressions concerning the Italian labour movement. 
96
 Pór comments on Szabó's article published in the paper of the Iron and Metal Workers' 
Trade Union. 
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always interesting. In writing he is most decidedly first-rate . . . He is given to lying, like a child . . , 
but when in action, he dares to hurl even the most embarassing truths into the face of his adversaries. 
A double personality — a double life . . .97 
41. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence. April 16,1910 
'•'•My dear Ervin, the article in which I quoted your data and arguments has been published 
in 'The Call' (April 3). No reply has appeared as yet. As I have but a single copy I cannot send 
it to you. In the April issue of the ISR somebody who sympathizes with my 'scribbling' launched 
a fairly objective attack on me which must be answered. However, something is maturing in my 
mind, and I cannot engage in anything else until it has ripened . . ."9S 
42. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, November 12, 1910 
"On November 2nd, I wrote the following letter to Tom Mann. 'I am glad that you are 
thinking of writing up and explaining the unionist position in Australasia, New Zealand and 
Britain. It is very important that we should know about it. I believe that these movements will 
soon surpass continental European syndicalist movements for the simple reason that while these 
latter have the élan, they fail to intensity their organizing activity. The English and American 
unionists, if they once have realized the economic inevitability of the new way of action, will adopt 
it and unfold it with the (illegible word) Anglo-Saxon sense and intensity of organizing action, 
the élan, which logically and naturally follow.' As you see, I fully share your opinion and for 
thousand reasons this is quite natural. An extremely interesting article could be written on the sub-
ject : what the Latin labour movement could and should learn from the Anglo-Saxon movement! 
As it appears from this letter,90 I am carrying on negotiations with England on the problem 
97
 He writes of his article to be published in the Huszadik Század, and of his financial 
circumstances. 
98
 Here, Pór inquires after his article to be published in the Huszadik Század. 
99
 Pór quotes Guy Bowman's letter in English: 
"My friend Tom Mann has handed me your M. S. on 'Revolutionary Unionism in 
America' which you want published. 
Perhaps you know I am the publisher of Tom Mann's monthly pamphlet ' The Industrial 
Syndicalist' of which I am sending you several copies under separate cover. 
Your manuscript is, I think, very good s t u f f , and Tom Mann thinks it too. 
Tom Mann and myself have already been writing a book on the labour aspect in Australasia 
and in France, and were contemplating a publication of it in the immediate future. 
Your matter added to ours would, I think, make much more interesting reading than any 
of them taken separately, and I therefore propose that we should issue the book under our joint 
authorship ; Tom Mann's name alone will do more than many other names put together. 
Now, before going into other details, it is necessary to know what renumeration you would 
be expecting for your share of the work. 
I do not want to discourage you in any way, but you must not expect too much, for I have 
the very good knowledge of what the Labour Movement in this country is worth from a publisher's, 
point of view ; it is very limited. 
Anyhow, I shall be glad to hear from you and I hope we may be doing something together. 
I would like it very much. 
Sincerely Yours." 
214 J. Jemnilz 
of America . . . I hope to make a feu) hundred lire extra out of this. Following the Sheffield resolu-
tion, I immediately mailed the manuscript with three accompanying lines to Tom Mann, and he 
concerned himself with it at once. However, the enclosed answer came too late, as the first answer 
had been addressed inaccurately . . .10° 
"This evening, I am going to visit my millionaire friend Herron, to be bored stiff in honour 
of Michels. Michels will give a lecture on the sexual question at a congress dealing with sexual 
problems. He is present everywhere and makes a speech whenever a chance opens. A busybody. . 
43. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, January 24, 1911 
"I appeal to you for some information because in this wretched Florence one cannot find 
anything."102 
"These data are needed by A. M. Simons, not by me."103 
44. 
Ödön Pór to Ervin Szabó 
Florence, April 10, 1911 
"The articles in the 4Coining Nation' would be suitable for 4World Freedom'. Two of my 
furthei articles are still in print. One is to be published in the 4Coming Nation', it will be the 
fourth sequel, i. e. the continuation of the Reggio Emilia article. The other one will appear in the 
May issue of the 4International Socialist Review', it analyses the psychology of the movement. 
I regard this as the most important of all, and have emphasized in it, though in a popular form, 
a few important principles. These two articles should be added to ' World Freedom'. . .104 
Please take good care of the 'Coming Nation', as I have run out of all available copies 
(100,000) and I possess but a single series. 
Many thanks. Yours very affectionately, Ödön." 
100 p ó r writes here of his article to be published in the Huszadik Század. 
101
 Concluding his let ter , Pór discusses the movement of the Italian navvies. 
102
 The information asked for refers to the nationalization of the Swiss railways. 
103
 Subsequently, he writes about his articles dealing wi th Italian problems. 
104
 Pór emphasizes some basic ideas of his articles on the I tal ian agricultural proletariat, 
and considers the pros and cons of the possibility of publishing them. 
RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Report on the Candidate Dissertations in the Historical Sciences 
After t h e Liberat ion of H u n g a r y — especial ly since t h e deve lopment of 
socialism was m a d e the o rde r of the d a y — it became necessary to e n s u r e 
t h e rep lacement of the old a n d to reform t h e t ra in ing of t h e new gene ra t ion 
of his tor ians . T h e scientific degrees and t i t l e s developed a n d adopted d u r i n g 
t h e bourgeois per iod in H u n g a r y were n o t sui table to t h e r equ i r emen t s of 
socialism as r ega rds either t h e i r contents or the i r fo rm. A f t e r the rev iva l of 
scient if ic work , a n d when t h e deve lopment of socialism b e g a n to gain g r o u n d 
a f t e r 1948, t h e " y e a r of t h e t u r n " , the t i m e h a d become r ipe for p u t t i n g t h e 
scient i f ic qual i f ica t ions on a new basis. T h e Hunga r i an People ' s R e p u b l i c 
es tabl ished a n e w scientific degree in 1950, t h a t of Cand ida te of Sciences a n d , 
in 1951, t ha t of Doc tor of Sciences, bo th modelled a f t e r the sc ient i f ic cadre- t ra ining 
of t h e Soviet Un ion . The Scient i f ic Qual i fy ing Board es tab l i shed for th is p u r -
pose and ope ra t ing under t h e direct ion of t h e Hungar i an A c a d e m y of Sciences 
was given t h e r i gh t to confer t h e degree of Candida te or Doc to r of Sciences. 
The old scient i f ic t i t les a n d degrees were abolished a f t e r the es tab l i sh-
m e n t of this n e w sys tem, a n d a t t h e same t i m e a decree o rde r ing a r e -examina-
t i o n of the t e a c h i n g staff of t h e universi t ies was issued. I n t h e course of t h e 
r e -examina t ions , one or the o t h e r of the n e w scientific degrees was confe r red 
w i t h o u t a new thes is and its defence , if t he a c t i v i t y of t h e examined sc ien t i s t 
was deemed w o r t h of such d is t inc t ion . 
The new scient i f ic degrees — which were , of course, a d o p t e d also in t h e 
f ie ld of his tor ical sciences — a re basically d i f f e r e n t f rom t h e t rad i t iona l t i t l e s 
a n d degrees. In order to earn t h e s e degrees i t is necessary t o have a high leve l 
of general sc ient i f ic knowledge, the full knowledge of a c i rcumscribed f ie ld 
of science, an ab i l i ty to cor rec t ly employ t h e methods of scientif ic r e sea rch , 
t o p roduce new scientific r esu l t s and — last b u t no t least — t o possess a t h o r -
ough ideological grounding a n d to have ac t ive ly pa r t i c ipa t ed in the bu i ld ing 
of socialism. 
According t o the decree, t h e degree " C a n d i d a t e of Sc iences" is confe r red 
u p o n those who h a v e been t r a i n e d as " a s p i r a n t s " , wr i t t en a thesis p r o v i n g 
t h e i r abi l i ty for independen t sc ient i f ic research, a n d defended th i s thesis in o p e n 
d e b a t e before a j u r y appo in t ed b y the Sc ien t i f ic Qual i fy ing Board of t h e 
A c a d e m y . The Doctor ' s degree is awarded t o Candida tes of Sciences w h o 
possess a t h o r o u g h and deep knowledge in t h e i r branch of science, and w h o , 
t h r o u g h ind iv idua l scientific research work , h a v e reached n e w results a n d 
de fended the i r thes is in open deba te . Cand ida t e s of Sciences desirous of 
becoming Doctors m a y app ly fo r the t i t le o n l y if at least t h r e e years h a v e 
e lapsed since receiving the Cand ida te ' s degree . 
The i n t roduc t i on of t h i s пел\ system of scientific degrees fulfil led t h e 
p r i m a r y need of a sys temat ic rep lacement of scientific cadres th rough t h e 
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asp i r an t t r a i n i n g . The pu rpose of this t r a i n i n g is to p r o d u c e , in an organ ized 
w a y , scholarly candidates w i t h a Marxis t -Leninis t educa t ion who, be ing 
wel l -acqua in ted wi th the methodology of research, can pursue i n d e p e n d e n t 
scientif ic inves t iga t ion , are thorough ly t r a i n e d in a ce r ta in branch of science 
a n d have a deep and widespread knowledge in their special field of s t u d y . 
T h e " a s p i r a n t " course offers young researchers , capable of individual work , 
t h e o p p o r t u n i t y of pursuing , wi th the ass i s tance of t h e s t a t e , advanced scien-
t i f i c studies wh ich enable t h e m to acquire t h e desired scient if ic degree. 
The a s p i r a n t t ra in ing h a s three f o r m s : there are r egu la r , cor responding 
and independen t (unsupervised) asp i ran ts . The length of t h e regular course 
is th ree years du r ing which t h e aspirant receives a scholarship f rom t h e Scien-
t i f i c Qual i fy ing Board or r a t h e r the H u n g a r i a n Academy of Sciences, passes 
professional , l anguage and ideological examina t ions , a n d completes a thes is 
t o be defended in open d e b a t e . The l eng th of the t r a in ing of " c o r r e s p o n d i n g " 
asp i ran ts is f o u r years. Such aspi rants r e m a i n in their p lace of work, b u t pro-
visions are m a d e to shor ten the i r working hours in o rde r t o enable t h e m to 
complete t he i r scientific s tud ies . The Scient i f ic Qual i fy ing Board ass igns a 
supervisor for t h e regular a n d corresponding aspirants w h o guides, he lps and 
controls the i r scientific work . In addit ion t o t h e regular a n d " c o r r e s p o n d e n c e " 
t r a in ing , legal provisions h a v e been m a d e for certain pe r sons to pu r sue inde-
penden t (unsupervised) a s p i r a n t studies. However , for t h i s independen t course 
only app l ican t s can enroll w h o have h a d a t least f ive y e a r s of exper ience and 
possess t h o r o u g h scientific grounding as p roved by publ ica t ions . A s p i r a n t s of 
t h i s descr ipt ion m a y acquire t h e Cand ida te ' s degree w i t h o u t the co-operat ion 
of a supervisor . 
Af ter pass ing the Cand ida te ' s examina t ions , t h e asp i ran ts r e q u e s t the 
Scientific Qual i fy ing Board ' s permission t o defend the i r theses in open d e b a t e . 
The Board appo in t s two off ic ia l opponen t s for every thes i s . The o p p o n e n t s 
m a k e a w r i t t e n report of t h e i r opinions which are read a t the deba te . E v e r y 
person presen t m a y pa r t i c ipa t e in the d e b a t e and it is on the evidence of the 
opinion of t h e opponents , t h e questions, a n d the a s p i r a n t ' s answers t h a t the 
j u r y decides whe ther t h e degree of Cand ida t e of Science should be a w a r d e d 
b y the Boa rd . The t ra in ing of Hungar ian a sp i ran t s — h is to r ians among t h e m — 
also takes p lace in the Sovie t Union a n d t h e y defend the i r thesis t h e r e . 
Since 1950, when t h e n e w scientific degrees were in t roduced in H u n g a r y , 
numerous his tor ical theses h a v e been d e b a t e d , and t h e Board has a w a r d e d 
t h e degree of a Candidate of Historical Science to m a n y his tor ians. W e f ind 
among t h e Candida tes of His tor ical Science bo th the old and the new genera-
t ion of sc ient is ts , the l a t t e r a lready g rown up in t h e People 's D e m o c r a c y . 
A brief s u r v e y of the theses will give us a b road view of t h e results of a sp i r an t 
t ra in ing a n d , generally, of scientific qual i f ica t ions d u r i n g the last t e n years . 
Since space is l imited, t h i s account will cover only t h o s e theses wh ich t rea t 
t h e his tory of H u n g a r y . Th i s survey concludes with Sep tember , 1961. 
Since t h e bourgeois scientis ts mos t l y s tudied the periods of t h e Á r p á d s , 
Anjous , H u n y a d i s and Jage l los , re la t ive ly fewr theses dea l with the h i s t o r y of 
H u n g a r y before 1526. The m a j o r i t y of H u n g a r i a n progressive scientis ts of the 
older genera t ion who rece ived the new scient i f ic degree did not t rea t t h e differ-
en t quest ions of these per iods in the f o r m of theses, a n d so we rea l ly have , 
t o ment ion on ly two s tud ie s . The f i r s t is t h a t of J . G E R I C S , en t i t l ed "The 
Chronological Problems of Origin of t h e Ear l ies t H u n g a r i a n Gesta W r i t i n g s " 
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which discusses in th ree chap te r s t h e ques t ion of dis t inguishing t h e d a t e s and 
t h e origin of these 11—12th c. h is tor ica l writ ings. L . B E R N Á T — K U M O R O V I T Z ' S 
thesis , " T h e His to ry of t h e H u n g a r i a n Colours a n d Coat of A r m s " , t races 
th i s sub jec t f r o m the f o u n d a t i o n of t h e Hungar i an s t a t e to the 15 th cen tu ry . 
" T h e H i s to ry of A l sópáhok" , the thes i s of I . S Z Á N T Ó , analyses t h e life of A 
T r a n s d a n u b i a n village f r o m the t ime of i ts f i rs t s e t t l emen t be fore Arpád ' s 
conques t un t i l t h e 1950s. 
The 1526 Mohács disas ter , and t h e t r ipar t i t ion of t h e coun t ry a f t e r the 
fa l l of t h e i n d e p e n d e n t H u n g a r i a n s t a t e have been t r e a t e d in severa l theses. 
U p to now, in teres t has been mainly d i rec ted towards t h e his tory of t h e nobi-
l i ty ' s s t ruggles for independence , which informed t h e whole h is tor ica l period 
t e r m i n a t i n g wi th the expuls ion of the T u r k s . "The Mi l i ta ry His tory of Bocskai 's 
W a r of I n d e p e n d e n c e " , a thesis for t h e Candida te ' s degree b y L . N A G Y , discus-
ses Bocskai ' s upris ing a n d analyses i t s mi l i t a ry h i s to ry , which, so f a r , has not 
been e x a m i n e d in deta i l . The work a c q u a i n t s the r eade r with a v a s t , as vet 
un fami l i a r , a rchival m a t e r i a l and enr iches existing knowledge in severa l re-
spects . P r o b a b l y , its g rea tes t meri t lies in point ing o u t t h a t the upr i s ing was 
no t r e s t r i c t ed to Upper H u n g a r y , b u t also ex tended to T r a n s d a n u b i a where 
s igni f icant s t ra tegical m o v e m e n t s t o o k place. The a u t h o r discusses these in 
deta i l and adduces new d a t a to prove t h a t Bocskai t o o k up d ip lomat ic contac t 
wi th the T u r k s a l ready in t h e spring of 1604. The a u t h o r adds severa l details 
t owards t h e p ic ture we h a d of Bocskai ' s p repara t ions for the expec t ed a t t a c k 
of the Imper i a l forces. A n o t h e r thesis , " T h e Struggle Agains t the E x p a n d i n g 
H a b s b u r g E m p i r e for t h e E s t a b l i s h m e n t of a Na t iona l Monarchy t h r o u g h the 
Czecho-Hungar ian All iance, 1 6 1 9 — 1 6 2 0 " by T . W I T T M A N N e x a m i n e s the 
inf luence of Czech co-operat ion on t h e policy pursued b y Gábor Be th l en for 
t h e es tab l i shment of a na t iona l m o n a r c h y . The au thor ho lds t h a t f r o m t h e s tand-
poin t of t h e peoples of E a s t Europe b o t h the centra l ized foreign H a b s b u r g 
Empi re and t h e real izat ion of na t i ona l independence t h rough a " r epub l i c of 
t h e n o b i l i t y " a f t e r the Pol ish model were equally d isas t rous . In his opinion 
ne i the r of these , bu t r a t h e r the centra l ized na t iona l monarchy , represents 
progress. Be th len wan ted to establish th i s t y p e of centra l ized na t iona l m o n a r c h y 
in H u n g a r y which could have relied on a Czech s t a t e of similar s t r u c t u r e . 
A Czecho-Hungar ian all iance in t h e sign of n a t i o n a l cent ra l iza t ion could 
h a v e ensured t h e independence of t he se two peoples against the H a b s b u r g s 
a n d Turks . I n t h e Czech s t a t e , s t ruggl ing for independence , the nob i l i t y pos-
sessed grea t s t r eng th which , in t u r n , increased the s t r e n g t h of the H u n g a r i a n 
nobi l i ty t h r o u g h the all iance a t t he expense of t h e central izing e f fo r t s of 
Be th l en ; it ended in t h e downfa l l of t h e Czech nobi l i ty a n d so in on ly a par t ia l 
success of Be th len ' s a t t e m p t . L . M A K K A I ' S paper , " T h e Anteceden t s of the 
Na t iona l Union of the a n t i - H a b s b u r g Revolu t ionar ies : Popula r Upr is ings in 
Uppe r H u n g a r y be tween 1 6 3 0 — 1 6 3 2 " affords i n f o r m a t i o n concerning the 
problems of t h e t e m p o r a r y alliance of t h e nobil i ty a n d the p e a s a n t r y during 
t h e a n t i - H a b s b u r g s t ruggles . According to the a u t h o r , t he t u rn ing -po in t of 
t h e 1 6 3 0 — 3 2 Ha idu -peasan t upris ings occurred w h e n the a n t i - H a b s b u r g 
na t i ona l al l iance which was largely res t r i c ted to the H a i d u s , came t o include 
larger masses of the p e a s a n t r y who t h e n t o o k the in i t i a t ive . Their pa r t i c ipa t ion 
became subsequen t ly t h e character is t ic f e a t u r e of t h e n a t i o n a l al l iance formed 
b y the a n t i - H a b s b u r g revolut ionar ies . T h e au thor der ives this change f rom 
a s t r eng then ing of the e f fo r t s of the p e a s a n t r y for emanc ipa t ion in t h e i r class 
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s t ruggle . Since t h e ru le of the Habsbu rgs and t h a t of t h e la rge feudal pro-
H a b s b u r g l andowners was in t e rwoven with t h e sys tem of h e r e d i t a r y se r fdom, 
t h e social forces represen t ing t h e a t t e m p t s a t emanc ipa t ion of t h e peasan t ry 
necessari ly sided w i th the a n t i - H a b s b u r g policy of the princes of T ransy lvan ia . 
The lesser nobi l i ty of H u n g a r y could become a pi l lar in the s t ruggle for inde-
pendence and n a t i o n a l cent ra l iza t ion only if l i f t e d f rom t h e impasse resul t ing 
f rom i ts con t r ad i c to ry s i tua t ion b y the in t i a t ive of the p e a s a n t r y . An e f for t 
to do th i s tvas m a d e dur ing t h e 1631—32 p e a s a n t uprising in Uppe r H u n g a r y 
which became the p re lude to t h e na t iona l union ef fec ted by t h e a n t i - H a b s b u r g 
revolut ionar ies . The thesis of G . H E C K E N A S T , " T h e Manufac tu r e of Arms a n d 
A m m u n i t i o n dur ing t h e War of Independence of F ranc i s R á k ó c z i " , the grea tes t 
s t ruggle for independence of t h e age, discusses t h e economic quest ions of t h e 
upr is ing. I t surveys t h e condit ions of p roduc t ion which served as the basis of 
a r m a m e n t s , and ou t l ines the deve lopmen t and t h e organiza t ion of Rákóczi ' s 
war i ndus t ry . 
Several theses analyse t h e problems of H u n g a r y in connec t ion with t h e 
c o u n t r y ' s incorpora t ion in t h e Aus t r ian E m p i r e dur ing t h e 18th cen tu ry , 
a f t e r t h e downfal l of Rákóczi . L. RuzsÁs ' w o r k , " T h e Life of t h e P e a s a n t r y 
of B a r a n y a County a n d I ts Struggles Against t h e Large Landowner s , 1711—90" 
is a va luable con t r ibu t ion to t h e h is tory of t h e peasan t ry . Using a b u n d a n t 
source mater ia l , t h e au tho r demons t r a t e s the w o r k which t h e peasan t ry per-
fo rmed on four c h u r c h lands in t h e Turkish-occupied areas of B a r a n y a dur ing 
t h e 18th cen tury , while it was pursu ing an increasingly s h a r p f igh t aga ins t 
t h e landlords who claimed a s t ead i ly growing share of t h e surp lus p roduce . 
The work covers t h e fo rmat ion of large estates , t h e i r inner s t r u c t u r e , the reset -
t l ing of peasants , t h e g round- ren t paid by the serfs and the f o r m s of manor ia l 
exp lo i ta t ion . I t also shows how t h e abolition of corvée a f fec ted t h e life of t h e 
p e a s a n t s . S . G Y Ö M R E I ' S essay, " T h e Economic H i s to ry of B u d a p e s t in the Age 
of M a n u f a c t u r i n g " , sheds l ight on t h e main f e a t u r e s of t h e economic h i s to ry 
of Budapes t , emphas iz ing t h a t t h e most charac ter i s t ic f ea tu re of the economic 
h i s to ry of the c i ty in the 18th c e n t u r y was t h e lack of commercia l cap i t a l . 
I t Avas largely due to the economic policy of t h e Habsbu rg gove rnmen t which 
was t r y i n g to h inde r the f o r m a t i o n of a s t r o n g commercia l bourgeoisie in 
H u n g a r y . The policy of colonizat ion, as revea led b y the Cus toms Decree of 
1754, found suppor t in the guilds which , by jo in ing forces wi th t h e " p a t r i c i a n s " 
who wan ted to increase the l and a n d ground r e n t s and to d e f e n d the sources 
of r en t a l , became a h indrance t o t h e deve lopmen t of manufac to r i e s . T h u s , 
the direction of t o w n m a n a g e m e n t had , for t h e m o s t pa r t , s imi lar goals as t h e 
policy of the colonizers, and represen ted a res i s tance which t h e development 
of manufac to r ies could not overcome. 
The Jacob in m o v e m e n t , which developed in H u n g a r y following t h e 
F rench Revolu t ion , reflects t h e crisis of t h e f e u d a l sys tem a f t e r the 1790s. 
" T h e Hunga r i an J a c o b i n M o v e m e n t " , A p a p e r b y K . B E I S D A , t r ea t s of t h i s 
t op ic ; it shows us how the " J o s e p h e n i s t " in te l lectuals t u r n e d away f r o m 
t h e absolut ism of F ranc i s I I and describes the e v e n t s of the m o v e m e n t . This work 
in which great care is given to t h e analysis of t h e social a n d poli t ical ideas of 
Mart inovics and his close fol lowers , depicts t h e main po in t s of the J acob in 
Manifes t , the goals and organiza t iona l s t r uc tu r e of the m o v e m e n t , and po in t s 
ou t t h a t its fall was due to t h e complete i sola t ion of the J a c o b i n s f rom t h e 
people . 
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Research into t h e h i s to ry of t h e nat ional i t ies l iv ing in H u n g a r y was 
neglected b y the H u n g a r i a n bourgeois scient is ts of h i s t o r y . E . A R A T Ó ' S thesis, 
" T h e H i s t o r y and P r o b l e m s of E t h n i c Groups in H u n g a r y , 1790—1848" , 
w a n t s to c la r i fy an i m p o r t a n t detail . I t presents the f i r s t coherent p i c t u r e of 
t h e h i s to ry a n d in te rna l deve lopmen t of t h e na t ional i t ies dwelling in H u n g a r y 
before 1848, including t h e i r re la t ionship to each o t h e r and to t h e ruling 
H u n g a r i a n n a t i o n . Using socio-economic deve lopment as a s t a r t i ng point , 
t h e work examines the n a t i o n a l m o v e m e n t s , and p laces great e m p h a s i s on 
t h e c lar i f ica t ion of the m u t u a l re la t ionsh ip of the S l av nat ional i t ies a n d also 
t he i r a t t i t u d e towards t h e i r bro thers ou t s ide H u n g a r y . 
A v e r y i m p o r t a n t episode f rom t h e f i r s t half of t h e 19th c e n t u r y , or to 
be more precise , f rom t h e so-called r e f o r m period before t h e War of I n d e p e n d -
ence and t h e bourgeois revolu t ion of 1848—49 has b e e n clarified b y L . TIL-
K O V S Z K Y ' S thes i s " T h e P e a s a n t Upr is ing of 1831". T h e au tho r se t t les an old 
d e b t to h is tor ica l wri t ing b y describing t h e spon taneous ant i - feudal upr is ing 
of the poor p e a s a n t r y . T h e la t te r was allied with t h e impover ished lesser 
nob i l i ty which hoped to s t o p fu r the r economic de te r io ra t ion with the ass is tance 
of t h e p e a s a n t r y . The w o r k weighs t h e e f fec t of the upr i s ing which m a y be 
summar i zed b y saying t h a t p a r t of the nobi l i ty had c o m e to realize t h a t the 
condit ions of ser fhood could no longer be ma in ta ined . T h i s gave rise t o a policy 
calling for t h e unif icat ion of the na t ion th rough r e f o r m s . The s t u d y of the 
ideological deve lopmen t of t h e nobil i ty du r ing the r e f o r m period is a d v a n c e d 
b y S. B I R O w h o , in his p a p e r "The Teach ing of His tory in t h e First H a l f of the 
19th C e n t u r y " , outlines — on the ev idence of s t u d e n t s ' notes , t e x t b o o k s and 
o the r sources — the ideas governing t h e con t empora ry teaching of h i s to ry . 
Several theses t r e a t of t h e his tory of t h e revolut ion a n d the W a r of Inde-
pedence of 1 8 4 8 — 4 9 . J . V A R G A ' S work ("Mil i t ia and Guerr i l la F ights aga ins t 
Je l las ich in t h e A u t u m n of 1 8 4 8 " ) is b a s e d on s u b s t a n t i a l source ma te r i a l , 
a n d calls a t t e n t i o n to severa l h i ther to u n k n o w n facts concerning t h e a c t i v i t y 
of t h e p e a s a n t militia a n d guerrilla f i g h t s . Besides t h i s , he sheds a n e w light 
on t h e ac t iv i t ies of the i r r egu la r t roops a l r e a d y known t o his tor ians. I . B A R T A ' S 
thes i s ( "Lász ló Csányi, t h e Commissar of t h e War of I n d e p e n d e n c e " ) p resen t s 
a p ic ture of t h e liberal nob i l i t y , the class which was m o s t impor t an t f o r the 
revo lu t ion a n d the W a r of Independence . László C s á n y i was a m e m b e r of 
t h a t p r o m i n e n t group of nob i l i t y which f o u g h t for social progress and n a t i o n a l 
independence , and whose pa t r io t i sm was res t r ic ted b u t n o t paralyzed b y their 
obl igat ions as nob lemen. T h e au thor d e m o n s t r a t e s Csány i ' s role in t h e r e f o r m 
per iod, and —- while ana lys ing his a c t i v i t y during t h e struggle — d r a w s a 
basical ly n e w pic ture of h is charac ter . I n the process of revealing Csányi ' s 
a c t i v i t y as a commissar in t h e southern p a r t of T r a n s d a n u b i a , he sheds l ight 
on several i m p o r t a n t deta i ls of the W a r . Hungar i an h i s to r i ans have n o t yet 
t r ied to a d e q u a t e l y depict a n d comprehens ive ly su rvey t h e foreign po l i cy of 
t h e revolu t ion and the W a r of Independence . E . V . - W A L D A P F E L , re ly ing 
p a r t l y on t h e resul ts of her own research-work and p a r t l y on the large a m o u n t 
of detai ls to be found in t h e exist ing sources , draws a p i c t u r e of the m a n i f o l d 
foreign re la t ions of the H u n g a r i a n revo lu t ion . Her thes i s , ent i t led " I n d e p e n d -
e n t H u n g a r i a n Foreign Pol icy in 1 8 4 8 — 4 9 " , describes the effor ts m a d e 
t o w a r d s an all iance wi th t h e German a n d I ta l ian revo lu t ions , wi th F r a n c e , 
a n d shows also the ef for t s t o w a r d peace w i t h the na t iona l i t i e s . She gives a 
de ta i led analys is of the negot ia t ions p u r s u e d by the H u n g a r i a n g o v e r n m e n t 
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for hav ing the independence of t h e country in te rna t iona l ly recognized a f t e r 
Apr i l 1 4 , 1 8 4 9 . Zs . T R Ó C S Á N Y I inves t iga tes a v e r y impor tan t f a c e t of the revol -
u t i o n and the W a r of I ndependence , viz. t h e T ransy lvan ian peasan t move-
m e n t s of 1848. I t is s ta ted in his thes i s ("The Transy lvan ian P e a s a n t Movement 
of 1 8 4 8 " ) t h a t t h e leadership of t h e revolut ion b y the l anded gen t ry and t h e 
f a c t t h a t the le f t w ing of the r evo lu t ion joined t h e landed g e n t r y in the s t ruggle 
for na t iona l independence , m a d e the rea l iza t ion of the r evo lu t ion t h r o u g h 
t h e peasan t ry impossible. Th i s caused t h e hesi tat ion of t h e R o u m a n i a n 
p e a s a n t s of T ransy lvan i a . In t h e beginning, t h e leaders of t h e l e f t wing of t h e 
R o u m a n i a n n a t i o n a l movement со.operated ef f ic ient ly for t h e revolution t o 
become later t h e supporters of counte r - revo lu t ion . 
G Y . S Z A R A D ' S treatise ( " T h e Conversion of the E s t e r h á z y Manor o f -
Ta tagesz tes f r o m t h e Corvée S y s t e m to Capi ta l is t ic E c o n o m y " ) should be f i r s t 
men t ioned a m o n g t h e theses dea l i ng with the h i s t o r y of cap i t a l i sm in H u n g a r y . 
T h e meri t of t h e paper is t h a t t h e author does not s tudy manor i a l e conomy 
a n d t h e s i tua t ion of the p e a s a n t r y until the a d v e n t of capi ta l i s t ic economy or 
from the abo l i shment of t h e feudal economic system; i t analyses t h e 
process of transition f rom t h e corvée sys tem t o capitalist ic economy in o n e 
of t h e s ignif icant manorial ho ld ings of the Es te rházys . R e l y i n g on concre te 
d a t a , t he au tho r reveals the e c o n o m y of the manor ia l es ta te where the role of 
w a g e labour inc reased with f e u d a l service r ema in ing the m a j o r form be fo re 
1848. After 1848, t h e peasants f o u g h t a long a n d bitter s t rugg le in the course 
of l i t igations concerning the corvée , but t he i r effor ts were suppressed b y t h e 
Es t e rházys . L a r g e areas of t h e e s t a t e were h a n d e d over to t e n a n t s , the s y s t e m 
of serfdom was replaced by w a g e labour, a n d modern ag r i cu l tu ra l mach ines 
a p p e a r e d . E . N I E D E R H A U S E R ' S s t u d y ("The Emanc ipa t i on of Serfs in E a s t e r n 
E u r o p e " ) examines the emanc ipa t ion of serfs in those a reas which were n o t , 
or were only t empora r i l y occupied by the T u r k s , and where t h e system of t h e 
so-called " second se r fdom" w a s adopted . Ana lys ing ag r i cu l tu ra l p roduc t ion , 
t h e au thor examines the condi t ions of the serfs , expat ia tes u p o n the ideological 
s t ruggles p reced ing the emanc ipa t ion , as also upon its e f f e c t and d i f f e ren t 
m e t h o d s . 
Several t he se s t reat v a r i o u s details concerning the indus t r i a l h is tory of 
capi ta l i sm in H u n g a r y . G Y . T O L N A I ' S work , " T h e His tory of Peasant M a n u -
f a c t u r i n g in H u n g a r y and its E f f e c t on the Capital is t ic I n d u s t r i a l Deve lopment 
of t h e C o u n t r y " t rea ts an in te res t ing ques t i on . V . S Á N D O R ' S paper ( " T h e 
Deve lopment of Indus t ry in H u n g a r y b e t w e e n 1867—1900") discusses t h e 
g r o w t h of c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n indus t ry a n d its role in capital ist ic evolu-
t i o n . The a u t h o r describes t h e conditions in which i n d u s t r y developed in 
H u n g a r y a f t e r 1867, the f o r m a t i o n of the H u n g a r i a n i n d u s t r i a l bourgeoisie, 
a n d the d i s t r i bu t ion of the H u n g a r i a n a n d Austr ian c a p i t a l in H u n g a r y ' s 
i n d u s t r y . He t h e n discusses t h e development of indust ry a t t h e t ime of t r a n -
s i t ion into monopol is t ic cap i t a l i sm, the concent ra t ion of f i n a n c e capital , t h e 
fo rma t ion of b a n k monopolies, i ts special f e a t u r e s in H u n g a r y , the invas ion 
of foreign cap i t a l and, f ina l ly , t h e composi t ion and condi t ion of the w o r k i n g 
class. G Y . R Á N K I ' S treatise famil iar izes the r e a d e r with t h e age of imper ia l i sm. 
T h e work, en t i t l ed " H u n g a r i a n Indus t ry in t h e Period L e a d i n g to World W a r 
I I , 1933—38", is the f irst t o m a k e an e f f o r t of p resen t ing the progress of 
H u n g a r i a n i n d u s t r y during t h e 1930s. While paying s t r ic t a t t en t ion to t h o s e 
tendencies w h i c h emerged a n d grew in H u n g a r i a n economic life as the r e su l t 
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of world crisis, t he d isser ta t ion d raws a picture of t h e deve lopmen t and t h e 
t h e n level of i ndus t ry , i ts l imits , and t h e various cont rad ic t ions in i ts his tory. 
I . T . - B E R E N D ' S paper , " H u n g a r i a n I n d u s t r y Dur ing t h e Period of World War 
I I , 1938—44" , is a con t inua t ion of R á n k i ' s essay. He f i r s t analyses t h e in ternal 
a n d fore ign policy of t h e H u n g a r i a n gove rnmen t concen t ra t ing on a r m a m e n t s 
in 1938 a n d describes t h e n the ef fec t of this policy on the deve lopmen t of 
i n d u s t r y . The au tho r devotes a large por t ion of his p a p e r to s t u d y i n g the role 
of t h e s t a t e . According to h im the pe r iod between 1941—44 was t h e t ime of 
t h e g rowth of s t a te monopol is t ic war capi ta l i sm. He also examines t h e role of 
G e r m a n y in t h e economic life of H u n g a r y . 
The h i s to ry of H u n g a r i a n indus t r i a l workers, an essential c h a p t e r in the 
h i s to ry of t h e labour m o v e m e n t , f o r m s the sub jec t of M . L A C Z K Ó ' S paper : 
" T h e Composi t ion of H u n g a r y ' s I n d u s t r i a l Work ing Class, 1867—1949". 
T h r o u g h t h e analysis of an a b u n d a n t source ma te r i a l , t h e a u t h o r examines 
t h e ques t ion as to how a n d f r o m which s t r a t a of socie ty the m e m b e r s of the 
work ing class or ig ina ted . The work examines f i r s t t h e composi t ion of the 
H u n g a r i a n f ac to ry workers in the per iod of the indus t r i a l r evo lu t ion , be tween 
1867—1890, and goes on to describe t h e period be tween 1890 a n d 1919, 
a period which witnessed t h e sudden increase of t h e p ro le te r ia te . The th i rd 
p a r t of t h e disser ta t ion t r e a t s of the deve lopment which occurred f r o m 1919 
to 1949. 
The thes is of P . S Á N D O R , en t i t l ed " T h e Agra r i an Crisis in H u n g a r y a t 
t h e E n d of t h e 19th C e n t u r y " , ana lyses t h e agr icu l tu ra l s i tua t ion , t h e other 
i m p o r t a n t f ac to r in t h e economic life of H u n g a r y in t h e age of capi ta l ism. 
I t describes in detai l t h e ef fect of t h e prosper i ty which preceded t h e crisis in 
t h e capi ta l is t ic deve lopment of agr icu l tu re , the pa r t i cu la r H u n g a r i a n features 
of t h e depression, and i ts effect on t h e concent ra t ion and cent ra l iza t ion of 
l anded p r o p e r t y ; t h e p a p e r f u r t h e r examines the m e t h o d s b y m e a n s of which 
it was hoped to overcome t h e crisis. M. I N C Z E likewise touches upon t h e ques-
t ions of agr icu l ture in his p a p e r : "Agr i cu l tu re , Foreign T r a d e , F inance a n d Credit 
in H u n g a r y Dur ing the 1929—33World-Depress ion" . The au tho r discloses the 
s i tua t ion du r ing the 1920s especially as r ega rds agr icu l ture , and goes o n t o analyse 
the effect of world crisis on H u n g a r y ' s economic l ife. He reveals t h e special 
f ea tu res and t h e effect of t h e agrar ian crisis, ascer ta ins t h e ra t io of agr icu l tura l 
and t o t a l p roduc t ion , examines t h e pr ice condit ions a n d the deve lopmen t of 
price di f ferences between agr icu l tura l a n d indus t r ia l p r o d u c t s . The disser ta t ion 
sheds new l ight on the role of foreign loans in the process of currency-s tabi l i -
za t ion , and po in t s out t h a t t h e decrease in foreign t r a d e cons iderab ly surpassed 
t h e decline of p roduc t ion dur ing t h e crisis. 
The work of L . L U K Á C S , " H u n g a r i a n Independence Movemen t s , 1849— 
1867", out l ines the poli t ical h is tory of t h e period a f t e r t h e defea t of t h e revo-
lu t ion and t h e 1848—49 W a r of Independence . The a u t h o r gives a detailed 
analysis of t h e a ims and even t s of the m o v e m e n t s aga ins t Aus t r i an abso lu t i sm. 
The his tor ica l c i rcumstances of the Compromise of t h e Aus t r i an and Hunga r i an 
ru l ing classes, and the E u r o p e a n power poli t ics which inf luenced i t , are dis-
cussed b y I . G O N D A who is t h e f i r s t t o c la r i fy these p rob lems in a monograph 
en t i t l ed " B i s m a r c k and t h e 1867 Aus t ro -Hunga r i an Compromise" . H e shows 
t h e e f fo r t s of t h e H u n g a r i a n emigran t s t o develop re la t ions to t h e Prussian 
s t a t e , and analyses B i smarck ' s an t i -Aus t r i an policy, or more precisely, he 
shows how t h e H u n g a r i a n emigran t s uti l ized th is policy for impel l ing the 
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H a b s b u r g government te make t h e Compromise. G . G . - K E M E N Y ' S thesis , 
" L a j o s Mocsáry and t h e Na t iona l i t i e s " is likewise concerned w i th the age of 
abso lu t i sm, the Compromise and t h e dualism. I t describes t h e life of L a j o s 
Mocsáry , president of t h e Independence Pa r ty , p e r h a p s the mos t progressive 
H u n g a r i a n na t iona l i ty polit ician of his t ime. B y wri t ing t h e disser tat ion 
" O u t l i n e of the H i s t o r y of the R u t h e n i a n s , 1800—1918" , J . P E R E N Y I did a 
pioneer work , since t h e monograph discusses a n a lmos t u n k n o w n sub jec t . 
His thes i s carefully analyses tbose social and pol i t ica l c i rcumstances owing 
to which t h e m o v e m e n t of the R u t h e n i a n s remained t h e compara t i ve ly weakest 
of all m o v e m e n t s l a u n c h e d by t h e e t h n i c groups of H u n g a r y . The au thor out -
lines t h e economic deve lopmen t fol lowing 1849 or r a t h e r 1867, t r aces the pau-
per iza t ion of the p e a s a n t r y , and s tud ies the s t ruggles of the nat ional i t ies a f t e r 
the t u r n of the c e n t u r y . 
Severa l theses t r e a t the h i s t o r y of the H u n g a r i a n l abou r movemen t 
which emerged in t h e second half of t h e last c e n t u r y , a sub jec t ent irely neg-
lected b y bourgeois h i s to r ians . E . S . - V I N C Z E fu rn i shes a comprehens ive analysis 
of t h e extensive source mater ia l concerning " T h e E s t a b l i s h m e n t of the H u n -
gar ian Social Democra t i c P a r t y a n d I t s Act ivi ty a t the Beginning of the 1890s 
(1890—96)" . The a u t h o r f i rs t descr ibes the effect of the Second I n t e r n a t i o n a l 
on t h e Hungar i an l a b o u r m o v e m e n t , and , then discusses the f i r s t congress of 
the H u n g a r i a n Social Democra t ic P a r t y . The t r ea t i s e goes on to depict and 
ana lyse t h e advance of the oppor tun is t i c , pe t ty -bourgeo i s tendencies , and 
describes the s t ruggle of the c lass-warfare group to reestabl ish leadership in 
the p a r t y . The thesis d e m o n s t r a t e s t h e process wh ich resul ted in t h e weakening 
of t h e worker -peasan t alliance in 1896. T. E R É N Y I ' S work, " T h e Format ion of 
the Social Democra t ic Trade-Union Movement in Budapes t , 1868—1904", is 
essen t ia l ly an analys is of the h i s t o r y of the cap i t a l ' s l abour movemen t . T h e 
a u t h o r discloses t h e f i r s t steps of organizat ion a f t e r 1867, a n d describes there-
a f te r t h e deve lopment of the t r a d e - u n i o n m o v e m e n t in t h e 80s and 90s. T h e 
s t a t i s t i ca l mater ia l collected in 1899 in respect of t h e t r ade -un ions is likewise 
ana ly sed . 
G Y . T O K O D Y ' S " P a n German League (Alldeutscher Ve rband ) and I t s 
P lans for Central E u r o p e , wi th r e g a r d to A u s t r i a - H u n g a r y " , an i m p o r t a n t 
con t r ibu t ion to the h i s t o r y of t h e 15-years be tween the t u r n of the c e n t u r y 
and W o r l d War I , ana lyses the es tab l i shment of t h i s associat ion, its contac t s 
wi th German monopol is t ic cap i ta l and its p lans for securing " L e b e n s r a u m " 
for G e r m a n y . The t r e a t i s e of I . D O L M Á N Y O S ( " C h a p t e r s f rom t h e Ea r ly His to ry 
of t h e Coalition, 1901—1904") is t h e f i rs t to dep ic t in detai l t h e political life 
at t h e beginning of t h e 1900s a n d t o show how, in the elections of 1905, t h e 
pa r t i e s of the oppos i t ion were v ic tor ious for t h e f i r s t and last t ime in t h e 
h i s to ry of dualistic H u n g a r y . The h i s t o r y of t h e 1910s is examined in F. P Ö L Ö S -
K E I ' S s t u d y , "The Dis in tegra t ion of the Coalition and the Es t ab l i shmen t of 
t h e Na t iona l P a r t y of W o r k " discussing the g o v e r n m e n t crisis of 1909—1910 
and t h e effort m a d e t o delay i t . J . G A L A N T A I , in his paper en t i t l ed " C h u r c h 
and Poli t ics . The Pol i t ica l Role of t h e R o m a n Catholic Church in H u n g a r y 
be tween 1914 and 1 8 " leads to t h e h is tory of Wor ld W a r I . The work careful ly 
e x a m i n e s the p rob lems concerning t h e con tempora ry organiza t ion of Christ ian 
Social ists . The a u t h o r s ta tes t h a t , a t i ts ou tb reak , t h e war was suppor ted by 
the clergy, and t h a t paci fy ing t r e n d s came i n t o t h e fo reground only a f t e r 
1916 when the People ' s P a r t y a t t a c k e d the Tisza gove rnmen t , an action disap-
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proved by the clergy. Af te r t h e o u t b r e a k of the Grea t October Socialist Revolu-
t ion , t h e " i r o n - h a n d " policy of t h e clergy succeeded in p revent ing t h e establish-
m e n t of separa te o rgan iza t ions by t h e lower clergy. 
T . H A J D U ' S thesis , " T h e Soviets of H u n g a r y , 1918—1919" is t h e f i r s t 
t o clar i fy the role a n d cha rac te r of t h e soviets (i. e. councils) a n d to examine 
t h e d i f ferent t ypes of these ve ry i m p o r t a n t organs in t h e h is tory of t h e revolu-
t ions of 1918—19. A s ignif icant chap te r in the mi l i t a ry his tory of Hunga r i an 
Communi sm is ana lysed b y E . L I P T A I in his t rea t i se " T h e Manoeuvres of t h e 
H u n g a r i a n Red A r m y on t h e N o r t h e r n F r o n t , Apr i l 28—June 24, 1919". 
The work of A. S I K L Ó S , " I n t r o d u c t i o n to the Sources and L i t e r a tu r e of the 
H u n g a r i a n Revolu t ions of 1918—19" gives a su rvey of the l i t e r a tu re and o f 
a rch iva l ma te r i a l on t h e h i s to ry of t h e bourgeois-democrat ic a n d socialist 
revolu t ion followed b y deta i led analysis of the a t t i t u d e of the represen ta t ives 
of t h e d i f ferent his tor ical t r e n d s t oward t h e revolu t ions . 
Several quest ions of t h e h is tory of H u n g a r i a n fasc ism and of t h e whi te 
t e r ro r i sm are discussed in t h e disser ta t ions under rev iew. The work of 0 . SZA-
B O L C S , ent i t led " T h e Basis of t h e Coun te r -Revo lu t iona ry System of H u n g a r y , 
1920—26" out l ines the condi t ion of t h e civil s e rvan t s and the i r re la t ions to 
t h e coun te r - revo lu t ionary sys t em. K . S Z A K Á C S inves t iga tes a ve ry i m p o r t a n t 
ques t ion , name ly t h e agrar ian policy of the Communis t P a r t y , in his thesis 
" T h e Agrar ian Pol icy of t h e H u n g a r i a n Communis t P a r t y , 1920—30". F i rs t , 
he discusses H u n g a r y ' s ag ra r i an condi t ions a f t e r t h e v ic tory of t h e counter-
revo lu t ion in 1919, and s tudies t h e r e a f t e r t h e s t a n d p o i n t of the F i r s t Congress 
of t h e H u n g a r i a n Communi s t P a r t y regard ing ag ra r i an problems. The work 
analyses the agra r ian policy and the e f for t s of t h e P a r t y t o establ ish a revolu-
t i o n a r y democra t ic peasan t m o v e m e n t . 
A t rea t i se b y M. H O R V Á T H ( "The Des t ruc t ion of t h e Second H u n g a r i a n 
A r m y at the D o n " ) describes a ba t t l e of World W a r I I which p layed a signifi-
can t pa r t in H u n g a r y ' s h i s tory , b y hav ing caused t h e loss of a very grea t num-
ber of Hunga r i an lives. 
Hard ly a n y thesis touches upon quest ions of cu l tu ra l h is tory . I n addi t ion 
to t h e above-ment ioned work of S . B Í R Ó , t h e paper of Á G N E S R . - V Á R K O N Y I is 
p rac t i ca l ly the only one which has t o be men t ioned . In her work , ent i t led 
" K á l m á n Tha ly and His His tor ical W r i t i n g " , the a u t h o r presents t h e life work 
of K á l m á n Tha ly , poli t ician and h is tor ian , careful ly analys ing t h e interlace-
m e n t of h is tory and poli t ics. The essay describes t h e life s to ry of K á l m á n 
T h a l y , outlines his f i r s t l i t e ra ry a t t e m p t s , his role in t h e independence move-
m e n t s of 1860—1861, and t h e c i rcumstances of his h a v i n g t u rn ed h is tor ian . 
The thesis goes on to analyse his ear ly historical works , and his role in the 
h i s to ry of the H u n g a r i a n His tor ical Society. The th i rd p a r t of the work demon-
s t r a t e s how t h e act ivi t ies of T h a l y as t h e his tor ian of Thököly ' s and Rákóczi ' s 
F r e e d o m Fight , and as t h e poli t ician of t h e Independence P a r t y were inter-
t w i n e d , and how his na t ional i s t ic , chauvin is t ic pol i t ical out look was blended 
w i th his likewise na t ional i s t ic views as a member of t h e landed g e n t r y . 
Hav ing concluded our su rvey , we f ind t h a t a p a r t of the theses cont inues 
to examine i m p o r t a n t quest ions which have a l ready been s tudied, while most 
of t h e works reviewed in the foregoing hand le old p rob lems t h a t were neglected 
b y earl ier h is tor ians . The l a t t e r ca tegory includes s tudies concerning economic 
h i s to ry , the h i s to ry of the p e a s a n t r y and na t iona l i t i es ; essays deal ing wi th 
t h e h i s to ry of H u n g a r i a n capi ta l i sm are especially p rominen t in t h i s group. 
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As r e g a r d s the choice of subjec t , it is s t r iking how much modern t hemes have 
come i n t o the fo reground . Na tu ra l l y , grea t a t t e n t i o n mus t be pa id to modern 
and c o n t e m p o r a r y sub jec t s , and it is a welcome change to f ind t h a t there arc 
several works t r ea t i ng of the era of H o r t h y ; we m u s t never theless keep in mind 
t h a t t h e his tory of ear l ier ages m u s t not be neglected e i ther . Essays which 
would t r a c e problems th rough a b r o a d e r historical period are especial ly needed . 
I t was, of course , not p roposed to discuss here all pe r t i nen t ques t ions; 
all we w a n t to emphas ize is someth ing which n a t u r a l l y follows f r o m the forego-
ing s u r v e y : h i s to r iography , s t r eng thened and revi tal ized b y his tor ical mate -
r ia l ism, has great ly developed and is f lour ishing in H u n g a r y . 
P . G U N S T 
Quelques problèmes relatifs à l'histoire de l'absolutisme 
Au cours d ' u n e réunion t e n u e à la f in de décembre 1961 e t au débu t de 
j anv i e r 1962, les h is tor iens hongrois se sont préoccupés p e n d a n t t ro i s jours de la 
ques t ion de l 'histoire de l ' abso lu t i sme . Les discussions organisées pa r l ' I n s t i t u t 
des Sciences His tor iques de l 'Académie Hongroise des Sciences se son t déroulées 
avec la par t ic ipa t ion d ' u n très g r a n d nombre de r appo r t eu r s , e t d ' aud i t eu r s , 
c i rcons tance qui t émoigne en soi des efforts sincères des h is tor iens hongrois 
pour dépasser les cadres plus é t ro i t s d u s u j e t , e t qu i illustre l ' i n t é rê t por té a u x 
p rob lèmes de l 'h is toi re universelle e t su r tou t a u x problèmes théor iques , fonda-
m e n t a u x du m a r x i s m e . 
Les raisons qu i ava ient a m e n é les historiens à organiser ce t t e discussion 
son t nombreuses . L ' e n c o u r a g e m e n t extér ieur leur v in t des conférences et des 
i n t e rven t i ons des Congrès I n t e r n a t i o n a u x des His tor iens en 1955 à Rome et 
en 1960 à S tockholm, des derniers résu l ta t s de l 'h is tor iographie soviét ique, 
des t r a v a u x récents de l 'h i s tor iographie bourgeoise, en premier lieu f rançaise . 
D ' a u t r e pa r t , c 'est a u cours de l ' a n n é e écoulée que se sont t e rminés les t r a v a u x 
d u v o l u m e du m a n u e l un ivers i ta i re , volume consacré à l ' époque al lant de 
1526 à 1790, et qu i a soulevé u n grand n o m b r e de problèmes relat i fs a u x 
t e n t a t i v e s absolut is tes hongroises e t à l ' absolu t i sme des H a b s b o u r g . Des pro-
b lèmes semblables se sont éga lement posés au cours de la r édac t ion et de la 
discussion d 'une nouvel le histoire de Hongrie , ouvrage scient i f ique de vulgarisa-
t ion , en cours d ' é l abora t ion à l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques . C'est donc après 
ces an técéden t s q u ' a eu lieu la discussion don t le p r o g r a m m e é t a i t le s u i v a n t : 
I . Dans le cad re du su je t i n t i t u l é Les principaux types de la monarchie 
absolue les conférences suivantes f u r e n t p rononcées : L. M A K K A I : I n t roduc t i on 
généra le . La mona rch i e absolue en Angle ter re ; B. K Ö P E C Z I : La monarch ie 
abso lue en F r a n c e ; T . M I T T M A N N : La monarch ie absolue en E s p a g n e ; 
K . R . P É T E R : La nouvelle l i t t é r a t u r e de la cent ra l i sa t ion des pr inc ipautés 
a l l emandes ; E . N I E D E R H A U S E R : L ' abso lu t i sme russe ; J . P E R É N Y I : L 'organi-
sa t ion centrale de l ' empi re t u r c . 
I I . Les conférences inscri tes dans le p r o g r a m m e de la deux ième par t i e 
p o r t a n t sur L'absolutisme des Habsbourg et la Hongrie f u r e n t les su ivan tes : 
A. R . V A R K O N Y Ï : L ' abso lu t i sme des Hab sb o u rg dans la deux ième moit ié d u 
X V I I E siècle; F . H . B A L Á Z S : L ' abso lu t i sme éclairé dans l ' empire des Habsbourg ; 
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M. I N C Z E : L ' abso lu t i sme des Habsbou rg à l ' époque de la Sa in te -Al l iance ; 
K . B E N D A : La base sociale de la cen t ra l i sa t ion dans la p r inc ipau té de T ran -
sylvanie : G. H E C K E N A S T : Le problème de l ' abso lu t i sme dans les guerres d ' indé-
pendance kou rou t z . 
I l su f f i t de j e t e r u n coup d'oeil sur les t i t res des r a p p o r t s pour voir que 
les r appo r t eu r s , à moins que leurs recherches n ' a i en t intéressé une époque 
l imitée, é tud ia ien t les fo rma t ions d ' E t a t absolu pa r pays et en cours de 
déve loppemen t . A u t r e m e n t d i t , ils commencè ren t pa r r emon te r j u s q u ' a u x 
tendances cent ra l i sa t r ices pour suivre le processus j u s q u ' à l ' épanouissement , res-
pec t ivement j u s q u ' à la c h u t e d u r é g i m e absolu . La m a j o r i t é des r ap p o r t s p ré sen ta 
une syn thèse h i s to r iograph ique brève , mais ex tens ive du problème en ques t ion , 
ce qui pe rmi t a u x conférenciers de r endre compte non seulement de leurs 
propres r é su l t a t s , mais aussi d ' a t t i r e r l ' a t t en t i on sur la nouvelle l i t t é r a t u r e 
é t rangère d e m a n d a n t encore à être soumise à une cr i t ique plus serrée. 
La discussion p révue pour une durée de deux jou r s s 'est prolongée d ' u n e 
journée ent iè re , parce qu ' en dehors des r a p p o r t s inscri ts dans le p r o g r a m m e , 
on a e n t e n d u des in t e rven t ions fo r t impor t an t e s . Telles é ta ien t en p remier 
lieu les d e u x in te rven t ions d ' E . Molnár, académicien , concernan t les ques t ions 
théor iques les plus i m p o r t a n t e s et l ' exposé de Z. P . Pach membre corresp . 
de l 'Académie , exposé d o n t la longueur cor respondai t à celle d ' u n r a p p o r t 
i n d é p e n d a n t . D ' au t r e s , (E . Mályusz, P . H a n á k , J . Szűcs, etc.) ana lysa ien t les 
problèmes soulevés pa r les r appor t s e t les in t e rven t ions d ' E . Molnár et Z. P . 
Pach , ou esquissaient les t âches fu tu re s des recherches . 
Si dans no t re compte - r endu nous nous proposons de t r a i t e r plus en dé ta i l 
la discussion du premier s u j e t , c 'est parce que c 'es t ce su je t - là qui a permis 
de poser les quest ions de principes essentielles et qui a p rovoqué les échanges 
de vues les plus eff icaces. Q u a n t à la deux ième par t i e des discussions, quo ique 
plus pauvre en controverses , elle n 'en a pas moins é té s t imu lan te pour les 
spécialistes de l 'histoire hongroise. 
* 
Il n ' es t pas d o u t e u x que c 'est le r a p p o r t d ' i n t roduc t ion de L. M A K K A I , 
et tou t spécia lement sa première par t i e consacrée a u x problèmes re la t i fs à 
l ' absolu t i sme, qui a fa i t l ' ob je t des plus vives cont roverses . 
Makkai a commencé pa r préciser qu ' i l considérai t l ' absolu t i sme c o m m e 
la forme d ' E t a t t yp ique de l 'époque du passage d u féodal isme au capi ta-
lisme. L 'h is tor iographie bourgeoise croit voir l 'essence de l ' absolut i sme d a n s 
l 'apparei l d ' E t a t bu reauc ra t i que et expl ique son origine par l ' a tmosphère de t en -
sion due a u x grandes guerres des X I V — X V e siècles. Les his toriens bourgeois ne 
m a n q u e n t pas de men t ionne r le rôle de la bourgeoisie, mais en t a n t que f a c t e u r 
accessoire, sans lui a t t r i b u e r une impor t ance décisive dans le déve loppement de 
l ' absolut isme. Makkai cite une cons ta ta t ion de Marx et d 'Enge l s selon laquel le la 
monarchie absolue est la fo rme pol i t ique d ' u n équi l ibre , d ' u n compromis 
en t re deux forces sociales proviso i rement égales. Il ind ique que l 'h is tor io-
graphie sovié t ique insiste sur le carac tère féodal de l ' absolu t i sme, t and i s que 
l 'h is tor iographie marx i s t e hongroise m e t en relief le t r a i t positif de la centra l i -
sat ion et de l ' abso lu t i sme, n o t a m m e n t leur rôle qui f r aya i t le chemin à 
l ' E t a t na t iona l bourgeois . I l es t ime que ce qui empêche les historiens bourgeois 
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à reconna î t re le carac tère féodal et les h is tor iens marx is tes à i n t e rp ré t e r cor-
r ec t emen t le rôle h is tor ique de l ' abso lu t i sme , c 'est le fa i t que le souverain 
t e n d a n t à i n s t au re r un pouvoir absolu mène une lu t t e pour le r a f f e rmis semen t 
du féodal isme cont re les f é o d a u x , t o u t en s ' a l l ian t à la bourgeoisie an t i f éoda le . 
Il s 'agi t ici d ' u n e con t rad ic t ion d 'or igine b ien plus ancienne que la monarch ie 
absolue. La l u t t e en t re la cent ra l i sa t ion et l ' anarch ie féodale est aussi vieille 
que le féoda l i sme lu i -même, et depuis qu ' i l existe une bourgeoisie u r b a i n e , 
celle-ci est t o u j o u r s l 'alliée na ture l le du souvera in dans cet te lu t te . L ' époque 
ancienne se d is t ingue cependan t de l ' époque t a rd ive par sa base économique . 
L 'h i s to r iograph ie marx i s t e — di t M a k k a i — considère comme base économico-
sociale sur laquel le la monarch ie absolue a pu se développer , la t rans i t ion de 
la p roduc t ion simple de marchandises à la p roduc t ion capi ta l i s te de m a r c h a n -
dises. E n a n a l y s a n t la l u t t e des classes de la bourgeoisie en t r a in de s 'engager 
dans la voie de l 'économie capi ta l i s te , l u t t e de classes qui exerce une cer-
ta ine c o n t r a i n t e sur le souvera in , il en v ien t à conclure que l ' abso lu t i sme , 
abou t i s semen t f ina l de la l u t t e en t re le pouvoir cent ra l et l ' anarch ie , é ta i t 
p résen t , sous une forme l a t en t e , dans le déve loppement du féodal isme, t ou te -
fois l ' épanou i s semen t et le t r i o m p h e de ce qui n ' a v a i t été que t e n d a n c e sont 
dûs à son al l iance avec le déve loppemen t bourgeois , déve loppemen t qui t ou t 
en se s i t u a n t en-dehors des lu t t e s de la classe dominan te féodale , n ' é t a i t pas 
moins issu du féodal isme et t enda i t vers le capi ta l i sme. Ce serai t là la voie 
classique d u déve loppement de l ' abso lu t i sme , telle qu'elle n ' e s t t racée que 
dans l 'h is to i re de l 'Angle ter re et de la F r a n c e . C e p e n d a n t — déclare Makka i — 
des t e n d a n c e s semblables p e u v e n t ê tre relevées dans tous les pays f é o d a u x 
d ' E u r o p e . La cause des différences en t r e les t endances absolut is tes est , à son 
avis, la cadence d i f fé ren te du déve loppemen t des classes et couches s e rvan t 
de base à l ' abso lu t i sme. Selon Makkai la monarch ie absolue suppose l 'exis tence 
du cap i ta l i sme, car si le pouvoi r cent ra l s ' é tab l i t au m o m e n t où dans les villes 
l 'économie capi ta l i s te ne s 'es t pas encore enracinée , la d ispar i t ion de l ' a u t o n o m i e 
médiévale de la ville en t ra îne nécessa i rement la des t ruc t ion des germes capi-
ta l is tes , de même que le déve loppemen t capi ta l i s te subit un a r rê t si la bour-
geoisie s o r t a n t des cadres de l ' économie u rba ine médiévale n 'es t pas protégée 
par un f o r t pouvoir cent ra l . 
L ' a r i s toc ra t i e de cour é t a n t le p r inc ipa l usuf ru i t i e r de l ' abso lu t i sme, 
éc réman t l ' ac t iv i t é économique de la bourgeoisie, il est possible de par ler de 
l ' abso lu t i sme en t a n t que compromis en t re la noblesse et la bourgeoisie. Ce qu i 
dé te rmine tou te fo is les d i f fé rentes voies d u déve loppement c 'est la mesure de 
la p é n é t r a t i o n du capi ta l i sme dans la société du village. Là où ce t te péné t ra -
t ion s 'opère avec succès, comme en F r a n c e ou en Angleterre , il se développe 
l ' E t a t bourgeois , t andis que là où la classe d o m i n a n t e féodale réussi t à main-
teni r l ' exp lo i t a t ion féodale — et ici M a k k a i renvoi t a u x pays d ' E u r o p e orien-
tale — le compromis absolut is te f in i t p a r se stabil iser . 
Après ce t te in t roduc t ion générale soulevant des quest ions de pr inc ipe , 
L. Makka i r é suma assez b r i èvement ses vues relat ives à l ' abso lu t i sme anglais . 
Le processus de déve loppement de l ' abso lu t i sme anglais embrasse une période 
de 150 ans . Si le pouvoir cent ra l a pu briser l 'oligarchie féodale et l iquider 
l ' anarch ie d é j à à la f in du XV e siècle, il n ' a pas réussi à refouler l ' au tonomie 
locale d 'or ig ine féodale et se v i t obligé de t rans iger avec elle. Néanmoins , 
au X V I e siècle, la puissance la plus solide en Europe est celle des rois d 'Angle-
ter re , car les classes ascendentes de la société anglaise, la bourgeoisie cap i ta -
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l iste, la «nouvelle noblesse» qui est intéressée dans la p roduc t ion cap i ta l i s te , 
se sont en t i è rement ident i f iées aux souvera ins don t le mér i te est d ' avo i r refreiné 
l ' anarch ie féodale, l iqu idé l ' i n t e rven t ion du souverain pont i f , mis en ven te les 
biens de l 'Egl ise , p ro tégé l ' indust r ie e t le commerce et de poursu ivre une poli-
t ique économique mercan t i l e . L ' abso lu t i sme anglais est en t ré dans sa phase 
cr i t ique e t a échoué au m o m e n t où la bourgeoisie capi ta l i s te anglaise n ' ava i t 
plus besoin de la p ro tec t ion de la monarch ie . 
E n t r a i t a n t de l ' abso lu t i sme f rança i s , B . K Ö P E C Z I a r ecouru en somme 
à la m é t h o d e h is tor iographique . Il p a r t des ouvrages de R. Mousnier , i l lustre 
r e p r é s e n t a n t de l 'h is tor iographie f r ança i se , et en par t icul ier d u vo lume con-
sacré a u x X V I — X V I I e siècles de la série int i tulée Histoire Générale des Civi-
l isat ions. La concept ion de Mousnier — af f i rme Köpeczi — est u n singulier 
mélange d u s t ruc tu ra l i sme et de l 'h is to i re des idées. Il fai t dér iver la monarchie 
absolue d ' u n e par t du pa t r io t i sme c o m m a n d é par les guerres con t re l ' é t r anger , 
d ' a u t r e p a r t de l ' ac t iv i t é des fonc t ionna i res royaux et des nouvelles condit ions 
économiques . La monarch ie absolue est condit ionnée — à son avis — par la 
r ival i té de deux classes, la bourgeoisie et l ' a r is tocra t ie . E n e x a m i n a n t les con-
dit ions de France , Mousnier reconna î t que c'est peu t -ê t r e la l u t t e des classes 
qui cons t i t ue l 'un des p r inc ipaux f a c t e u r s du déve loppement de la monarch ie 
absolue. Cet te nouvelle prise de posi t ion de Mousnier méri te d ' ê t r e soulignée — 
indique Köpeczi — d ' a u t a n t plus qu ' i l y a quelques années , au congrès des 
his toriens à Rome, il ava i t déclaré q u ' à l 'époque en quest ion on ne pouva i t 
pas par le r de classes au sens que lui donna ien t les marx is tes . Il est v ra i qu ' à 
l 'heure actuel le encore il refuse d ' a d m e t t r e le carac tère féodal de la monarch ie 
absolue qu ' i l considère comme une espèce de fo rmat ion superposée a u x classes, 
tou t en s o u t e n a n t que la monarchie abso lue n 'es t pas un despot i sme, le pouvoir 
du roi é t a n t l imité pa r les lois divines, les lois fondamen ta l e s du pays , les droi ts 
huma ins e t même des c i rconstances tel les que le pet i t nombre des fonc t ionna i res 
ou les d i f f icu l tés de la c i rculat ion. 
Vis-à-vis de Mousnier , Köpeczi se réclame en premier lieu du témoignage 
d 'Enge l s . I l insiste sur la fonct ion a p p a r e m m e n t média t r ice par t icul ière à 
l ' abso lu t i sme , fonction que dé t e rmina i t , dès la f in du XV e siècle, l ' aggrava t ion 
de la l u t t e des classes. C'est par là qu ' i l explique le processus de la fo rma t ion 
de la monarch ie absolue, organe de répression de la noblesse et qui fa isa i t 
valoir son rôle de méd ia t eu r dans l ' i n t é r ê t de la noblesse en premier lieu contre 
la paysanne r i e et les é léments plébéiens des villes, en second lieu cont re la 
bourgeoisie . I l est indéniab le que la monarchie absolue s ' a p p u y a i t sur une 
par t ie de la bourgeoisie, su r tou t sur la noblesse de robe, a u t r e m e n t di t les 
fonc t ionna i res et les banqu ie r s . Même, pa r la pol i t ique mercant i le , elle se f i t , 
dans une mesure l imitée , p romotr ice d u déve loppement de l ' indus t r i e et du 
commerce . E n France , la monarchie absolue ava i t créé de g randes manu-
fac tures , elle avai t assuré le r a f f e rmissemen t des sociétés de commerce exté-
r ieur , — mais par là elle é t a i t encore loin d 'avoir él iminé les obstacles auxquels 
se h e u r t a i t le déve loppement capi ta l i s te . Au contra i re — dit B. Köpeczi — elle 
s 'e f forçai t de se concilier la s y m p a t h i e de la couche di r igeante bourgoise en 
l ' é lévant au rang de la noblesse, en l ' i n t ég ran t à l 'h iérarcbie féodale . 
C'est dans le m ê m e ordre d ' idées qu' i l f au t t en i r compte de ce que la 
m a j o r i t é des fonct ionnaires de l ' appare i l d ' E t a t , comme par exemple les in ten-
dan t s , é l éments si act i fs de la cen t ra l i sa t ion , sor ta i t des r ang de la noblesse 
de robe. Mousnier — a f f i r m e Köpeczi — accorde une t rès g rande impor t ance 
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a u point de vue du déve loppemen t de la monarch ie absolue, à la lu t t e contre 
les é t rangers , au pa t r io t i sme . I l est ce r t a inement v ra i que la monarch ie absolue 
a h â t é le processus de la f o r m a t i o n de la na t ion bourgeoise, et ceci en créant 
l ' un i t é na t ionale des ter r i to i res habi tés par des França i s . Il y a lieu de teni r 
compte également de l ' impor t ance de la codi f ica t ion des règles de la langue 
f rançaise . La pro tec t ion accordée a u x oeuvres l i t té ra i res et a r t i s t iques a raf -
fe rmi certains é léments de la nouvel le conscience na t iona le , toutefo is un marché 
uni ta i re ne p u t se créer que lorsque la révolut ion bourgeoise ava i t balayé les 
en t raves du féodal isme. 
Ainsi donc , à la d i f férence de l 'Angle terre , où le X V I I I e siècle voit dé jà 
se développer les germes de l ' agr icu l ture capi ta l is te , en France , les condit ions 
féodales res ten t dominan te s . E n Angleterre la noblesse passe à la product ion 
agricole capi ta l is te , et en par t i e s'allie à la bourgeoisie commerçan te et in-
dustr iel le . E n F rance , la noblesse renonce à gérer el le-même ses domaines , 
donna ses te r res à fe rme, mais avec un profond mépr is pour l ' indust r ie et le 
commerce , elle t end à ob ten i r de fonct ions bien ré t r ibuées dans l 'Eglise et 
l ' admin i s t ra t ion publ ique . E n f i n , si la m a j o r i t é des paysans f rança is ava i t 
bien acquis la l iber té individuel le , ils n ' é t a i en t pas moins soumis à l 'ancienne 
con t ra in te ex t ra -économique , la jur id ic t ion féodale é t a n t restée in tac te . 
I l exis ta i t q u a t r e fo rmes de l ' explo i ta t ion de la paysanner ie par la 
noblesse, l ' E t a t et la bourgeois ie: pour ses te r res elle paya i t le cens ou l 'affer-
mage . à l 'Egl ise elle deva i t la d îme, à l ' E t a t les impôts directs ou indirects , 
e t si sa misère l 'obl igeai t à con t rac te r des e m p r u n t s , elle p a y a i t en outre les 
in térê ts usurai res . T o u t ceci ne f i t que rendre plus dure l ' exploi ta t ion et plus 
aiguë la l u t t e de classe, ce qu i expl ique la nécessi té de ce «rôle médiateur» 
indiqué par Engels que le pouvoi r d ' E t a t rempl issa i t au-dessus des classes. 
T. W I T T M A N N a commencé l ' analyse du déve loppement de l ' absolut i sme 
espagnol en r e n v o y a n t b r i èvemen t à la nouvelle mode de l 'h is tor iographie 
bourgeoise occidentale de réhabi l i te r l ' E t a t espagnol d u XVI e siècle, en premier 
lieu l ' E t a t de Phi l ippe I I . Les a rgumen t s mi l i t an t en f aveur de cet te rehabili-
t a t i on reposent d ' une p a r t sur un économisme vulgaire (histoire des pr ix) , 
d ' a u t r e pa r t sur la convic t ion que l ' absolut i sme é ta i t l ' é t ape de p répara t ion 
nécessaire de la monarch ie l ibérale cons t i tu t ionnel le . (C'est là l 'opinion des 
historiens soc iaux-démocra tes hollandais .) P a r chance , le fa i t que c'est préci-
sémen t le déve loppemen t de la monarchie absolue espagnole qui a été é tudié 
avec le plus g rand soin par Marx , ainsi que les r é su l t a t s r emarquab le s ob tenus 
au cours des derniers 100 ans par les his toriens espagnols et f rançais , pe rmet -
t e n t à la science h is tor ique marx i s t e de procéder à des recherches de por tée 
générale en ce qui concerne le déve loppement de l ' E t a t espagnol . 
J u s q u ' à p résen t — déclare W i t t m a n n — nous avons mis en relief, su r 
les t races de Marx , le ca rac tè re despot ique «turc» de l ' abso lu t i sme espagnol , 
et nous n ' a v o n s pas souligné su f f i s ammen t q u ' à la naissance de la monarchie 
féodale central isée, c o n s t i t u a n t la base de l ' abso lu t i sme, on relève déjà les 
condit ions sociales les plus carac tér i s t iques de l ' abso lu t i sme de t y p e occidental . 
I l rappel le ensui te l 'a l l iance des villes cast i l lanes conclue en 1480, alliance 
qui se fonda i t sur la force économique pu i san te de ces villes, e t fa i t observer 
que dans l ' E s p a g n e de ce t te époque, t o u t comme en Angleterre et en F rance , 
on assiste à un g rand essor des t endances de la paysanner ie l ibre; la paysanner ie 
se différencie, l ' indus t r ie domes t ique p a y s a n n e gagne en impor tance , e t c . 
Cependant ce déve loppemen t de caractère occidenta l est é touf fé dans ces 
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germes: d é j à à la f in du siècle l ' E t a t commence à l imiter l ' au tonomie des villes, 
le pouvoi r cen t ra l por te u n grand coup a u x p roduc teu r s paysans , a ins i qu 'à 
l 'ensemble de la paysanner ie , en pe r sécu t an t les maur i sques et en s u b o r d o n n a n t 
l ' agr icul ture a u x in té rê t s de l 'élevage de moutons . L 'o rgan isa t ion des éleveurs 
de m o u t o n s , nommée Mesta, ob t in t sa cons t i tu t ion déf in i t ive d a n s l ' année 
qui f u t celle du débu t de la découver te de l 'Amérique (1492). Au commence-
men t du X V I e siècle l ' E s p a g n e voit a r r ive r les premières grandes l ivra isons 
d 'or et d ' a r g e n t de l 'Amér ique . Les h is tor iens marx i s t e s et bourgeois sont 
d 'accord pour a f f i rmer que la vie économique de la société d 'Espagne n ' a pas 
su p ro f i t e r des possibilités except ionnel les pour amorcer la p roduc t ion manu-
fac tur iè re . L ' accumula t ion des immenses t résors en m ê m e temps que d ' a u t r e s 
fac teurs e u r e n t comme résu l t a t que ce capi ta l n 'a p a s pu pénét rer d a n s la 
s t ruc tu re de l ' indust r ie laquelle, au X V I e siècle, c o m m e n c e e f f ec t ivemen t à 
décliner, pa r contre ils condi t ionna ien t une polit ique é t r angè re d ' expans ion qui, 
à l ' époque de Charles V. et Phi l ippe I I , f i t de l 'Espagne la plus grande puissance 
du monde . W i t t m a n insiste ensui te sur l ' impor tance décisive de la répress ion 
des insurrec t ions de Castille et de Valence en 1520—21. Ce t t e répression signifia 
le t r i o m p h e non seulement du pouvoir roya l , mais aussi des éleveurs de mou-
tons. Les m o u t o n s «mangèrent les hommes» non seulement en Angle te r re , mais 
encore en Espagne , mais ici ce n ' é t a i t pas le corrolaire de l ' a ccumula t ion pri-
mit ive du capi ta l , mais le signe de la décadence. W i t t m a n n se r éc l ame de 
Marx qu i cons t a t e qu 'en Espagne l ' a r i s tocra t ie ava i t essuyé une p ro fonde 
humi l ia t ion , sans toutefois perdre ses privilèges les plus méchan t s , t and i s 
que les villes f u r e n t con t ra in te s à r enoncer à leur puissance médiéva le , sans 
accéder, en échange, à une impor tance moderne . 
L ' abso lu t i sme en Espagne «humilia» l ' a r i s tocra t ie , sans que cela eût 
en t ra îné son év incement ins t i tu t ionne l , e t elle réussit à satisfaire les larges 
masses de la pet i te-noblesse, les hidalgos, pa r une guerre de 150 ans. L 'abso lu-
t isme espagnol se dis t ingue donc en ce qui concerne ses t r a i t s les plus carac té-
r is t iques e t du déve loppement occidenta l et du déve loppement o r i en ta l . Le 
mercant i l i sme espagnol, le bul l iunisme, s ' ex ténua i t à accumule r et à conserver 
les m é t a u x précieux, e f fo r t que complé ta i t t ou t au p lus la lu t te c o n t r e les 
conséquences néfas tes de la révolut ion des pr ix . Il n ' a p p u y a i t pas l ' a ccumula -
t ion du cap i ta l commercia l et a t t i r a , p a r la suite, ses créanciers espagnols et 
é t rangers , ainsi que ses commerçan t s d a n s des faillites successives. W i t t m a n n 
souligne le ca rac tè re e x t r a v e r t i de l ' E t a t espagnol don t les p r inc ipaux r evenus 
se t r ouva i e n t en-dehors d u pays . 
Au po in t de vue d u déve loppemen t , il est décisif que le pa r t i cu la r i sme 
des provinces p û t rester s tab le à l ' époque de l ' épanouissement de l ' abso lu t i sme . 
Un appu i aussi i m p o r t a n t d u pouvoir cen t r a l que l ' associa t ion Mesta dev in t 
même un des pr inc ipaux fac teur s de l ' au tonomie des provinces . C'est ce qui 
expl ique — comme les his tor iens espagnols ( J . Vicens Vives) l ' a d m e t t e n t égale-
men t — que la nouvelle bureaucra t i e de l ' absolut isme espagnol ne p r i t pas la 
place de l ' anc ienne , mais s 'organisa à côté d 'elle. L ' appare i l d ' E t a t é t a i t inca-
pable de se développer a y a n t été appelé à la vie par les i n t é r ê t s de la pu issance 
colonisatrice, en même t e m p s que ses rac ines plongaient encore dans le sol du 
féodal isme. Campanel la e u t beau conseiller de recour i r à des spécial is tes 
bourgeois et de contrôler les fonc t ionnai res , il n 'en p o u v a i t pas être ques t ion 
dans la monarch ie espagnole en pleine décadence . Au d é b u t du X V I I e siècle 
l ' E t a t se v i t obligé de p r end re son pa r t i de l ' indépendance de la H o l l a n d e et. 
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de la pénét ra t ion de ses r i vaux su r les colonies. La guerre de 30 ans r e n d i t 
év iden t e la décadence de l ' abso lu t i sme espagnol ; en Ï640 éc la ta la pu i ssan te 
r évo l t e catalane, e t à peu près en m ê m e temps le Po r tuga l se d é t a c h a et conqu i t 
son indépendance . 
Pour t e rminer T . W i t t m a n cons ta te que l 'h i s to i re de l ' abso lu t i sme espagnol 
se r a t t a c h e é t r o i t e m e n t à l 'h is to i re des pays méd i t e r ranéens a u x X V I — X V I I e 
siècles. Pour e x p r i m e r la d i f férence exis tante e n t r e le déve loppement espagnol 
et le déve loppement anglais e t f r ança i s d 'une p a r t et des «formes de domina-
t ion asiatiques« (Marx) on p e u t , à son avis , recourir u t i l e m e n t au t e r m e 
d'absolutisme méditerranéen. 
K A T A L I N R . P É T E R a exposé le problème de l ' abso lu t i sme des pr inces 
a l l emands à la base du grand ouvrage fort bien documen té de F . L. Cars ten , 
p a r u en 1959. Le professeur de l 'Ln ivers i t é de Londres t r a i t e dans son l ivre 
l 'h is to i re de W ü r t t e m b e r g , Hessen , la Saxonie e t les q u a t r e s pet i tes duchés 
r h é n a n s , Cleves, Mark , Jül ich e t Rerg, ainsi q u e celle du P a l a t i n a t et de la 
Bavière aux X V I — X V I I e siècles, en laissant de côté le déve loppement d ' u n 
ca rac t è re d i f fé ren t de la P russe et de l 'Au t r i che . Tout en a f f i r m a n t que le 
pouvo i r des pr inces se renforça a u fur et à mesure de leurs lu t tes avec les 
Ord res — c'est là la concept ion de base de l ' ouvrage —-, l ' a u t e u r omet de 
s ' é t e n d r e sur les controverses des Ordres et n ' e s t ime pas devo i r ramener les 
phénomènes s 'y r a t t a c h a n t a u x intérê ts de classe. 
La composi t ion de la noblesse , du clergé e t des villes sub i t au cours des 
t e m p s certaines modi f ica t ions . Ainsi la noblesse s 'acqui t , d a n s nombreux cas, 
le r a n g de cheval ie r impérial (Reichsr i t ter) , ce qui, dans le W ü r t t e m b e r g 
a b o u t i t , dès le X V I e siècle, à la dispari t ion de la noblesse c o m m e telle du r a n g 
des Ordres de la p r inc ipau té , e t à l ' appar i t ion de la couche supérieure de la 
société urbaine. E n ce qui concerne les r app o r t s ent re les Ordres et les pr inces , 
Ca r s t en a t t r ibue u n e très g r ande impor tance à la Réforme. E n effet , le h a u t -
clergé catholique soit d isparut c o m m e par ex . d a n s le W ü r t t e m b e r g , soit, d a n s 
les pr incipautés cathol iques , c o m m e la Bavière , il vit son inf luence grandir et 
son opposit ion a u x deux au t res Ordres p ro fessan t des s y m p a t h i e s p ro t e s t an te s 
s ' a g g r a v a . Les données p e r m e t t e n t de c o n s t a t e r que le pouvo i r absolu d u 
pr ince s ' a f f i rma en premier lieu là, où le souve ra in était ca tho l ique . 
Le pouvoir des princes a l l emands c o m m e n c e à se r a f f e rmi r en généra l 
a u X V I e et s ' é p a n o u i t au X V I I e siècle. Comme l 'ouvrage s e r v a n t de base à 
l ' exposé néglige de tenir c o m p t e des r a p p o r t s ex is tant e n t r e la Réforme e t 
les guerres p a y s a n n e s , ainsi que le mercant i l i sme qui, au X V I I e siècle s ' é t a i t 
i m p l a n t é aussi d a n s les p r inc ipau té s a l l emandes , il d e m e u r e en reste d ' u n 
c e r t a i n nombre de réponses à des questions his tor iques e t théor iques essen-
t iel les . Ce qui es t cer ta in c 'es t q u ' à Hessen on observe le r a f f e rmissemen t des 
vi l les , en Saxonie la poussée en a v a n t de la noblesse , que d a n s le W ü r t t e m b e r g 
l ' abso lu t i sme repose sur l ' a p p u i accordée à cer ta ines couches de la noblesse, 
en Bavière par con t r e sur celui accordé aux villes et à cer ta ines couches de la 
noblesse . 
Le fait que Carsten néglige d ' examiner les opposit ions de l ' in térê t des 
d i f fé ren t s Ordres — constate K . Péter — ne s 'expl ique pas seulement pa r sa 
concept ion de l 'h is toire , mais également p a r l ' é t a t arr iéré des classes de la 
société a l l emande de cette é p o q u e qui ne fac i l i te guère la sépara t ion des in té-
r ê t s des d i f fé ren tes classes. Enge l s appelle les bourgeois a l lemands de ce t t e 
époque des phi l i s t ins . Les i n t é r ê t s de classe de cette bourgeoisie ne se dis-
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t i nguen t pas n e t t e m e n t de ceux de la noblesse qui se t rouve à u n s tade assez p e u 
élevé du déve loppemen t . C'est précisément u n e des raisons p o u r laquelle d a n s 
l 'Al lemagne de ce t t e époque il ne peu t pas encore ê t re question d ' u n i t é na t iona le , 
mais seulement de centra l i sa t ion terr i tor ia le . Le rôle i m p o r t a n t des \ i l l e s ne 
se t r a d u i t dans le l ivre de Cars ten que par des données indi rec tes . E n e f f e t , 
on en apprend que les pr inc ipautés sont grevées de det tes , e t il est évident q u e 
les c rédi t s ne p o u v a i e n t leur ê t re accordés que pa r la bourgeoisie des villes 
impériales libres. Ainsi l ' insuf f i sance du déve loppemen t des condit ions écono-
miques et de classe condi t ionne une s i tua t ion t rès par t icul ière , n o t a m m e n t 
que les villes qu i de par leur ca rac tè re a u r a i e n t p u représen te r les appuis de 
l ' abso lu t i sme impér ia l , r enforça ien t , vis-à-vis d u pouvoir cen t ra l , les t e n d a n c e s 
à la décen t ra l i sa t ion . 
F ina l emen t le conférencier renvoya a u x cons t a t a t i ons de Marx e t 
d 'Enge ls qui n ' a v a i e n t pas m a n q u é de me t t r e en relief le doub le rôle des p r in -
c ipautés a l lemandes r e p r é s e n t a n t à la fois la cent ra l i sa t ion vis-à-vis des élé-
men t s di ts reichsunmittelbar, et la décen t ra l i sa t ion vis-à-vis d u pouvoir i m p é -
rial . Marx et Engels é ta ien t loin de considérer ce rôle de l ' abso lu t i sme des 
princes a l lemands c o m m e progressif : de même qu ' i l s qua l i f ia ien t le déve loppe-
men t a l lemand ap rès la Réforme comme pet i t -bourgeois , ils appel la ient l ' abso -
lu t i sme des pr inces a l lemands l ' imi ta t ion la p lus provinciale de la m o n a r c h i e 
absolue. 
E . N I E D E R H A U S E R commença l 'analyse de l ' abso lu t i sme russe par l ' e x p o s é 
de ce qui le p récéda i t . Il f i t conna î t re le processus qui de l ' anarch ie f é o d a l e 
conduis i t , au d é b u t d u XVI e siècle à la na i s sance de la Russie cen t ra l i sée , 
sous la direct ion de la p r inc ipau té de Moscou. I l s ' é tendi t sur le rôle des sièges 
g o u v e r n e m e n t a u x , les prikaz e t cons t a t a que si cer ta ines condi t ions économi-
ques et sociales de la cent ra l i sa t ion se t r ouva i en t réalisées, leur d é v e l o p p e m e n t 
é ta i t en fai t fo r t en arrière de celles de la monarch ie centra l isée d ' E u r o p e 
occidentale . Vis-à-vis des boyards grands propr ié ta i res fonciers , les pr inces de 
Moscou pouva ien t s ' a p p u y e r sur la noblesse d i t e «servante», j u s q u ' a u m o m e n t 
où, pa r l ' i n t roduc t ion d u sys tème de l 'opri tchnina une par t i e considérable d e s 
boyards f u t dépouil lée de ses propr ié tés . C'est à cet te époque qu ' Ivan Peres -
ve tov met au point dans ses ouvrages l ' idéologie de la va r ian te russe du p o u v o i r 
absolu des pr inces . A la centra l i sa t ion succéda, au XVII e siècle, l ' époque d u 
déve loppement de l ' abso lu t i sme. Niederhauser r envo i t au fa i t que c 'est l ' é p o q u e 
que l 'h i s tor iographie soviét ique, en se f o n d a n t su r une cons t a t a t i on de L é n i n e , 
indique comme d é b u t du déve loppement du m a r c h é pan-russe , a u t r e m e n t d i t 
comme le m o m e n t où, avec u n cer ta in r e t a r d , na î t la base économique cor -
r e spondan te de l ' E t a t central isé . Les restes de l ' anarch ie féodale sont l iquidées 
et la monarchie basée sur la r eprésen ta t ion des ordres, d 'a i l leurs i m p a r f a i t e 
dès le d é b u t , se t r a n s f o r m e en monarchie abso lue . 
La douma b o y a r d fonc t i onnan t depuis l ' époque de la p r inc ipau té de 
Moscou à côté du souvera in en t a n t q u ' i n s t i t u t i o n en pr inc ipe consu l t a t ive , 
en p r a t i que souven t en t a n t q u ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e , subi t une modi f i ca t ion 
s t ruc tu ra l e . L ' admin i s t r a t i on des affaires passe de plus en plus aux m a i n s 
des scribes de d o u m a d 'or igine noble ou p lébé ienne ; ce son t ces é l éments 
inte l lectuels qui dev iennen t les exper t s de la pol i t ique na t iona le et i n t e rna -
t ionale . L ' épanou i s semen t du règne de classe de la noblesse se r a t t a c h e à 
l ' abso lu t i sme éclairé qui s ' annonce dans la p r emiè re moitié d u X V I I I e siècle, 
à l ' époque de Pierre I e r . La pol i t ique de réformes de ce souvera in — dit Nieder-
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hauser — ne ser t qu ' à r a f f e r m i r le sy s t ème absolut is te en Russie don t il en ten-
da i t fa i re , sur le p lan de la poli t ique é t r angè re , un empi re du même r a n g que 
les au t res grandes-puissances . Le tzar a v a i t reconnu que la condit ion première 
en étai t le déve loppemen t de la vie économique russe. Les m a n u f a c t u r e s créées 
à l ' a ide , ou m ê m e sous la con t ra in te de l ' E t a t lui pe rmi ren t de m e t t r e su r pied 
une armée moderne et de br iser la force mil i ta i re de la Suède. Ce qu i r enda i t 
nécessaire l ' ex tens ion du pouvoi r absolu ce fu ren t le conf l i t des c o m m e r ç a n t s 
et de la noblesse fidèle a u x anciennes t r ad i t i ons , ainsi que les m o u v e m e n t s 
paysans . L ' i n t roduc t ion d u sys tème des collégiales à côté , plus t a rd à la place 
des prikaz, l ' é t ab l i s sement du sénat , la t r a n s f o r m a t i o n de l ' admin i s t r a t ion 
locale cor responda ien t à a u t a n t d ' é t apes de la modern isa t ion de l ' appa re i l 
d ' E t a t , t a n d i s que l ' i n t roduc t ion du service mili taire, r e spec t ivemen t d u ser-
vice admin i s t r a t i f de la noblesse a t t a c h a les membres de la classe d i r igean te 
féodale ind iv idue l lement au service de l ' abso lu t i sme . Cet te époque progress is te 
f u t suivie pa r l ' époque des révoltes de pa la i s . Dans la deuxième moi t i é de ce 
siècle, l ' abso lu t i sme russe se dist ingue d u système absolu t i s te éclairé prusse 
e t au t r ich ien pa r l ' absence de ce q u ' o n appelle la pro tec t ion des p a y s a n s . 
E n su ivan t le f i l du déve loppement , Niederbause r i nd ique que d a n s la troi-
sième phase de l ' abso lu t i sme russe, c ' es t -à -d i re la p remière moit ié d u X I X e 
siècle, l ' E t a t absolu p ro t égean t le sy s t ème féodal ne t a r d e pas à deven i r une 
en t r ave au déve loppemen t . La deuxième moi t ié du X I X e siècle, puis le débu t 
d u X X e siècle voi t la l iquida t ion par t i e l l e , puis t o t a l e du sys tème absolu . 
E n r é s u m a n t le déve loppement c o u v r a n t plusieurs siècles, le conférencier 
considère c o m m e une des par t i cu la r i t és de l ' absolu t i sme russe, à cô té de sa 
base de classe féodale, le f a i t que la bourgeois ie y t i en t j u s q u ' à la f i n u n rôle 
secondaire , p a r contre l 'Egl ise p ravos lave m e t ses a rmes idéologiques entière-
m e n t au service de l ' E t a t , et ceci d ' a u t a n t p lus a isément que du fa i t des sécula-
r isa t ions elle lui est en t i è remen t subordonnée . L'idéologie de l 'Egl ise sert à 
ma in ten i r l ' appa rence d ' u n pouvoir abso lu se t r o u v a n t au-dessus des classes, 
apparence qui f u t encore soulignée pa r les r appor t s é t ro i t s entre l ' abso lu t i sme 
e t le na t iona l i sme russes. E n guise de conclusion, Niederhauser r ev i en t à son 
poin t de d é p a r t . Il déclare qu ' à l ' excep t ion de la Pologne , l ' anarchie féodale 
n ' a v a i t pr is nul le par t des formes po l i t iques aussi m a r q u é e s qu 'en Russie ce 
qui expl ique en par t ie que la cen t ra l i sa t ion , puis l ' E t a t absolu y r evê t i r en t 
également des aspects pol i t iques b e a u c o u p plus aigus que dans les a u t r e s pays . 
Dans l ' i n t roduc t ion de son r a p p o r t , J . P E R É N Y I t r a i t a de la n o t i o n même 
de l ' abso lu t i sme et des cons ta ta t ions des au t eu r s classiques en ce qui concerne 
la monarch ie absolue. Ces considéra t ions l ' amènen t à déclarer qu ' i l es t imai t 
devoir par le r non pas de l ' abso 'u t i sme , ma i s bien du despot isme t u r c . A Ren-
cont re de l ' abso lu t i sme qui ava i t régné r e l a t i vemen t p e u de t emps en E u r o p e 
occidenta le , le despot i sme t u r c est un phénomène de plusieurs siècles et se 
divise en plus ieurs phases . Le problème n ' a y a n t pas encore été é tud ié à fond , 
lu i -même ne se propose que d 'en d o n n e r une esquisse loin d 'ê t re dé f in i t ive . 
Le p remie r problème soulevé p a r le conférencier est celui d u m o m e n t 
de la na issance du sys tème despot ique t u r c . Proviso i rement il p ropose comme 
terminus post quem 1453, l ' année de la prise de Constant inople . La base du 
sys tème se cons t i tua i t de l ' admin i s t r a t i on central isé des f inances et des affaires 
mil i taires , l ' appare i l d ' E t a t et l ' a rmée dépendan t u n i q u e m e n t d u su l t an . 
La Turqu ie ne connaî t pas le régime des propr ié tés pr ivées , de sor te que les 
phénomènes qui dans les au t r e s pays eu ropéens re levaient de la p ropr i é t é pr ivée 
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de la ter re et de la concen t ra t ion des propriétés foncières n ' y a p p a r u r e n t p a s 
du t ou t , ou dans des condi t ions fo r t d i f férentes . 
Le «propriétaire terr ien» spahi , t o u c h a n t son solde c h a q u e année, de 
même que le janissa i re p a y é tous les trois mois, é t a i en t a s t r e in t s à un service 
mil i taire régulier . Le dro i t de disposer de la force a rmée r evena i t à l ' apparei l 
cent ra l placé d i r ec t emen t sous le contrôle du su l t an . Cependant l ' a r i s tocra t ie 
fonc t ionnai re c o n s t i t u a n t cet appare i l d ' E t a t est esclave dans le sens maho-
m é t a n d u t e rme , ses immenses r evenus sont liés à ses fonct ions , elle ne p e u t 
pas obteni r le droi t de p ropr ié té de ses terres et de ses paysans . P o u r comprendre 
l 'essentiel du despot i sme osmanli r evê tu de t r a i t s n e t t e m e n t théocra t iques , 
il f a u t t en i r compte — déclare Pe rény i — des ense ignements rel igieux-juridi-
ques propagés par l 'Egl ise m a h o m é t a i n e à l ' appu i d u sys tème ex i s t an t . 
La grande p ropr ié té te r r ienne ne menaçai t donc pas le pouvo i r du sul tan 
et les conf l i t s à l ' in té r ieur de la famil le impériale ava ien t été rad ica lement éli-
minés par le décret du su l t an Mehmed I I («qui que ce soit qui p a r m i mes f i ls 
hér i te du s u l t a n a t , il es t oppor tun que, dans l ' i n t é rê t de l 'o rdre d u monde, il 
fasse assassiner ses frères»). 
P o u r les his tor iens marx is tes l 'histoire de l ' empire osmanl i n 'est pas 
sans soulever t ou t e une série de nouvelles quest ions théor iques . Si nous possé-
dons des rense ignements plus ou moins sa t i s fa i san ts des X V — X V I e siècles, 
les X I I I — X I V e et les X V I I — X I X e siècles sont dans une obscur i té complète . 
Ouan t à l ' é tude de l ' époque des ré formes en T u r q u i e , les his tor iens marxis tes 
e t bourgeois ont à peine commencé à faire les p remie r s pas. On n 'es t même 
pas encore ar r ivé à é tab l i r les classes et les couches don t il f a u t ten i r compte 
à cet te époque, encore moins leurs r a p p o r t s réc iproques etc. Ce qu i est cer ta in 
c 'es t que dans les années 70 du X I X e siècle, l ' anc ienne ar i s tocra t ie de robe 
d 'origine féodale a d i spa ru et n ' a pas é té remplacée p a r la bourgeoisie. La l u t t e 
de classes des masses oppr imées se poursu iva i t dans des condit ions for t compli-
quées. Les bourgeoisies des d i f férentes na t iona l i tés ne réuss i rent pas à se 
m e t t r e d ' accord , à uni r leurs forces, t and i s que les su l tans pouva i en t rassem-
bler les mahomé ta in s , p resque sans différences de classes, dans les lu t tes cont re 
les «giaurs». Si l 'on peu t par ler d ' abso lu t i sme dans l ' empi re osmanl i —- cons ta te 
Perényi — ce n 'es t que l ' époque a l lan t de 1840 à 1918 qui mér i te ce n o m . 
Ce n 'es t toutefo is q u ' u n e hypo thèse qu i ne semble pas se fonder sur des recher-
ches économiques et sociales. E n f i n le conférencier à invi té les historiens à 
procéder à une analyse p lus approfond ie de ce sys t ème despot ique basé sur le 
monopole d ' E t a t des te r res , sys tème qui s 'est m a i n t e n u p e n d a n t deux mille 
ans dans les deux-t iers d u monde (Indes , Chine). 
Cette première pa r t i e de la discussion p o r t a n t sur le déve loppement des 
d i f férents pays a été complé tée par nombreuses in te rven t ions . Les in te rvent ions 
les plus in téressantes é t a i en t sans nul doute celles d ' E . M O L N Á R dont nous 
résumerons l 'essentiel en ce qui sui t , sans tenir c o m p t e de l 'ordre chronologique 
de la discussion. 
E . Molnár a ind iqué qu ' i l é ta i t o p p o r t u n de commencer l ' é t ude de l 'abso-
lu t i sme par celle de l 'h is to i re et du p a n o r a m a du déve loppement de l 'historio-
graphie soviét ique. E n e f fe t , l 'h is tor iographie sovié t ique a é laboré la théorie 
correcte de l ' abso lu t i sme russe au cours de sa l u t t e contre le dogmat i sme . 
Lorsque les his toriens russes d i scu tè ren t pour la p remière fois le problème de 
l ' absolu t i sme, en 1946, le dogmat i sme éta i t à son apogée. Au l ieu d 'expl iquer 
la central isat ion et l ' abso lu t i sme en Russie par les r a p p o r t s concrets de l 'histoire 
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russe, ils p r i r e n t comme po in t de d é p a r t de leur expl icat ion les thèses élaborées 
par Marx e t Engels concernan t d ' a u t r e s fa i t s h is tor iques , et l ' app l iquè ren t de 
façon d o g m a t i q u e à l 'h is to i re russe. Ce que Marx et Enge ls n ' a v a i e n t considéré 
que c o m m e fil directeur devin t pour e u x une vér i té générale e t déf in i t ive . 
Ainsi, M a r x e t Engels a y a n t exposé, à la lumière de l 'histoire de France et 
d 'Angle te r re , que le pouvo i r royal cen t ra l i sé s 'é ta i t renforcé en al l iance avec 
la bourgeoisie productr ice de marchand i ses au fu r et à mesure d u développe-
ment de la product ion e t de la bourgeoisie , que la monarchie absolue étai t 
fondée su r l 'équil ibre de la bourgeoisie e t de la classe féodale , d o n t la première 
n 'est pas encore, la dern iè re n 'est p l u s assez for te pour exercer le pouvoir 
d i r ec t emen t , Bazilievitch adop ta les m ê m e s vues p o u r formuler l 'opinion des 
sciences his tor iques soviét iques en ce qui concerne la cent ra l i sa t ion russe. 
Il é tabl i t u n rappor t d i rec te entre la cent ra l i sa t ion et l ' abso lu t i sme — le degré 
supérieur e t la forme la p lus parfa i te de la central isa t ion — et la phase initiale 
de la p r o d u c t i o n de marchandises bourgeoise , ainsi que l 'all iance des souverains 
et des vil les. Il supposai t que le m a r c h é uni ta i re pan- russe , c o n s t i t u a n t la base 
économique de l ' absolut isme s 'étai t déve loppé au X V I I e siècle sous la direction 
de la bourgeoisie commerçan te . Ic i la source d ' e r r e u r é ta i t l ' appl ica t ion 
dogma t ique d 'une thèse de Lénine d 'a i l l eurs mal in t e rp ré t ée . Les fa i t s histori-
ques m o n t r e n t au con t ra i re qu 'au X V I I e siècle le déve loppemen t d u marché 
pan-russe s ' é ta i t à peine amorcé. Bazi l ievi tch eu t cependan t le mér i te de 
renvoyer a u fa i t que le pr incipal m o t e u r de la centra l isa t ion é t a i t à chercher 
dans la l u t t e de classes de la noblesse e t de la paysanner ie , lu t t e dans laquelle 
la noblesse ava i t besoin d ' u n pouvoir cen t ra l fe rme. Au cours des discussions 
organisées en t re 1949 e t 1951 sur la division chronologique de l 'h is to i re russe, 
Y o u c h k o v e t d 'au t res fa isa ient dér iver la centra l isa t ion déjà d i rec tement de 
l ' aggrava t ion de la l u t t e de classes à la campagne e t des faits h is tor iques qui 
l ' accompagna ien t . F i n a l e m e n t c 'est l 'a r t ic le de S a k h a r o v , p a r u dans no. 9 
1961 de la revue Vopros i Istorii qu i appor t a une solution sa t i s fa i san te au 
problème de la cent ra l i sa t ion et de l ' abso lu t i sme. Selon lui la bourgeoisie et 
la p r o d u c t i o n de marchandises bourgeoise n 'on t joué aucun rôle d a n s la centra-
lisation abou t i s san t à l ' abso lu t i sme. L a central isa t ion est une conséquence de 
l'essor des forces product r ices de la paysanner ie a u x X I V — X V e siècles et du 
déve loppement de la p roduc t ion de marchandises agricoles dès le X V I e siècle. 
La noblesse s 'empara de l ' excédant de p roduc t ion et de l ' excédan t des marchan-
dises. P o u r briser la rés is tance de la paysanner ie liée au sol et a s t re in te à la 
corvée, elle construisi t l ' E t a t centra l isé , puis absolu . 
E . Molnár c o m m e n t a ensuite les exposés p récédan t s et r é f u t a en premier 
lieu le p o i n t de vue de L . Makkai . 
L ' e x e m p l e de l 'h is to i re et de l 'h i s tor iographie russes ind ique qu' i l est 
impossible de main ten i r la thèse qui v e u t que la base économico-sociale de la 
monarch ie absolue soit le déve loppemen t bourgeois de la p roduc t ion de mar-
chandises , au t r emen t d i t le passage de la p roduc t ion simple de marchandises 
à la p r o d u c t i o n capi ta l i s te de marchand i ses . L. Makka i , t ou t c o m m e L. Elekes 
dans son é tude sur les problèmes de cent ra l i sa t ion (Tör ténelmi Szemle [Revue 
His to r ique] 1959, no. 3—4) s ' appu i en t sur Marx et Engels p o u r analyser les 
bases sociales de l ' abso lu t i sme et de la cent ra l i sa t ion , mais négl igent de prendre 
en cons idéra t ion que M a r x a d i s t ingué au moins d e u x types de l ' abso lu t i sme 
européen : le type anglo-f rançais f o n d é sur l 'équi l ibre de la classe féodale e t 
de la bourgeoisie et le t y p e a l lemand-espagnol caractér isé pa r la sup réma t i e 
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de la noblesse vis-à-vis de la bourgeoisie encore i n s u f f i s a m m e n t développée, 
ou, a u contraire , décaden te . Mais — demande E . Molnár — est-il permis 
de s ' a r r ê t e r à ces d e u x types de l ' absolu t i sme féodal , en t a n t que résu l ta t s de 
l ' a n a l y s e ? Peut -on déduire l 'or igine et l 'essence de l ' abso lu t i sme féodal du 
r a p p o r t de ces d e u x classes, et passer sous silence le confl i t f o n d a m e n t a l de 
la société féodale, l ' an t agon i sme de la noblesse et de la paysanne r i e? E t ne 
peu t -on pas r amene r les deux voies du déve loppement sur un unique processus 
fondamental? 
La réponse qu ' i l donne à la quest ion posée t i en t dé jà c o m p t e des conclu-
sions des rappor t s précédents . Elle peu t être formulée de la maniè re su ivan te : 
l'absolutisme français, espagnol et russe s'est développé, malgré les variétés du 
processus superficiel, de façon identique, du fait que la classe dirigeante féodale 
avait besoin de la forte centralisation du pouvoir d'Etat pour maîtriser la paysan-
nerie exploitée. On a j o u t e r a encore — Engels n ' a pas m a n q u é d ' y renvoyer 
p lus ieurs fois —- que le déve loppement de l ' absolu t i sme peu t ê t re hâ té pa r les 
nécessi tés imposées pa r la lu t t e avec l ' ennemi é t ranger . E n ce qui concerne 
l 'Angle te r re , E . Molnár se réc lame, vis-à-vis du r a p p o r t de L. Makkai , de fa i t s 
bien connus du Capi ta l de Marx. L ' expropr ia t ion de la paysanner ie , l 'é tablisse-
men t des fondemen t s de Ja p roduc t ion capi ta l is te se sont amorcés au X V I I e 
siècle, c 'est-à-dire à l ' époque de l ' absolut i sme féodal . C'étai t donc la noblesse, 
— la nouvelle noblesse — qui avait besoin du pouvoir d'Etat absolu pour mener 
à bien sous sa couverture l'expropriation des masses paysannes. Il est de m ê m e 
noto i re que dans l 'Al lemagne de l ' E s t c 'est sous la pro tec t ion de l ' absolu t i sme 
des pr inces que la classe féodale soumi t la paysanner i e au j o u g du deux ième 
se rvage («zweite Leibeigenschaft») . 
Selon E . Molnár les diff icul tés de la déf in i t ion de l ' abso lu t i sme t i ennen t 
à ce que la supe r s t ruc tu re pol i t ique de l ' absolu t i sme peut ê t re i n s u f f i s a m m e n t 
développée , ce qui ne signifie pas d u t o u t que celle de la p roduc t ion de marchan -
dises à peine sortie de l ' é t a t de l ' économie na ture l le et qui v ien t d ' a t t e ind re le 
n iveau du capi ta l isme m a n u f a c t u r i e r ne l 'est pas éga lement . I l est toutefo is 
besoin d ' u n e déf in i t ion exacte , d ' a u t a n t plus que l 'h i s tor iographie bourgeoise 
met en doute l ' ex is tence du régime absolut is te dans l 'Angle te r re du XVI e ou 
dans la Russie d u X V I I e siècle. Le marx i sme considère en premier lieu les 
r a p p o r t s du pouvoir poli t ique et des classes. E n p a r t a n t de ce point de vue , 
l ' abso lu t i sme — c o m p a r é aux au t r e s formes de la domina t ion de classe — est 
un s y s t è m e du pouvoi r d ' E t a t qui , q u a n t à son organisa t ion et ses ins t i tu t ions , 
est formellement indépendant des classes sociales. (L 'appare i l gouve rnemen ta l 
et admin i s t r a t i f , la bu reauc ra t i e e t la force a r m é e ne d é p e n d e n t que du sou-
vera in . ) Pour se convaincre du carac tère formel de cet te i ndépendance , il 
su f f i t de penser à Napoléon selon qui , bien que ce f u t lui qui gouve rnâ t le nav i re 
de l ' E t a t , c 'é ta i t t o u j o u r s le m o u v e m e n t de l ' eau ou l 'a l lure des ven ts qu i 
d é t e r m i n a i t le d i rec t ion qu'i l p o u v a i t impr imer à la ba r re d u gouvernai l . 
La super s t ruc tu re poli t ique de l ' absolut i sme couvra i t des sys tèmes écono-
miques aussi ex t r êmes que la p roduc t ion de marchand i ses s ' a f f i r m a n t de plus 
en p lus dans l ' ag r icu l tu re anglaise, ou la p ropr ié té féodale russe basée sur la 
corvée et l 'économie nature l le , ou encore — for t p r o b a b l e m e n t — le sys tème 
tu r c . 
L a l i t t é ra tu re marx is te dé f in i t l ' E t a t abso lu comme E t a t absolu féodal 
appelé à la vie pa r la classe nobil iaire des propr ié ta i res fonciers pour renforcer 
sa p r o p r e puissance d a n s les lu t t e s de classes qu 'el le sou tena i t con t re la paysan-
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ner ie . Si l 'on ne t i en t pas compte des r appor t s h is tor iques complexes , ce t te 
cons t a t a t i on p a r a î t à première vue une s impli f icat ion, une dé fo rma t ion de la 
réa l i t é h is tor ique. Toutefois , lorsque nous expl iquons l ' absolu t i sme par les 
l u t t e s de classes de la paysanner ie , nous devons p r end re en considérat ion 
que les hommes — pour citer Marx — fon t l 'histoire, mais ne le s a v e n t pas . 
U n e époque h is tor ique donnée ne peu t pas être in t e rp ré t ée à l 'a ide de la con-
science qu'elle a d 'e l le-même. C'est ce que prouve p a r exemple Phi l ippe de 
Commynes , chron iqueur de la cour de Louis X I , le p remier his tor ien p ragma-
t i q u e f rançais . Commynes est loin de relier les événement s qui on t a b o u t i au 
déve loppemen t de l ' abso lu t i sme f rança is aux lu t tes de classes des paysans . 
L a paysanner ie ne t ient a b s o l u m e n t aucun rôle dans son oeuvre. I l décr i t les 
événemen t s superficiels qui i nd iquen t que l ' absolu t i sme royal s 'est élevé au 
m o y e n de la suppression de l ' anarch ie et le re fou lement des villes. P o u r t a n t 
le gen t i lhomme f rança is de ce t t e époque savai t for t bien qu'il se t r o u v a i t sans 
cesse aux prises avec ses p a y s a n s , il deva i t également se rendre c o m p t e de ce 
q u e le pouvoir roya l qui concen t re t ou t e la force de l ' E t a t en ses mains repré-
sen te une aide bien plus ef f icace vis-à-vis des paysans que l ' E t a t féoda l . C'est 
que les hommes connaissent leurs in té rê t s de classes directs on indi rec ts et 
ce sont ces in té rê t s qui cons t i t uen t le moteur de leurs actes. L ' abso lu t i sme 
d a n s sa forme dans laquelle il s ' é ta i t réalisé é ta i t p r o b a b l e m e n t mal vu par la 
m a j o r i t é de la noblesse. Renoncer à leurs droits pol i t iques au bénéf ice du 
pouvoi r royal et pa r t ager avec lui les f ru i t s du t r ava i l des paysans é ta i t con-
t r a i r e à leurs in té rê t s i m m é d i a t s . Ce qui pa racheva i t ce t issu de fils cont ra-
dictoires des in té rê t s de classe c ' é ta i t l ' idéologie qui en résu l ta i t et qu i exigeait 
la f idél i té au chef de l ' E t a t féodal , le roi et le d é v o u e m e n t aux in t é rê t s com-
m u n s de t ou t e la classe féodale f rançaise , du «royaume». 
L 'exis tence object ive de la noblesse reposai t sur l ' explo i ta t ion des pay-
sans , de sorte que l ' abso lu t i sme sat isfaisai t à ses in t é rê t s exis tent ie ls . C'est 
à ce t t e s i tua t ion matériel le que correspondai t l ' idéologie légit imiste de la classe 
féoda le . 
Pour t e rmine r , E . Molnár rappe la que cet te s t r uc tu r e logique devai t 
ê t r e remplie de m a t é r i a u x h is tor iques concrets conce rnan t l ' a t t i t u d e des diffé-
r en t e s classes et groupes sociaux, a t t i t u d e qui, bien e n t e n d u , é ta i t d i f férente 
d ' u n pays à l ' a u t r e . Mais les m a t é r i a u x his tor iques concre ts doivent nécessaire-
m e n t s ' é tendre sur l ' idéologie des d i f férentes classes et des d i f férents groupes, 
a ins i que sur les racines de classe de ce t te idéologie. E n négl igeant l 'aspect 
subjec t i f de l 'h is toire on r isque de ne pas comprendre la concept ion his tor ique 
(lu marx is te qui t ou t en m e t t a n t l ' accent sur les r a p p o r t s object i fs , ne néglige 
p a r pour a u t a n t les formes h is tor iques subject ives , sous le voile desquelles les 
r a p p o r t s objec t i fs appara i s sen t sur la scène de l 'h is toire . 
En guise d ' i n t roduc t ion , Z. P . P A C H t r a i t a des discussions qui , au cours 
des dernières dizaines d ' années , ava ien t visé à éclaircir la not ion de la monarchie 
r ep résen ta t ive féodale et la monarch ie absolue. Ces colloques, les ouvrages 
p a r u s , comme le manue l univers i ta i re , les é tudes d ' E . Mályusz et de 
L . Elekes consacrées aux problèmes des Ordres et de la cent ra l i sa t ion , et plus 
r é c e m m e n t les art icles de T . W i t t m a n n et L. Makka i i nd iquen t que malgré 
les résul ta ts in té ressan ts il sera i t e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t de r ep rendre l ' é tude 
de l 'ensemble d u processus de cent ra l i sa t ion au cours des siècles ( X V — X V I I I e , 
ma i s du moins X V — X V I I e siècles). Lui -même s ' é ta i t r e n d u compte au cours 
de ses recherches p o r t a n t sur le déve loppement agrai re que l ' é tude d ' u n pro-
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cessus à t ravers une époque p lus longue présente maints a v a n t a g e s scientif i-
ques ; pa r ailleurs l 'histoire agra i re est e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t e au point de 
vue de la quest ion donnée, v u que les processus se dé rou lan t dans la base , 
e t n o n en dernier lieu dans le d o m a i n e des condi t ions agraires , ava ien t exercé 
о ' 
une inf luence f o n d a m e n t a l e sur le déve loppement de la supe r s t ruc tu r e poli t i-
que , le déve loppement de la cent ra l i sa t ion abou t i s san t à l ' abso lu t i sme. 
Ces discussions précédentes avaient dé j à soulevé le p rob lème des r a p -
p o r t s d u féodal isme et de la cent ra l i sa t ion , de la cent ra l i sa t ion e t de l 'absolu-
t i s m e , ainsi que celui du ca rac tè re f o n d a m e n t a l et du c o n t e n u de classe de 
l ' abso lu t i sme. On en é ta i t arr ivé à a f f i rmer en face du point de v u e i n t e r p r é t a n t 
l ' abso lu t i sme c o m m e le type d ' E t a t de l ' épanouissement des condi t ions bour -
geoises que l ' absolu t i sme, en ce qu i concerne son caractère de classe, est u n 
abso lu t i sme féodal . 
La m a j o r i t é des exposés de la session présen te s 'é ta i t r angée de cet avis, 
mais — déclara P a c h — l 'exposé de L. Makkai r isque, sous ce r a p p o r t , d ' ê t r e 
ma l in te rpré té . Lorsque Makkai par le de la f o r m e d ' E t a t carac té r i s t ique du-
passage du féodal isme au capi ta l i sme, lorsqu' i l relie le capi ta l i sme à la monar -
chie absolue, il e f face le caractère féodal de l ' abso lu t i sme et p ré sen te la monar -
chie absolue comme un type d ' E t a t de carac tère t rans i to i re , même, de p lus 
en p lus engagé dans la voie du capi ta l isme. Z. P . Pach e x a m i n e ensui te la 
ques t ion de savoir si en Angle te r re et en F r a n c e le passage à la p roduc t ion 
de marchandises capi ta l is te co ïnc ida i t réel lement avec l ' abso lu t i sme . Il con-
s t a t e que la période de t rans i t ion va en Angleterre de la f in d u XV e j u s q u ' a u 
de rn ie r tiers du X V I I I e siècle, t a n d i s qu 'en F rance la t r ans i t i on , respective-
m e n t le passage à l 'économie capi ta l i s te comprend encore l ' empi re , la r e s tau-
r a t i o n , à un cer ta in point m ê m e l 'époque de la monarchie de juil let . P o u r 
ces d e u x pays c 'es t donc tou t a u p lus la première phase de la pér iode de t r a n -
s i t ion qui coïncide avec l ' époque de l ' absolut isme, la deux ième phase de la 
p roduc t ion capi ta l i s te réclame d é j à une super s t ruc tu re plus eff icace, non la 
monarch ie absolue, mais l ' E t a t bourgeois. E n poussant p lus loin l ' examen 
de l 'h is to i re f rançaise et anglaise, le conférencier rappelle à M a k k a i qu 'en é tu-
d i a n t le déve loppement des d e u x pays , il y a lieu d 'é tab l i r en t re eux une 
d i s t inc t ion plus marquée , en p remie r lieu à la lumière des différences se 
m a n i f e s t a n t dans le déve loppement agraire. D ' a u t r e par t , c ependan t l ' in ter-
p r é t a t i o n correcte des au teurs classiques pe rme t de consta ter qu ' i l s considèrent 
l 'Angle te r re comme a y a n t suivi la voie classique du déve loppemen t capi ta l is te , 
t a n d i s que la F r ance sert à leurs y e u x de modèle classique de l ' abso lu t i sme. 
E n p rocédan t avec un plus g r a n d soin à la division chronologique, on p e u t 
év i te r la faute d ' ident i f ie r l ' abso lu t i sme, essent iel lement féoda l , dans son 
ensemble et sans dist inct ion des phases de son déve loppemen t , au féoda-
l isme. 
Passan t ensui te aux pays d ' E u r o p e cen t ra le et or ienta le , Z. P . P a c h 
soulève deux ques t ions auxquel les il se hâte de répondre . La p remiè re quest ion 
est la su ivan te : peu t -on parler a u x X V I e — X V I I e siècles de t r ans i t ion de la 
p roduc t i on simple de marchandises à la p roduc t ion capi ta l is te , d u féodalisme 
au capi ta l i sme dans les pays s i tués à l 'Es t de l ' E l b e ? La réponse q u i se r a t t a c h e 
é t r o i t e m e n t à son in te rven t ion au congrès de S tockholm, dans laquel le il ava i t 
révisé ses propres vues an tér ieures , est négat ive . A son avis, on peu t t o u t au 
plus par le r d ' an t écéden t s , d 'h i s to i re prél iminaire . La deuxième quest ion in té-
resse de plus près l ' absolu t i sme. E s t - o n en droi t de parler d ' abso lu t i sme dans 
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ces mêmes pays et à la m ê m e époque? La réponse sera n e t t e m e n t a f f i r m a t i v e . 
De ces deux réponses, l ' une négat ive , l ' a u t r e a f f i rma t ive , il s 'ensuit que l'abso-
lutisme se développant dans les pays d'Europe centrale et orientale n'est pas la 
superstructure classique de la période de transition à la production capitaliste, 
mais l'Etat féodal tardif au sens strict du mot. 
L'abso lu t i sme dans les pays d ' E u r o p e centrale et or ientale se laisse direc-
t e m e n t r a m e n e r aux condi t ions du deux ième servage, à l ' aggrava t ion de la 
l u t t e de classes ent re les serfs et les propr ié ta i res fonciers , encore qu ' i l faille 
fa i re r emarque r que ces condi t ions n ' abou t i s sen t pas nécessai rement e t uni-
q u e m e n t à la monarch ie absolue . On n ' a q u ' à penser à l ' exemple opposé de la 
«démocratie nobiliaire» polonaise. Des condit ions de la Leibeigenschaft on peut 
t o u t aussi bien déduire la nécessité des E t a t s t e r r i t o r i aux de l 'o rganisa t ion 
répressive des propr ié ta i res fonciers. Le déve loppement de la «suite» féodale 
(«Gefolgschaft»), des appare i l s de puissance privée d e m a n d e à être ana lysé de 
façon aussi approfond ie pa r les his toriens marx is tes que l 'est l 'o rganisa t ion 
de l ' admin i s t r a t ion d ' E t a t pa r les his tor iens bourgeois . A u t r e m e n t d i t , les 
condi t ions de la l u t t e de classes de plus en plus a iguë d u fai t du deuxième 
servage c o m p o r t e n t à côté de la t endance pr incipale au déve loppement de 
l ' abso lu t i sme, une au t re t endance , celle abou t i s san t a u x E t a t s t e r r i to r i aux , 
au pouvoir pr ivé des Ordres . 
Les monarchies absolues d ' E u r o p e centrale et orientale représenta ien t 
les in térê ts des propriétaires fonciers, n o t a m m e n t de ceux qui s'étaient engagés 
dans la voie du commerce et de la production de marchandises, qui ne t enda ien t 
pas à écrémer la p roduc t ion de marchandises paysanne-bourgeoise , mais se 
r e tou rna ien t cont re la t e n d a n c e paysanne-bourgeoise d u déve loppement de la 
product ion de marchand i ses . C'est ici que le conférencier arrive à l 'essentiel de 
son exposé: le point où se rejoignent et en même temps se séparent l'absolutisme 
anglais et français d'Europe occidentale et l'absolutisme d'Europe centrale et 
orientale. Ce qui cons t i tue leur pa ren té c 'es t le déve loppement de la p roduc t ion 
de marchandises ; l ' abso lu t i sme n 'es t pas en général le t y p e d ' E t a t correspon-
d a n t au passage du féodal ismc au capi ta l isme, de la p roduc t ion s imple à la 
p roduc t ion capi ta l i s te , c o m m e le pense L. Makkai , ma i s le résul ta t d u dévelop-
p e m e n t de la p roduc t ion capi ta l is te de marchandises s ' a f f i r m a n t de plus en 
plus au dé t r imen t de l 'économie na ture l le à l ' in té r ieur du féodal isme. Les 
exigences de ce déve loppement condi t ionnent l ' agg rava t ion de la l u t t e de 
classes, la nécessité de la cent ra l i sa t ion e t de la naissance de l ' absolu t i sme. 
La sépara t ion sur le p lan économique est une des thèses de l 'historio-
graphie marx i s t e qui n ' e s t guère plus controversée a u j o u r d ' h u i . T a n d i s qu'en 
Eu rope occidentale le déve loppemen t de la p roduc t ion paysanne et bourgeoise, 
la ren te foncière ne cessent d 'évoluer , e t que l 'on passe peu à peu à la produc-
t ion capi tal is te des marchand i ses (passage dont la première phase se déroule 
encore dans les cadres de la monarchie absolue), en E u r o p e centrale e t orien-
ta le , la par t ic ipa t ion de la classe des propriétaires fonciers à la product ion 
des marchandises c o m m a n d e , bien a v a n t le passage à la product ion capi ta l is te , 
la nécessité d ' i n s t au re r la monarch ie absolue. Les conséquences de cet é t a t des 
choses do ivent également ê t re examinées sous le r a p p o r t de la supe r s t ruc tu re . 
Cependant Z. P . P a c h a t t i re l ' a t t en t ion de la session sur les inconvénients 
qu ' i l y au ra i t à exagérer les différences entre le déve loppement en Europe 
occidentale e t en Eu rope or ientale . E n ef fe t , on observe un grand nombre de 
va r ian tes in te rmédia i res dans le déve loppement , e t les pays occ iden taux 
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connaissent éga lement îles t e n d a n c e s au deux i ème servage. P a r ailleurs les 
pays d ' E u r o p e cent ra le et or ienta le présen ten t également cer ta ines d i f fé -
rences au point de vue de leur déve loppement e t la voie paysanne-bourgeoise 
de la p roduc t ion de marchandises n ' a pu être évincée nulle p a r t . 
Le conférencier en arrive à conclure que les historiens do ivent é tud ie r 
avec un t rès grand soin tou tes les classes et t o u s les groupes qui, dans les 
d i f fé ren ts pays se sont engagés d a n s la voie de la product ion de marchand ises , 
et ils ne doivent j a m a i s perdre de vue que le conf l i t des propr ié ta i res et des 
serfs prend au cours du déve loppemen t de la p roduc t ion de marchandises des 
formes de moins en moins pures , se combine de plus en p lus avec d ' a u t r e s 
fac teurs des condi t ions de classes for t compl iquées , avec les relat ions et les 
opposi t ions des couches p roduc t r ices urbaines-bourgeoises e t provinciales-
villageoises. 
P . H A N Á K , en t r a i t a n t de la place occupée par l ' abso lu t i sme dans le 
déve loppement h is tor ique déclara qu ' i l ne pouva i t accepter les vues de Makka i 
concernan t les r a p p o r t s du pouvo i r central et d u déve loppement bourgeois 
que sous la réserve d 'opposer le pouvoir d ' E t a t centralisé n o n un iquemen t 
aux forces de l ' anarch ie féodale. A son avis si les d i spu tan t s on t about i à d e s 
positions d i f férentes c 'est parce qu ' i ls avaient considéré c o m m e décisive la 
quest ion de savoir ce qui a r endu nécessaire, et ce qui. a rendu possible la m o n a r -
chie absolue. Lu i -même est ime que ce sont les fac teurs r éun i s san t les d e u x 
critères qui sont décisifs et qu ' i l f a u t procéder à un examen p lus appro fond i 
des bases économiques de l ' abso lu t i sme en t a n t que super s t ruc tu re . Les 
par t ies —- déclara H a n á k — pour ra i en t se m e t t r e d 'accord sur u n point , n o t a m -
men t que la base de la cent ra l i sa t ion féodale et p lus ta rd de l ' absolu t i sme es t 
const i tuée par la p roduc t ion de marchandises de l 'époque, qu i , aux X V I I — 
X V I I I e siècles, con t ien t nécessa i rement les germes de la p roduc t ion capi ta l is te . 
Dans la suite il insis ta sur le déve loppement i m p o r t a n t qui a v a i t eu lieu d a n s 
la t echn ique agricole et industr ie l le d 'Eu rope occidentale à p a r t i r des X I I — 
X I I I e siècles. Il exposa que ce sont a v a n t t ou t le déve loppement technique e t 
les moyens de cu l tu re agricole qu i avaient r e n d u possible l ' a u g m e n t a t i o n de 
l ' excédant de p rodu i t s , l 'é largissement de la p roduc t ion et de l 'échange des 
marchandises et pa r là le c h a n g e m e n t de la f o r m e de ren te féodale, l ' accu-
mula t ion de capi ta l . Sans le déve loppement t e c h n i q u e et une cer ta ine concen-
t r a t ion de la p roduc t ion , il est inconcevable de réaliser la concent ra t ion de 
l ' admin i s t ra t ion pub l ique . C'est le déve loppement technique qui a pe rmis 
ob jec t ivemen t à l ' E t a t féodal de central iser sa poli t ique, de deveni r un E t a t 
absolu, le maî t re souvera in des ressources économiques du p a y s . La lu t te du 
pouvoir qui allait en s ' agg ravan t en t r e les d i f fé ren tes classes d u féodalisme e t 
des d i f fé ren ts groupes de la classe dir igeante sur le sol de la p roduc t ion et de 
l ' accumula t ion des marchandises dé te rmina de quelle manière la base écono-
mique nécessitai t l ' é tab l i ssement d u pouvoir d ' E t a t absolu, la protect ion de 
l 'o rdre féodal . 
L 'évolut ion e t l 'essence de l ' E t a t féodal do iven t être examinée du po in t 
de vue de son rôle essent ie l lement oppresseur. Néanmoins H a n á k déconseille 
l ' é tab l i ssement de t o u t e espèce de raison directe ou de rappor t imméd ia t e n t r e 
la l u t t e de classes de la paysanner ie et de la cent ra l i sa t ion . A son avis, c 'es t 
le r a f fe rmissement de la paysanner ie , le r e l âchement de la dépendance di recte 
qui à l 'Ouest exige le r en fo rcemen t d u pouvoir cen t ra l . A l ' E s t ce t te nécessité 
relève du besoin de réglementer le sys tème de corvée . Ce serai t toutefois fa i re 
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preuve d ' u n espri t de p a r t i pris que de vouloir dédu i re les phénomènes uni-
quement de la lu t te de classes de la paysanner ie et de négliger les l u t t e s se 
poursu ivan t en t re le pouvo i r central e t la noblesse, la noblesse et les d i f férentes 
couches de la bourgeoisie, ou la noblesse product r ice de marchandises e t d 'au-
tres couches . 
J . S z ű c s déclara ne pas être d ' a c c o r d avec ce t te manière a l t e rna t i ve de 
poser la ques t ion , qui consis te à se d e m a n d e r si l ' abso lu t i sme signifie le raffer-
missement de la domina t ion de classe a u dé t r iment de la paysanner ie oppr imée 
ou si sa na issance et sa consolidat ion s o n t dues au rôle de la bourgeoisie et à 
certains phénomènes i n i t i a u x des cond i t ions de p roduc t ion capi ta l i s te . Les 
condit ions anglaises et f rança ises s emblen t indiquer qu ' a lo r s que l ' abso lu t i sme 
est la fo rme de régime la p lus concentrée d u féodal isme, il est en m ê m e temps , 
au point de v u e his tor ique e t logique, é t ro i t emen t lié a u x débuts des condit ions 
capital is tes s ' a f f i r m a n t de plus en p lus malgré la sup réma t i e des condit ions 
de p roduc t ion féodales. 
J . S z ű c s souligna que les condi t ions économiques mér i te ra ien t une plus 
grande a t t e n t i o n que ne l eu r ont consacrée les r a p p o r t s . E s t i m a n t que c 'é ta i t 
là un p rob lème d 'une t r è s grande i m p o r t a n c e , il se m i t en devoir d ' examine r 
l 'évolut ion e t la théorie d u mercantilisme. Après avoir d é m o n t r é que ce sys tème, 
uni taire a u X V I I e siècle, t raduisa i t les besoins objec t i f s de l ' époque donnée, 
il cons ta ta que la naissance des monarch ies absolues d ' E u r o p e occidentale ne 
pouvai t p a s être exp l iquée sans les g randes t r ans fo rmat ions de «l'économie 
mondiale» des X V I e — X V I I e siècles. Il a t t r i bue une impor tance spéciale à la 
monarchie espagnole, p r e m i e r usuf ru i t i e r , même pa ra s i t e du n o u v e a u marché 
mondial en cours de déve loppemen t . L'essor de l ' abso lu t i sme anglais , par 
contre, se r a t t a c h e é t ro i t emen t à la l u t t e âpre qui ne t a rde pas à se déclarer 
sur le m a r c h é mondial . Le commerce extér ieur de l 'Angle ter re se t rouva i t 
encore d a n s la première moi t i é du XV e siècle entre les m a i n s des villes i tal iennes 
et hanséa t iques , ainsi q u e des m a r c h a n d s de laine des Pays-Bas . F a u t e de 
capi tal angla is , les rois d 'Angle ter re se voya ien t obligés de recourir a u x crédits 
accordés p a r les capi ta l i s tes de Gênes e t d 'Augsburg à la bourse d 'Anvers . 
Le pr incipe du mercant i l i sme af f i rme q u ' u n E t a t ne p e u t se r a f f e r m i r que si 
son bi lan économique es t actif . L 'Ang le te r re devai t donc l iquider ses r ivaux 
et elle ne m a n q u a pas de le faire. Monopoles , acquisi t ion de colonies, fondat ion 
de sociétés de commerce , décrets douan ie r s , a u t a n t de jalons sur le chemin 
qui conduis i t l 'Angleterre a u seuil de sa puissance commerciale , à la création 
de son indus t r i e text i le . T o u t ceci p e r m i t à J . Szűcs de conclure à ce que dans 
le déve loppement et le r a f f e rmis semen t de l ' absolut i sme anglais il es t impossible 
de ne pas voi r l ' in te rac t ion de la po l i t ique économique et de l ' accumula t ion 
du capi ta l , in teract ion qu i dévoile les cont radic t ions intér ieures de l 'absolu-
t isme. C'est le concours de ces deux f a c t e u r s qui créa les condit ions d u capita-
lisme. La durée fort l imi tée de l ' abso lu t i sme anglais s 'expl ique p a r le progrès 
rapide d u cap i ta l anglais e t ses succès a u marché mond ia l . En cc qu i concerne 
la F rance , J . Sziics soul igna que ce p a y s n ' é t an t e n t r é que plus t a r d dans la 
compét i t ion , il lui é t a i t bien plus diff ic i le de réal iser un bilan commercia l 
actif. Le mercant i l i sme de Colbert se carac tér isa i t p a r une poli t ique douanière 
dirigée c o n t r e l 'Angle ter re et su r tou t la Hol lande, la l u t t e armée e t une poli-
t ique industr ie l le b e a u c o u p plus ac t ive que celle de l 'Angle ter re . U n des résul-
ta t s ce r t a ins du mercant i l i sme f r ança i s f u t qu 'en so ixante -d ix ans il réussit 
à décupler le volume d u commerce extér ieur . L ' abso lu t i sme f r ança i s , t ou t 
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comme l ' absolu t i sme anglais, se v i t obligé de par t ic iper à la compét i t ion sur 
le marché mondia l . I l devai t donc créer des condit ions dans lesquelles, à cô té 
de la p roduc t ion simple de marchandises , les germes des condi t ions de p r o d u c -
t ion capi ta l is tes pouivaient également se développer . Néanmoins il se ra i t 
exagéré de par ler même dans le cas de l ' abso lu t i sme anglais , de l 'équi l ibre de 
la noblesse et de la bourgeoisie. Quan t à la F rance , le n o m b r e des biens con-
f isqués ne mon t r e que t rop bien que le capi ta l i s te en t r ep reneur n 'es t po in t 
un allié, mais seu lement un i n s t r u m e n t indispensable de l ' E t a t féodal. 
G. P E R J É S t r a i t a du déve loppement et d u rôle h is tor ique de l ' abso lu t i sme 
au point de vue de l 'h is toire mil i ta i re , en ins i s t an t sur les r é su l t a t s in té ressan t s 
auxquels l ' é tude des r appo r t s de la pol i t ique e t de la guerre , de la société e t 
de l ' a rmée pe rme t d ' abou t i r . T o u t en e x a m i n a n t l ' admin i s t r a t ion des m o n a r -
chies absolues sous le r appo r t de l ' a rmée , il conclut des données s t a t i s t iques 
que la ma jo r i t é de la popula t ion des monarchies absolues s 'occupai t d ' ag r i -
cul ture et que les r evenus de l ' E t a t é ta ient en premier lieu d 'origine ag ra i re . 
Après avoir exposé en détai l les données de King concernant la s t ruc tu re sociale 
de l 'Angle ter re de l ' époque , Per jés d é m o n t r a que dans l 'Angle ter re de la f in 
du X V I I e siècle, la p roduc t ion agraire r ep résen ta i t 73% de l 'ensemble des 
revenus ce qui expl ique le fonc t ionnemen t lourd de l ' admin i s t r a t ion pub l ique 
et l ' ac t iv i té superficielle, souvent cor rompue des fonct ionnaires . E n cas de 
guerre les ressources de l ' E t a t ne pouva ien t ê t re mobilisées que dans une 
mesure res t re in te , puisque le n iveau techn ique bas de la p roduc t ion indus t r i -
elle et le m a n q u e en mat ières premières t r aça i en t des l imites étroi tes à la p ro-
duc t ion de matér ie l de guerre. La faible capac i t é de la p roduc t ion agrai re e t 
des t r anspo r t s r enda i t l ' approv i s ionnement des armées fo r t compliqué e t ne 
p e r m e t t a i t pas de dépasser un cer ta in effect i f . Du fai t des déficiences de 
l 'apparei l bu reauc ra t i que l ' E t a t n ' é t a i t pas à même d ' en t r e t en i r son a r m é e 
sans l ' a p p u i de la noblesse, ce qui rev ien t à dire que le souvera in se t r o u v a i t 
dans l 'obl igat ion d 'en pa r t ager aussi la d i rect ion avec celle-ci. F i n a l e m e n t 
G. Per jés par la des d i f férentes manières de l ' ins t i tu t ion des armées p e r -
manen te s . 
L ' i n t e rven t ion su ivan te , celle de B. S U R Á N Y I é tai t consacrée aux r a p -
por ts de l ' abso lu t i sme et de la p roduc t ion de marchandises , ainsi qu ' au pro-
blème de l ' abso lu t i sme des princes i tal iens. S ' a p p u y a n t de l 'opinion d ' A n t o n i o 
Gramsci , il considère comme le ressort d u processus le déclin de la force écono-
mique des villes et la l u t t e de classes qui en conséquence de ce déclin, se r e n -
força su r t ou t à la f in du XIV e siècle. S u r á n y i f i t ressortir que l ' abso lu t i sme 
princier r ep résen ta i t , au point de vue du déve loppement de l ' E t a t , un progrès , 
cependan t il est à r e m a r q u e r que l ' a v è n e n e m e n t des S I G N O R I est une consé-
quence du f iasco du «capitalisme né a v a n t te rme» et se déve loppan t r ap ide -
m e n t . 
Le r a p p o r t d ' E . N I E D E R H A U S E R a p rovoqué deux in te rven t ions . E . N . 
K O S A T C H E V S K A I A , chargée de cours à l 'Univers i t é de Len ingrad renvoya à la 
division chronologique établie pa r Lénine pour le mouvemen t révolu t ionnai re e t 
releva dans le r a p p o r t de Niederhauser l ' absence de l ' i n t e rp ré t a t ion du rôle 
des décabr is tes . Elle déclara n ' ê t r e pas d ' accord avec le conférencier q u i 
avai t a f f i r m é q ' a u d é b u t du X X e siècle la noblesse l ibérale e t la bourgeoisie 
ava ien t passé du côté de l 'opposi t ion, é t a n t donné que — comme elle indi -
qua — dans la guerre civile elles a p p u y a i e n t la réact ion t za r i s t e . L ' i n t e rven-
tion d 'A . B A R T H A po r t a i t sur les lu t tes idéologiques a c c o m p a g n a n t les t e n t a -
1 6 Acta Historie« IX/1 - 2 . 
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t ives ré fo rmat r ices de l 'Eglise pravos lave . U n e des t endances de ces t e n t a t i v e s 
servai t la consol idat ion du pouvoi r du t z a r e t ses efforts de central isat ion dirigés 
contre le par t i cu la r i sme des couvents et des boyards , e t par là se r a t t a c h e 
é t ro i tement a u x an técéden ts polit iques d u déve loppement de l ' abso lu t i sme 
russe. Dans la sui te A. B a r t h a parla des r a p p o r t s ent re l 'extension ter r i tor ia le 
de l ' E t a t rus se et l ' imposi t ion régulière, les condit ions de l 'o rganisa t ion de 
l ' admin i s t r a t ion publ ique, e t démont ra que la poli t ique économique et admi-
nis t ra t ive d u t z a r étai t d ' u n caractère p a r f a i t e m e n t féodal . Les propr ié tés 
privées du t z a r et les te r r i to i res conquis ava ien t t enu j u s q u ' à la f in un rôle 
impor t an t d a n s les bases économiques de l ' absolu t i sme, quoique, à pa r t i r des 
premières décades du X V I I e siècle, on vo i t appara î t r e aussi les r ep ré sen t an t s 
du capital commerc ia l . 
De ce t t e première p a r t i e de la discussion on re lèvera encore la réponse 
de L. M A K K A I qui a exposé qu' i l considéra i t l ' abso lu t i sme comme u n t y p e 
d ' E t a t essent ie l lement féodal . Ce qu'il e s t ime être le t r a i t positif de son rôle 
historique c ' e s t que l ' abso lu t i sme, afin de prolonger la durée de l 'ordre féodal , 
se voyai t obl igé de s ' a d a p t e r aux nouvel les condi t ions de la p roduc t ion . 
L'essentiel de l ' absolut i sme est , à son avis , son rôle h is tor ique cont rad ic to i re 
qui t ient à ce qu ' i l é tai t à la fois le dé fenseu r du féodal isme et le p r o m o t e u r 
du capi ta l i sme. Makkai e s t ime que cet a spec t qui s ' é t a i t a f f i rmé le plus t ô t 
et le plus n e t t e m e n t dans le déve loppement anglais et f r ança i s doit se r e t rouve r 
également d a n s l 'histoire des autres p a y s . Dans sa répl ique à Z. P . Pach il 
déclara que le simple fai t de considérer l ' époque du capi ta l i sme ou du passage 
d u féodalisme au capi ta l isme comme condi t ion de la naissance de l ' abso lu t i sme 
est loin de s ignif ier qu 'on a t t r i b u e à l ' abso lu t i sme, en t a n t que forme d ' E t a t , 
u n caractère t ransi to i re . La période de t r ans i t ion va , selon lui, du d é b u t de 
l 'époque de la m a n u f a c t u r e j u s q u ' à la révo lu t ion bourgeoise, cependan t il est 
disposé à mod i f i e r sa concept ion originale de façon à ce que l ' époque de la 
monarchie absolue coïncide avec la p remiè re phase du passage du féodal isme 
au capi ta l isme. E n Europe orientale — é t a n t donné que la monarchie absolue 
s 'y était développée au X V I I I e siècle, à l ' époque de la m a n u f a c t u r e — c'est 
la même loi qu i p r évau t . L a différence e n t r e la monarch ie occidentale et la 
monarchie or ienta le absolues est due à l 'absence d ' u n e forte bourgeoisie 
nat ionale d a n s les pays de l ' E s t , ce qui c ependan t 11e change rien au fa i t que 
le capi ta l isme y existai t sous la forme d u capi ta l isme occidental . C'est préci-
sément l ' a d a p t a t i o n des classes dir igeantes en Europe or ientale au capi ta l i sme 
occidental q u i a donné naissance à la pol i t ique mercant i le , fondat r ice de m a n u -
factures de l ' absolut isme éclairé. Makka i n ' a d m e t p a s que l ' abso lu t i sme 
en Europe or ienta le se soit f a i t défenseur de la p roduc t ion de marchand i se s 
des propr ié ta i res terriens m a i n t e n a n t la corvée, vu que l 'économie de corvée 
s 'est généra lement formée d a n s les cadres poli t iques de la monarchie féodale. 
Dans les monarch ies absolues d 'Eu rope orientale on a également commencé 
à fonder des manufac tu r e s capi tal is tes , et ceci, en par t i e , de l ' in i t ia t ive des 
propr ié ta i res fonciers. 
Q u a n t à l 'opinion de Z. P . Pach q u i en tend saisir le contac t e t la sépa-
rat ion du déve loppement occidental et o r i en ta l dans la product ion de marchan -
dises, il ne l ' accepte que sous la réserve d ' a j o u t e r que le dé tour est suivi d ' un 
re tour , le d é b u t du passage au capi ta l i sme qui s 'e f fec tue déjà dans les cadres 
politiques de la monarchie absolue. L ' é t a t arriéré de la bourgeoisie capi ta l i s te 
ne signifie p a s non plus que l ' absolu t i sme d ' E u r o p e or ientale n 'es t pas né au 
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cours de la l u t t e con t re la bourgeoisie, é t an t donné que le déve loppement capi-
ta l i s te en Europe orientale a f o r t e m e n t subi l ' in f luence de l 'Occ ident . Il est 
ind iscu tab le , selon Makkai , que l ' abso lu t i sme est a v a n t t o u t l 'o rgane de répres-
sion dest iné à refouler la l u t t e de classes des paysans . Toutefois , les r a p p o r t s 
en t r e la lu t t e de cent ra l i sa t ion e t de décent ra l i sa t ion et la lu t t e de classes de 
la paysanner i e d e m a n d e n t à faire l ' ob je t de recherches approfondies . Mais 
m ê m e en t e n a n t compte de l ' ensemble de ces c i rconstances il ne croit pas devoir 
r a m e n e r l ' abso lu t i sme s implement à la l u t t e de classes f o n d a m e n t a l e . D 'une 
p a r t , parce qu ' i l y ava i t des pays européens — comme par exemple la Hongrie 
et la Pologne — où, malgré la t rès for te oppression des paysans , l ' abso lu t i sme 
ne s 'es t pas développé, d ' a u t r e p a r t , parce que du fa i t d u déve loppement de 
la t echn ique , plus e x a c t e m e n t de la t echn ique mili taire au XVI e siècle, les 
chances de la l u t t e de classes ouver te de la paysanner ie on t f o r t e m e n t d iminué. 
A l ' av i s de Makkai , la lu t t e de classe fondamen ta l e en t re dans le déve loppement 
de l ' abso lu t i sme non en el le-même, mais en liaison avec la lu t t e ant i féodale 
de la bourgeoisie engagée dans la voie du capi ta l i sme. 
* 
La deuxième par t ie de la discussion por t a i t sur l ' abso lu t i sme des Habs-
bou rg et la Hongr ie . Le premier exposé, celui d 'A. R. V Á R K O N Y I é ta i t consacré 
au d e m i siècle (la deuxième moi t ié du XVII e ) et au t o u r n a n t du siècle qui, au 
po in t de vue de l 'h is toire de l ' empi re H a b s b o u r g et du déve loppemen t de la 
Hongr ie marque une période décisive. L ' impor t ance de ce t te époque aména 
l 'h is tor iographie bourgeoise, en Aut r iche aussi bien qu ' en Hongrie , à me t t r e 
au p o i n t , déjà t rès t ô t , des ouvrages fo r t bien documentés . La l i t t é r a tu re histori-
que bourgeoise la plus récente (Brunne r , Treue , H u b a t s c h , Ch. Pe t r i e , Hassin-
ger, E rns tbe rge r ) examine la ques t ion su r tou t au point de vue de l 'o rganisa t ion 
d ' E t a t de plus en plus b u r e a u c r a t i q u e et le déve loppement de la puissance 
des H a b s b o u r g en Eu rope Orienta le , elle insiste sur la pol i t ique économique 
de ca rac tè re mercant i le et considère l ' absolut i sme léopoldien comme la pré-
his toire de l ' époque de Marie Thérèse . E n même t e m p s elle néglige l ' ana lyse 
de la collision de l ' absolu t i sme et des t endances féodales. L 'h is tor iographie 
m a r x i s t e — a f f i rme le conférencier — ne peu t pas renoncer à ce t t e é tude . 
A. R . Várkony i examina la p remière phase de l ' abso lu t i sme H a b s b o u r g sous 
le r a p p o r t de la Hongr ie , les carac tér i s t iques générales économiques e t sociales 
de l ' abso lu t i sme y appa ra i s san t dans t ou t e leur con t rad ic t ion . Elle cons ta ta 
que la base sociale de l ' E t a t des H a b s b o u r g é ta i t cons t i tuée dans la seconde 
moi t ié du XVII e siècle par l ' a r i s tocra t ie de cour , la noblesse de robe , le corps 
d 'of f ic ie r ré t r ibué pa r des dona t ions de terres e t pa r le clergé. Ce qui caractér ise 
leurs mil ieux et leurs groupes p e n d a n t t o u t le règne de l ' empereur Lépoold I e r 
c 'est la l u t t e pour l ' acquis i t ion des revenus d ' E t a t . Les f ra is de l ' admin i s t r a t ion 
pub l ique du pouvoi r d ' E t a t engagé dans la voie de l ' absolu t i sme — à côté de 
laquelle les restes f éodaux de l ' admin i s t r a t i on et de la jur id ic t ion locales con-
t i n u a i e n t à subsis ter pa r l ' in te rmédia i re d 'o rganes locaux féodalisés — ainsi que 
les f r a i s de l ' en t re t ien de l ' a rmée mercenai re é ta ient repor tés pa r la voie des 
i m p ô t s s ' é levant à une cadence accélérée sur la paysanner ie . Le conférencier 
exposa que la bourgeoisie, comme le p rouve l ' exemple d 'Oppenhe i ine r qui, à 
l ' époque des guerres t u rques , v o y a i t son rôle devenir de plus en plus i m p o r t a n t , 
n ' é t a i t pas en mesure d ' a s sumer la charge des frais que lui imposa i t le pouvoi r 
15* 
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d ' E t a t absolu. E n Hongrie , où l ' E t a t absolu ava i t t r ouvé un fe rme a p p u i dans 
u n e mince couche de l ' a r i s tocra t ie , l ' a l t e rnance des lu t tes et des compromis 
avec les Ordres, a insi que les m o u v e m e n t s incessants de la paysanner ie et des 
d i f f é r en t s é léments semilibres cons t i tua ien t une menace perpétuel le pour 
l ' abso lu t i sme léopoldien. L ' E t a t des Habsbourg est incapable de créer dans la 
Hongr i e libérée des Turcs une organisa t ion d ' E t a t et des condi t ions ju r id iques 
q u i pour ra ien t p romouvo i r le déve loppemen t bourgeois . La pol i t ique mercant i le 
de l ' E t a t et les m a n u f a c t u r e s fondées sur te r r i to i re au t r ich ien , loin d ' ê t r e un 
p r o d u i t organique d u déve loppemen t in tér ieur , r eprésen ta ien t le résu l ta t de 
l ' a c t iv i t é de théor ic iens (Becher , Schröder et Hörnigk) qui copiaient des 
exemples anglais, f rança is et hol landais . Les m a n u f a c t u r e s ne f u r e n t pas à 
m ê m e de répondre a u x a t t e n t e s qu 'on avai t a t t achées à leur é tabl i ssement , 
n o t a m m e n t de couvr i r les besoins f inanciers de l ' E t a t . Il f au t a t t e n d r e j u s q u ' a u 
t o u r n a n t du siècle pour relever la t endance à a d a p t e r la pol i t ique économique 
de Léopold a u x besoins in té r ieurs . Cependant a v a n t même que les f ru i t s 
de ces opérat ions fussent d e v e n u s mûrs , l ' E t a t que même la fonda t ion 
d ' u n e banque d ' E t a t ne pû t d o t e r de ressources matériel les, se vit obligé de 
recour i r à d ' i m p o r t a n t s e m p r u n t s é t rangers , i ta l iens , hol landais et anglais. 
Le conférencier su ivan t , E . H . B A L Á Z S a ana lysé les r a p p o r t s de l ' empi re 
e t de la Hongrie u n siècle plus t a r d . Elle aussi commença son exposé en passan t 
en revue les ouvrages de la p lume d 'his tor iens marx i s tes et bourgeois consacrés 
à l ' i n t e rp ré t a t ion de l ' abso lu t i sme éclairé (Mousnier, H ä r t u n g , Peabody , Gooch, 
V e n t u r i , Steele, Commager et Va l javec) . E . H . Balázs s ' a t t a c h a a r e t rouver les 
t r a i t s caractér is t iques du sys tème ins tauré par Joseph I I , cet éminen t représen-
t a n t de Vabsolutisme éclairé, t r a i t s qui d i s t inguent son sys tème et de celui de 
sa mère , et de celui de Frédér ic I I . Quoique les ré formes éclairés se 
so ien t af f i rmées dans l 'empire Habsbourg dès les années 60, il f au t a t t end re 
b i e n au-delà des premières années du règne de Joseph pour voir appa ra î t r e 
les principes phys iocra tes qui à par t i r du milieu des années 80 deviennent 
les piliers les p lus i m p o r t a n t s des tendances ré format r ices et de l 'ensemble 
de la poli t ique économique, et en même t emps , pour la Hongr ie , les causes de 
la rés is tance. Les principes phys iocra tes se man i f e s t en t sous leur forme la 
p lus pure dans le problème p a y s a n et dans le p roblème de l ' imposi t ion . E n con-
séquence de la rés is tance des Ordres , le souvera in ne pu t m e t t r e en oeuvre les 
décre t s r é fo rma teu r s qu 'avec u n r e t a rd de que lques années sur les provinces 
hérédi ta i res . La t ranspos i t ion mécan ique de ce t te théorie économique fondée 
sur la bourgeoisie f rançaise du X V I I I e siècle sur des terr i toi res où il exis ta i t un 
m i n i m u m des condi t ions nécessaires à la mise en p r a t i que pouva i t fo r t bien 
a b o u t i r à un ce r ta in résu l ta t (d 'où une cr i t ique bien plus posi t ive de Joseph I I 
d a n s l 'h is tor iographie marx is te t c h è q u e et au t r ich ienne) . E n Hongrie pa r contre 
— a v a n t tou t p a r la f au t e de la poli t ique économique suivie par la cour des 
H a b s b o u r g à l ' époque p récéden te — il m a n q u a i t j u squ ' au m i n i m u m des con-
d i t ions object ives . C'est p o u r q u o i Kar l Zinzerdorf , minis t re d ' E t a t , prés ident 
de la Cour des Comptes , un des champions les plus conva incu des principes 
phys iocra tes dans l ' en tourage de Joseph préconisai t la l iber té commerciale 
de la Hongrie vers l ' é t ranger et la nécessité de suppr imer la l imite de douane 
e n t r e l 'Autr iche e t la Hongr ie . 
Ce qui sépare le sys tème josephinien d u sys tème prusse de Frédér ic ce 
son t la pol i t ique paysanne et les principes phys iocra tes , — et ce qui fai t la 
faiblesse de Frédér ic vis-à-vis de Joseph fa i t en même t e m p s sa force. Sa poli-
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t ique p a y s a n n e plus l imi tée ne pr iva pas son abso lu t i sme de sa base «junker»-
qui lui servai t d ' a p p u i . La base sur laquelle s ' a p p u y a i e n t les t e n t a t i v e s de 
ré fo rmes de Joseph e t qui se cons t i t ua i t des fonc t ionna i res d i r igeants , les 
masses p ro tes tan tes de la noblesse et de la bourgeoisie d o n t l ' éd i t de tolérence 
lui a v a i t gagné la s y m p a t h i e , ainsi que des intel lectuels progressis tes , se ré t réc i t 
de p lus en plus au cours des années , de façon que vers la f in des années 80 le 
sys tème res ta , du moins en Hongr ie , p r a t i q u e m e n t sans appu i . 
Le r appor t eu r s u i v a n t , M. I N C Z E a t r a i t é de la s i tua t ion de l ' abso lu t i sme 
H a b s b o u r g à l ' époque de la Sainte Alliance. Après avoir cons ta té que dans 
aucun p a y s européen la révolut ion f rança i se et les guerres de Napoléon n ' ava i en t 
dé t e rminé aussi peu de changements que dans l ' empi re au t r ich ien , il exposa 
que c ' é t a i t là une conséquence des condi t ions et des garant ies in te rna t iona les . 
Les puissances qui en 1815, ava ien t con t rac té la Sa in te Alliance r ep résen ta i en t 
à l ' é p o q u e de la t r ans i t i on du féodal isme au capi ta l i sme des va leurs féodales , 
et ce q u i rendai t leur alliance r e l a t i vemen t durab le c ' é t a i t l ' inégal i té de leur 
déve loppemen t . Dans l ' abso lu t i sme féodal ainsi r e s t a u r é la coopéra t ion des 
grandes puissances es t représentée e t popularisée en p remier lieu pa r l 'Au t r i che 
qui en ava i t le plus g r a n d besoin. Le sys tème f u t sapé pa r le déve loppemen t 
bourgeois , pour être f i n a l e m e n t désagrégé par la crise des années 20, la révolu-
tion de Par i s en 1830 e t la réal isat ion de l 'uni té a l l emande et i ta l ienne. La poli-
t ique des Habsbourg s ' a p p u y a i t à côté de la fac t ion de cour sur l ' a r i s tocra t ie 
et la noblesse. Cependan t la base sociale de la monarch ie mul t ina t iona le recélait 
de g raves cont radic t ions qui se t r adu i sa i en t dans les in té rê t s d i f fé ren t s de 
l ' a r i s toc ra t i e et de la noblesse de robe , la bourgeoisie au t r ich ienne et a l lemande . 
Les condi t ions de l ' empi re ne p e r m e t t a i e n t pas la cons t i tu t ion d 'une bourgeoisie 
riche e t i ndépendan t e : le capi ta l isme y exerça donc a v a n t t ou t son ef fe t désagré-
ga teur et non un i f i ca t eu r . 
K . B E N D A p r é sen ta dans son exposé les t e n t a t i v e s centra l isa t r ices des 
princes de Transy lvan ie . Si la p r inc ipau té de Transy lvan ie n ' é t a i t séparée de 
la Hongr ie au milieu d u XVI e siècle que par la conquê te o t t o m a n e , ses condi-
t ions sociales n 'en é t a i e n t pas moins f o n d a m e n t a l e m e n t d i f férentes de celle 
du res te d u pays. Les t r a i t s les plus a rcha ïques é t a i en t offer ts pa r la société 
des Sicules, tandis que le déve loppement des Saxons s ' é ta i t t o u r n é assez t ô t 
vers la direction bourgeoise . Des condi t ions n e t t e m e n t féodales ne s ' é t a i en t 
donc développées que sur les ter r i to i res cen t r aux de la Transy lvan ie , où les 
serfs é t a i en t en par t i e des Hongrois , en par t ie — pa r t i e assez considérable — 
des R o u m a i n s . La m a j o r i t é des propr ié ta i res fonciers é ta i t const i tuée de Hon-
grois, ma i s il ne m a n q u a i t pas de R o u m a i n s qui s 'y é levèrent pa r voie d ' anno-
bl i ssement . Lors de la scission du r o y a u m e de Hongr ie , le ter r i to i re admin i s t r a -
tif de la Transy lvanie se vi t augmen tée de par t ies considérables de la Grande 
Pla ine . Dans les bou rgades de ce te r r i to i re don t l ' impor t ance s ' acc ru t en con-
séquence de la p roduc t ion de marchandises agricoles, en premier lieu de l 'élé-
vage, la vie paysanne p r i t des formes re la t ivement l ibres. Les diètes de T ran -
sylvanie se composant des r ep ré sen tan t s des trois «nations», ainsi que de la 
noblesse de la région de la Tisza accep ta ien t doci lement les mesures des princes 
de Transy lvan ie , les propr ié ta i res te r r iens les plus pu issan ts du pays , e t à 
condi t ion que celui-ci respec tâ t fo rmel lement les privilèges nobil iaires, la 
vo lon té du pouvoir cen t ra l pouva i t se faire valoir rée l lement de façon absolue. 
Ceci tou te fo i s n ' o f f r a i t que la possibil i té de la cen t ra l i sa t ion ; pour le ma in ten i r , 
le pouvoi r central a u r a i t dû s'allier à des forces sociales qui au ra ien t eu in té rê t 
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à l iquider l ' anarch ie féodale et au ra i en t été en même t e m p s en mesure de fourni r 
une aide pol i t ique et matér iel le au souvera in . Or la bourgeoisie qui é ta i t appelée 
à rempl i r ce rôle é ta i t représentée en Transy lvan ie , abs t r ac t ion fa i te de quel-
ques villes l ibres, pa r les Saxons v i v a n t dans une au tonomie close. A ce propos, 
K . Benda rappel le l 'opinion de Marx qui n ' a pas m a n q u é de soul igner combien 
les privilèges des villes é t rangères affa ibl issaient les t en t a t i ve s de cent ra l i sa t ion . 
Les princes s ' appuya i en t donc en premier lieu sur les é léments mil i ta ires libres 
d o n t la ma jo r i t é étai t sicule. Les résu l t a t s les plus sér ieux sur le p lan de la centra-
l isat ion se r a t t a c h e n t au nom de Gabriel Be th len . Il ava i t commencé par me t t r e 
de l 'o rdre dans l 'économie et l ' admin i s t r a t ion publ ique , et quo ique les diffé-
r en te s fonct ions élevées a ient é té t ou jou r s occupées par les membres de l 'aristoc-
r a t i e , il n o m m a i t aux postes infér ieurs de préférence des membres de la pe t i te 
noblesse sans fo r tune . S'il réussi t à assurer que les ressources matériel les du 
p a y s fussen t à la disposit ion de l ' E t a t , lui non plus ne pu t t r ans fo rmer les 
r a p p o r t s en t re propr ié ta i res fonciers et serfs. Selon Benda , les r é fo rmes économi-
ques de Beth len , les offices d ' E t a t organisés sur une base collégiale, l ' appui 
accordé o u v e r t e m e n t à la classe bourgeoise é ta ien t a u t a n t de phénomènes 
i n d i q u a n t le sens du progrès au-de là du pouvoir cen t ra l féodal. Dans une si tua-
t ion in te rna t iona le plus favorab le et la con t inu i té assurée, t o u t ceci aura i t pu 
a b o u t i r au déve loppemen t d ' u n absolut isme na t iona l . Cependan t à l 'époque 
des Rákóczi , le régime reposan t sur les propr ié tés foncières famil iales et prin-
cières s 'écroula, et lorsque les a rmées impériales, après avoir chassé les Turcs 
de Hongrie , envah i r en t la Transy lvan ie , l 'exis tence i n d é p e n d a n t e de la prin-
c ipau té de Transy lvan ie t oucha à son t e rme . 
G. H E C K E N A S T examina le problème de l ' absolu t i sme à l ' époque des 
luttes d'indépendance kou rou tz . Il g roupa son su j e t au tou r de deux problèmes 
i m p o r t a n t s : l ' idéologie, a u t r e m e n t dit les oeuvres théor iques de Miklós Zrínyi 
e t la p ra t ique , soit l ' o rganisa t ion d ' E t a t de la guerre d ' i ndépendance de 
Rákócz i . Il exposa que de la vie de Zrínyi , l ' évolut ion h is tor ique n ' é t a i t pas 
encore arr ivé à la créat ion de la monarch ie absolue hongroise, ce qui explique 
q u ' a u lieu de considéra t ions sys t éma t iques on ne t rouve dans l 'oeuvre de 
Zr íny i que des allusions éparses appl iquées à des s i tua t ions concrètes . Il est 
no to i re — con t inua Heckenas t — qu 'à l ' époque kourou tz les ouvrages de 
Zr íny i é ta ient beaucoup lus, c ependan t les sources disponibles ne nous per-
m e t t e n t pas d ' é t ab l i r si on y ava i t reconnu le p r o g r a m m e de l ' absolut isme 
n a t i o n a l ou non . 
L 'his toire de la guerre d ' i ndépendance de Rákócz i n 'accuse des tendances 
absolu t i s tes que p e n d a n t une cour te durée , n o t a m m e n t j u s q u ' à la diète de 
Szécsény. Leur source, selon H e c k e n a s t , n ' e s t pas la théorie de Zrínyi , mais 
l ' exemple de l ' appare i l d ' E t a t des Habsbourg . Il en est t o u t a u t r e m e n t d u 
p r o j e t de la r o y a u t é hongroise de Rákóczi . L ' en tou rage de Rákóczi , composé de 
m e m b r e s de la pe t i t e noblesse, ses conseillers et ses d ip lomates se tou rnè ren t 
d a n s l 'espri t de Zr ínyi vers la f igure d u roi Math ias don t ils ut i l isaient le 
cu l te pour p ropager l ' idée d ' u n r o y a u m e hongrois avec Rákócz i comme roi. 
I l est toutefois difficile de t r a n c h e r la question de savoir si la noblesse moyenne 
v o y a i t en Math ias le souvera in fe rme ou le r ep ré sen t an t de la l iber té nobiliaire. 
H e c k e n a s t alla j u s q u ' à se d e m a n d e r si au cas de l ' a v è n e m e n t de Rákóczi , 
celui-ci serait devenu le r e p r é s e n t a n t des privilèges nobil iaires — comme le 
p r é t e n d a i t l 'h i s tor iographie bourgeoise — ou s'il au ra i t r ecouru a u x méthodes 
des règnes absolus . Encore que Rákócz i connû t for t bien la l i t t é r a t u r e de la 
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théorie de l ' abso lu t i sme, dans la p r a t i que d u gouvernement les condi t ions 
arriérées d u pays, le sys tème figé d e la se rv i tude hérédi ta i re ne le poussa ient 
pas d a n s la direct ion de l ' abso lu t i sme. 
E n c h a î n a n t l ' exposé de G. H e c k e n a s t , L. B E N C Z É D I ana lysa quelques pro-
blèmes in téressant de Г organisation d'Etat du soulèvement de Thököly. Il i nd iqua 
que les premières l u t t e s kouroutz — le m o u v e m e n t di t des proscr i t s — é ta i en t 
condui tes pa r la noblesse , tandis q u e l ' ent rée en scène de Thökö ly , en 1678, 
m a r q u a un certain dép lacement des couches dans la direction de la première 
guerre kourou tz . C 'es t à part i r de ce m o m e n t que le m o u v e m e n t devient de 
plus en p lus l ' a f fa i re de cette couche mili taire professionnelle qui ava i t serv i 
a u p a r a v a n t dans les châ teaux des conf ins con t re les Turcs, e t qu i en consé-
quence d u décret impé r i a l de 1671 pe rd i t ses moyens d 'ex is tence . Dès 1678 
on voi t appa ra î t r e a u t o u r de T h ö k ö l y des personnes — d'origine nobil iaire ou 
plébéienne — dont la p lupar t s ' é t a i e n t élevés d ' u n e condit ion obscure grâce 
à leurs méri tes mi l i ta i res . La t â c h e pr incipale de l 'o rganisa t ion d ' E t a t kou-
routz se cons t ru i san t après 1682 é t a i t p réc isément l ' admin i s t r a t ion , le rav i -
ta i l lement et la d i rec t ion de cette m a c h i n e de guerre c o m p t a n t envi ron 20 mille 
personnes . 
P o u r mener à b ien ses t âches d ' o rd re mi l i ta i re , Thököly é t a i t obligé de 
réléguer à l ' a r r iè re-p lan les forces des Ordres désunis et d ' é t ab l i r un régime 
de ca rac tè re essent ie l lement mi l i ta i re , f o r t emen t central isé. L ' i n t e rven t ion de 
Benczédi souligne q u ' à son avis il f a l l a i t un concours spécial des c i rconstances 
his tor iques pour q u ' e n 1672 la noblesse t e r r i enne hongroise — si ce n ' e s t 
qu 'en p a r t i e — se r e t o u r n â t contre le régime H a b s b o u r g . Aussi l ong temps que 
se m a i n t e n a i t l ' empi re o t toman, l ' i n t é r ê t p r inc ipa l des classes d i r igeantes 
hongroises étai t la l iquida t ion de la domina t ion t u r q u e . C'est ce qui expl ique 
que dès que la cour d e Vienne eu t r enoncé a u x fo rmes absolut is t iques de son 
règne en Hongrie , e t e u t assuré l ' i m p u n i t é a u x m e m b r e s de la noblesse a y a n t 
par t i c i t é a u x m o u v e m e n t s an t i -Habsbou rg , la noblesse cessa d ' ê t r e in téressée 
à l ' insurrec t ion de T h ö k ö l y . Il é t a i t donc abso lumen t nécessaire que celui-ci 
s ' e f forçâ t de ref re iner les forces pol i t iques féodales t radi t ionnel les lors de 
l 'o rganisa t ion de la guer re kourou tz contre les Habsbou rg . 
D a n s la suite de son in t e rven t ion , L. Benczédi caractér isa le fonc t ion-
nement de l 'o rganisme d ' E t a t k o u r o u t z central isé appelé à servir le pouvoi r 
pr incier de Thököly. 
C'est en p a r t a n t de la première pa r t i e de la discussion, mais en r a p p o r t a n t 
ses propos en premier lieu à l 'h is to i re de Hongrie q u ' E . MÁLYUSZ exposa ses 
vues re la t ives à l ' E t a t centralisé des Ordres. I l sout in t que les condi t ions 
his tor iques ca rac té r i san t et d é t e r m i n a n t le régime des Ordres ne d i spara i ssen t 
pas en t i è r emen t et s ans laisser de t r a c e , en t a n t que phénomènes dépassés lors 
de l ' avènemen t de l ' absolu t i sme. B ien au cont ra i re , sous une f o r m e d i f fé ren te , 
ils ne cessent d ' i n f luence r le déve loppemen t . S y s t è m e des Ordres et absolu-
t isme, loin de s ' exc lure , sont des f a c t e u r s complémenta i res . D é j à l 'h is tor io-
graphie bourgeoise a v a i t a t t i ré l ' a t t e n t i o n sur le carac tère dua l i s te de l ' E t a t 
féodal , cons t a t a t ion que lui avait d i c t ée for t p r o b a b l e m e n t l ' app l i ca t ion de la 
d ia lect ique hégélienne. L 'h i s tor iographie marx is te ne peut , bien e n t e n d u , pas 
se c o n t e n t e r de la compréhension in s t inc t ive : p o u r elle le dual isme n 'es t plus 
qu ' une des carac té r i s t iques , encore q u e t rès i m p o r t a n t e , de l ' E t a t féodal d o n t 
l 'essentiel est qu'il a ssure aux classes di r igeantes la possibilité de l 'exploi-
t a t i on . 
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E . Mályusz n ' a pas m a n q u é de signaler que l 'ensemble du sys t ème du 
pouvoi r absolu n ' e s t q u ' u n e par t ie de la supe r s t ruc tu re , dont l ' é t ude exige 
donc un in térê t aussi vaste que celui de l ' ensemble de la super s t ruc tu re . E n ana-
ly san t les t endances absolut is tes de Math ias et le despot i sme de M a h o m e t I I , 
il a souligné que l ' absolu t i sme du p remier é ta i t sor t i du sol de la féodal i té , 
ce qui dé te rmine la dif férence entre les deux sys tèmes . L 'abso lu t i sme peu t 
br i ser la force des Ordres , mais non a n é a n t i r la féodal i té . La bu reauc ra t i e , 
ce produi t par t icu l ie r de l ' absolut isme dev ien t inf idèle à ce qui l 'a créée, cesse 
de défendre les in té rê t s d u souverain e t se range d u côté des Ordres j u s q u ' à 
deveni r el le-même féodale. Les organes g o u v e r n e m e n t a u x hongrois de l ' époque 
de Marie Thérèse sont les défenseurs des in té rê t s des Ordres , et ceci bien qu'i l n ' y 
a i t pas de d iè tes et que le pouvoir des Ordres n ' ex i s te plus. 
E. Mályusz insista également sur l ' impor t ance de l 'idéologie de l 'Eglise 
a u point de vue de l ' évolut ion du féodal isme en E u r o p e . Ce sont des ecclé-
siast iques qui ava ien t fondé le premier Ordre , le p remier status et ordo, qui 
ava ien t créé leur ins tance ju r id ique par t icul ière et f ou rn i l 'exemple de l 'orga-
nisat ion d ' un sys tème de propr ié tés foncières féodales . Au cours de ses lu t tes 
avec les E t a t s , la p a p a u t é ava i t forgé les a r g u m e n t s p e r m e t t a n t de jus t i f ie r 
en général les p ré ten t ions au pouvoir e t ava i t é tab l i l 'organisat ion centra le 
qu i pu t servir de modèle a u x E t a t s . L ' absence du régime des Ordres dans la 
vie des E t a t s d 'Asie et d 'Af r ique p e r m e t de conclure que le formes d u féoda-
l isme et de l ' abso lu t i sme connues en E u r o p e ne peu t pas être exp l iqué sans 
fa i re in te rveni r le rôle de l 'Eglise. 
Le conférencier s 'est déclaré d ' a cco rd avec les effor ts de la session à 
rechercher les t r a i t s c o m m u n s de l ' abso lu t i sme d a n s les E t a t s européens. 
Toutefois — di t - i l — ceci ne doi t pas in f lue r sur les résu l ta t s ob tenus au cours 
d 'ana lyses p lus approfondies . On au ra i t t o r t de négliger ou de passer sous 
silence des phénomènes pour des raisons de commodi t é ou parce qu ' i ls n ' e n t r e n t 
pas dans n o t r e concept ion. L ' é tude du sys tème des Ordres en Hongr ie repré-
sen te une belle t âche pour les his tor iens , en t re au t r e s du fai t d u caractère 
par t icul ier des sources hongroises. En ef fe t , la Hongr ie étai t , au moyen âge, 
u n E t a t i n d é p e n d a n t et non une province comme les pr incipautés a l lemandes . 
P o u r l ' é tude de l 'organisme d ' E t a t au XV e siècle, nous disposons de maté-
r i aux qui nous p e r m e t t e n t de t i rer de conclusions de por tée générale. Le féoda-
lisme et l ' abso lu t i sme en Hongrie , c o m m e le p rouve l 'act ivi té de l 'historien 
a l lemand Fel ix Rachfal à la f in du siècle passé, mér i t en t donc une a t t en t ion 
péciale et ceci non seulement au po in t de vue de la connaissance plus appro-
o n d i e de l 'h i s to i re hongroise . 
о 
* 
En r é s u m a n t la discussion p o r t a n t sur le problème de l ' a b s o l u t i s m e , 
force est de cons t a t e r que ce vas te p rob lème d 'h is to i re universelle, par t icu l iè re-
men t i m p o r t a n t sur le p lan de l 'his toire hongroise, n ' a pas été épuisé pa r les 
r appor t s et les in t e rven t ions . A u t a n t q u ' o n doit se ré jou i r des nouvel les cons ta-
ta t ions et des vues d ' ensemble utiles qui sont venus enrichir l ' é tude de l 'h is toire 
économique, a u t a n t il est regre t tab le que malgré l ' in i t ia t ive d ' E . Molnár , la 
discussion ne se soit pas élargie sur le plan des ques t ions idéologiques. 
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Dans le compte-rendu his tor iographique on a relevé l 'absence des der-
niers résu l ta t s d 'A. D. Liubl inskaïa, absence qu 'on déplore s incèrement vu 
que l ' a u t e u r vient de consacrer u n volume aux vues de l 'historiographie 
bourgeoise sur l 'absolut isme. Les synthèses historiographiques n 'on t d'ailleurs 
pas pu remplacer l 'analyse des r appor t s de l 'histoire avec l 'histoire de la science. 
Le nom de Jean Bodin, d 'Hobbes ou Locke n 'a pas été prononcé, le développe-
ment des idées relatives au contrat social n 'a pas fai t l ' ob je t de considérat ions, 
aussi peu que le rôle des Encyclopédistes . Il aurai t fallu accorder une plus 
grande a t t en t ion aux relat ions de l ' absolu t i sme et des lumières. Le bu t de la 
discussion n 'a cependant pas été de liquider certaines questions — bien au 
contraire , elle a été dest inée à initier des recherches mult i la térales , à désigner 
les tâches fu tures . Les historiens, spécialistes de l 'histoire universelle et de 
l 'histoire hongroise de cet te époque — comme en témoigne ce compte-
rendu — sont prêts à poursuivre les recherches en vue d'éclaircir, dans un 
esprit marxis te , les problèmes de l ' absolut isme. 
É . H . B A L Á Z S 
Discussions Held in Budapest about the Soviet Edition 
of the Thuróczy Chronicle 
In 1950, after careful p repara t ion , the Soviet Academy of Sciences launch-
ed a monumen ta l project , the publ icat ion of the mediaeval historical sources 
of the peoples of Central and Eas t e rn Europe. (Памятники Средневековой 
истории народов Центральной и Восточной Европы.) 
The series is being prepared unde r the direct supervision of M. N. Tikho-
inirov, member of the Academy and one of the most prominent mediaevalists 
in the Soviet Union. His works are in ternat ional ly known among s tuden t s of 
the mediaeval history of Russia and Eas t e rn Europe. 
M. N. Tikhomirov's research covers all important periods of the mediaeval 
his tory of t he Soviet Union . Among his published works, the following deserve 
special ment ion : Исследования о »Русской правде«. Происхождение текс-
тов. Москва, 1941. Пособие для изучения Русской правды. Москва, 1953. 
Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв. Москва, 1955, 
this last one was also published in English —; Средневековая Москва в 
XIV-XV вв. Москва, 1957 г. Полное собрание русских летописей. Том 26. 
Вологодско-пермская летопись). Москва-Ленинград, 1959. Закон Судный 
Людем. Москва, 1961. 
The appoin tment of Tikhomirov means tha t the supervision of t he publi-
cation and the per t inent research work for the series ent i t led "The Mediaeval 
Historical Remains of t he Peoples of Central and Eas t e rn Eu rope" , is in the 
hands of an expert whose scientific experience and scholarly t ra ining assure the 
success of the under tak ing . 
So fa r , the following of the series have been released: 
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1. The f i r s t volume of t h e series: Феофилакт Симокатта История 
(Theophilactus Simocat ta) is a Byzant ine source book, published in Moscow 
in 1957. 
2. Две византийские хроники X века. Псамафийская хроника (Vita 
Eu thymi i ) . English edit ion: P . Kar l in -Hayte r , Byzant ion X X V — X X V I — 
X X V I I . 1955—1956—1957. Иоанн Камениата. Взятие Фессалоники. (Ioannes 
Cameniata .) 
Only insignif icant pa r t s of t he lat ter have so far been t rans la ted into 
mode rn languages, and the work of Ioannes Camenia ta was wi thou t a com-
m e n t a r v . The two sources were published in a one-volume edit ion in Moscow 
in 1959. 
3. Another impor t an t publ icat ion is: Иордан О происхождении и деянии 
гетов (Iordannis De origine ac t ibusque Getarum) . Published b y Th . Mommsen 
as p a r t of the series enti t led Monumen ta Germaniae Historica, it is now known 
as Getica. This l a t t e r Avas released in Moscow in 1960. 
The source books published up to now m a y be divided in to two groups. 
T h e f i rs t group contains volumes in which only the Russian t rans la t ion and 
commentar ies upon the most i m p o r t a n t facts re la t ing to the t h e m e and history 
m a y be found (see Nos. 1—2). These publications are equally useful to Soviet 
historians, foreign researchers famil iar with Russ ian , and for college s tudents 
major ing in h is tory . 
The other group is composed of books giving the source in the original 
language, to which a Russian t rans la t ion , exp lana to ry notes and such com-
mentar ies as more t h a n reach t he s tandards of in terna t ional research have been 
added (see No. 3). These publicat ions deserve a t t en t ion not only as supple-
m e n t a r y historical t ex tbooks b u t also as scientific sources of the f irst r ank , 
including thorough t ex tua l cri t icism and archeography which free the sources 
f r o m the superf icial i ty character is t ic of earlier editions. The historical da ta 
and their comment reflect the recent results of Marxist h is tory , and contr ibute 
t o the in ternat ional s tudy of mediaeval his tory. 
The significance of t he series will be more evident if we consider t h a t 
h a r d l y any of t he previously published Eas tern and Central European sources 
are accessible and count in m a n y instances as veri table bibliographical rarit ies. 
The publ icat ion of this series of source-books, ini t iated and supervised 
b y Tikhomirov, is of more t h a n nat ional significance. " T h e Mediaeval Histo-
rical Remains of the Peoples of Eas te rn and Central E u r o p e " m a y be compared 
to another i m p o r t a n t series published by T h . Mommsen (Auctores Anti-
quissimi: I . 5, 9, 11—13. 1882—93); however, there is one essential difference: 
t he source books edited by Mommsen do no t fo rm an organic uni ty and , 
in addit ion, t h e y are not up to the scientific s t anda rd of those published b y 
t he Soviet Union because of t h e overflow of unessential and fo rmal elements 
in t he Auctores Antiquissimi series. In Mommsen 's t ime, i t was not possible 
even to consider such broad in terna t ional co-operation as we have today. The 
close fr iendship among the his tor ians of the socialist countries is especially 
favourable for such cooperat ion. 
In 1956, t he Ins t i tu te of Historical Research, a branch of the Hungar ian 
Academy of Sciences, was invi ted by the Soviet Academy to suggest a mediaeval 
Hungar ian historical source-work for publicat ion in the series. The Ins t i tu t e 
chose the Thuróczy Chronicle as being the mos t complete of all mediaeval 
Hungar ian source-works since it includes t he entire l i te ra ture on the Gesta 
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H u n g a r o r u m (unt i l 1342), t he Kükül le i Chronicle (1342—82) a n d Thu-
róczy 's own work (1382—1488). The I n s t i t u t e appoin ted E . Mályusz, 
Doctor of His tor ical Sciences, to p repa re t h e source for pub l ica t ion . Dr . 
Mályusz one of t h e greates t exper t s in H u n g a r i a n mediaeval h i s to ry , had 
a l r eady concerned himself wi th t h e Chronicle and publ ished a s t u d y of i t in 1944. 
Up- to -now, he h a d edi ted and supp lemen ted two volumes of t h e Zsig-
mond archives (Budapes t 1951—8), and also wr i t t en " D a s K o n s t a n z e r Konzi l 
und das Königl iche Pa t rons rech t in U n g a r n " . (Studia Historica A S H 18. 
Budapes t 1959.), a significant work , while a n o t h e r of his studies "D ie Zentral i -
sa t ionsbes t rebungen König Sigismunds in U n g a r n " , m a y be found in É t u d e s 
His tor iques (vol. I , p . 317) publ ished in 1960, t h e year of the I n t e r n a t i o n a l 
Congress of His tor ians in S tockholm. 
I t is no small t a s k to wri te a t r u l y Marxis t c o m m e n t a r y on and a preface 
to t h e Thuróczy Chronicle, as t h e Chronicle has not been publ ished since its 
1746 Viennese edi t ion by Schwand tne r . Since t h a t t ime a great n u m b e r of 
scientif ic publ ica t ions have t r e a t e d t h e prob lems concerning t h e Chronicle, 
and it has become impossible to examine t h e t ex tua l problems raised b y the 
increasing n u m b e r of scientific s tudies . 
P repa ra t ions for the edit ion of t h e Thuróczy Chronicle are now in prog-
ress. The preface, embrac ing the ent i re H u n g a r i a n Gesta and Chronicle l i tera-
t u r e un t i l the t ime of Thuróczy , has been comple ted . Since it gives an up- to-
da te Marxis t synthes is of mediaeval H u n g a r i a n h is tor iography to t h e t ime of 
Thu róczy , it will p rove to be an indispensible guide not only for those foreign 
-— main ly Russ ian — readers who are b u t s l ightly famil iar wi th or i gnoran t 
of H u n g a r i a n med iaeva l historical wri t ing, b u t also for the Hunga r i an read ing 
publ ic a n d h is tor ians . The i n t roduc to ry s t u d y of Dr . Mályusz has been sub-
mi t t ed to the bes t exper t s of mediaeva l h i s to ry and l i t e ra ture in H u n g a r y . 
The conclusions of t h e resul t ing deba te , toge the r with Dr . Mályusz ' r e jo inder 
were publ ished in t h e Tör téne lmi Szemle (His tor ical Review) (1961, No. 4. 
pp . 515—524). The d e b a t e concluded t h a t Dr . Mályusz had released a Marxis t 
crit icism of the source which provides an ex t r eme ly thorough guide to mediae-
val H u n g a r i a n h i s tor iography b y showing its social, polit ical and ideological 
se t t ing . I t describes t h e a t t e m p t s of t h e d i f fe rent periods of mediaeval historio-
g r a p h y , and the i r re la t ions to ideological, poli t ical t r ends and to genre . I t 
depic ts t h e great cu l tu ra l movemen t s of E u r o p e and reveals the e f for t of t h a t 
group of mediaeva l nobi l i ty which Thuróczy represented in his chronicle . 
The work of Dr . Mályusz discloses Thuróczy ' s t ho rough historical and l i t e r a ry 
knowledge. The t r ans la t ion of t h e in t roduc t ion has begun in Moscow, a n d will 
be supp lemen ted w i th a section compar ing t h e Hunga r i an Gesta and Chronicle 
l i t e r a tu re to the Russ ian Yearbook and o the r historical works of med iaeva l 
Russ ia . This supp lemen t will he wr i t t en b y T ikhomirov . 
At one of t h e discussions held dur ing t h e work on t h e volume, t h e Soviet 
r epresen ta t ives suggested the issue of a new H u n g a r i a n edit ion of t h e T h u r ó c z y 
Chronicle, since t h e Schwand tne r edit ion was so obsolete. All t he p r in t i ng and 
publ i sh ing expenses of the Hunga r i an edi t ion would be paid b y t h e Soviet 
A c a d e m y of Sciences. This means t h a t t h e new edit ion of t be Thuróczy Chron-
icle will appea r in t w o equivalent versions. 
The research, began in 1956, has been ve ry f ru i t fu l . The i n t r o d u c t o r y 
s t u d y is now comple te , i ts Russ ian t r ans l a t ion is advanc ing , and t h e p r e p a r a -
t ion of t h e his tor ical , t e x t u a l and a rchaeographica l commentar ies is also 
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nea r ing complet ion. I t was necessary to a r range a meet ing between T ikhomi rov , 
t h e edi tor of t h e series, and Prof . Mályusz who is prepar ing the new edi t ion 
of t h e Thuróczy Chronicle for the press so t h a t t h e y could discuss all pe r t i nen t 
sc ient i f ic and t echn ica l quest ions of the publ ica t ion , and summar ize the i r 
experiences g a t h e r e d in the course of the research work. 
The discussion was held be tween August 18 and 28,1962, at t he Hunga r i an 
I n s t i t u t e of His tor ica l Research. M. N. T ikhomi rov and V. P . Susar in , Candi-
d a t e of Histor ical Sciences, pa r t i c ipa t ed for t h e Soviets, while Dr . Mályusz , 
A n t a l Bar tha a n d Maria P . Mayer , t he I n s t i t u t e ' s research workers , appea red 
for H u n g a r y . 
The most i m p o r t a n t resul ts of the meet ing i n Budapes t were t h e follow-
ing. The Soviet pa r t i c ipan t s g rea t ly apprec ia ted the in t roduc t ion wrhich sum-
mar izes the r e c e n t results of H u n g a r i a n h i s to r iography . They were likewise 
fu l l of praise in respect of the commenta r i e s . Considering t h e n a t u r e of t h e 
h i t h e r t o publ ished scientific s tudies it was agreed to publ ish the Thuróczy 
Chronicle in a f o r m similar to t h a t of the Get ica of Io rdannes . We are t h u s 
assured t h a t t h e Chronicle will sa t i s fy scient i f ic requ i rements and t h e needs 
of researchers . T h e Soviet pa r t i c ipan t s suggested t h a t a Soviet exper t of 
mediaeva l h i s to ry (to be appo in t ed later) should par t i c ipa te in comple t ing 
those par ts of t h e c o m m e n t a r y which concern Russia and in general E a s t e r n 
E u r o p e . T ikhomi rov accepted t h e organiza t ion and direction of these opera-
t i ons . As the r e su l t of the Russ ian addi t ions to those par t s of t h e commen-
ta r i e s w hich concern Russian his tor ical events , t h e new edit ion of the Thuróczy 
Chronicle will r e f l ec t the resul ts of bo th t h e Hungar ian and the Russ ian 
science of h i s to ry . 
I t became clear during t h e discussions t h a t the t rans la t ion of the Chron-
icle, of its i n t roduc t ion and of all the o ther e x p l a n a t o r y works would be an 
ex t remely d i f f icul t t ask . This is the f i rs t t i m e t h a t a Hungar ian mediaeval 
his tor ical work is edi ted in t h e Soviet Union, hence the ex t ra d i f f icu l ty of its 
Russ ian t r a n s l a t i o n . It should be noted t h a t the Russian t rans la t ion of the 
Chronicle will b e done only p a r t l y f rom Schwand tne r ' s Viennese edi t ion. 
Mályusz 's p ropos i t ion , t h a t — in order to e l iminate the inaecuracies of 
Schwand tne r ' s t e x t — the t r a n s l a t o r render t h e work into Russian on the 
basis of his (P ro f . Mályusz's) a rchaeographica l resul ts , was accepted . The new 
edi t ion of the Chronicle will t h u s not contain t h e errors of the Viennese edi t ion. 
T h e work of t r ans l a t i on will be especially d i f f icu l t , for the mediaeval H u n -
gar ian and Russ i an s ta te ins t i tu t ions , other ins t i tu t ions and offices were based 
on and had developed according to d i f fe ren t historical t rad i t ions . Even if 
these ins t i tu t ions displayed in cer ta in ins tances similar fea tu res in Russia and 
in Hunga ry , t h e y still differed f r o m each o the r in m a n y detai ls which mus t 
be precisely de f ined in the Russ ian expressions t r ans la t ing t h e names of these 
ins t i tu t ions and offices. This is especially i m p o r t a n t because it is now for t h e 
f i r s t t ime t h a t Sovie t readers will become fu l ly acqua in ted with the t e rminology 
of mediaeval H u n g a r i a n h i s to ry . Therefore t h e Russian t rans la t ion m u s t be 
done so as to serve as a vocabu l a ry of H u n g a r i a n mediaeval historical and 
polit ical t e rms . T h e Russian edi t ion of the Chronicle will serve as an example 
for the accura te use and in t e rp re t a t ion of t h e te rminology of H u n g a r i a n 
mediaeval h i s to ry by Soviet his tor ians s t u d y i n g Hunga r i an h i s to ry . The 
Soviet r ep resen ta t ives did eve ry th ing to ensure t h a t the t rans la t ion be as 
per fec t as possible . The Russian t rans la t ion of t h e Chronicle will u n d o u b t e d l y 
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s a t i s f y scientif ic r equ i r emen t s also in respect of t h e med iaeva l Hunga r i an 
h i s to r ica l t e rminology t o a m u c h greater ex t en t t h a n o the r cu r ren t foreign 
works m a n y of which contain inaccura t e t rans la t ions of med iaeva l H u n g a r i a n 
h is tor ica l t e rms . 
The Hunga r i an researchers called the a t t en t i on of t h e Soviet edi tors to 
the f a c t t h a t the new publ ica t ion would mean a fa r - read ing modern iza t ion of 
t h e no t e s to the f i r s t and second volumes of Szen tpé te ry ' s Scr iptores r e rum 
H u n g a r i c a r u m I — I I , Budapes t 1938. The f i rs t vo lume of the Scriptores 
(pp. 3—194.) contains the H u n g a r i a n Gesta, b u t its no tes are no longer up to 
d a t e a n d do not , therefore , sa t i s fy t h e needs of modern Marxis t h i s to r iography . 
Mályusz ' s new, care fu l and t h o r o u g h no ta t ion of the Gesta-c l iapters of the 
T h u r ó c z y Chronicle will inf luence t h e f u t u r e use of t h e Scriptores t o a large 
e x t e n t . In addi t ion, t h e no ta t ion of t h e Gesta-section sat isf ies t h e r equ i remen t s 
of Marx i s t h is tor iography in ano the r respect as well. In every chap te r referenc-
es will be made to t h a t period of Gesta l i t e ra tu re to which the pe r t inen t 
Gesta section belongs, as also to t h e t rad i t ion it ref lects . I t is unnecessa ry to 
s t ress t h e significance of such a procedure . The impor tance of the no t a t i on in 
higher educat ion and scientif ic research is immeasurab le . Af te r t h e new 
edi t ion of the Thuróczy Chronicle, t h e Scriptores m a y only be read in l ight of 
th is i n fo rma t ion . The Soviet r ep resen ta t ives apprec ia ted t h e resul ts of this 
work , for these commenta r ies of t h e Gesta l i t e ra ture will g rea t ly increase the 
r e p u t a t i o n of the source books. 
So t h a t the edi t ion should mee t scientif ic r equ i r emen t s to t h e highest 
degree, t h e Russian represen ta t ives reserved abou t 800 p r in t ed pages for each 
l anguage edit ion, including t h e original lat in t e x t . All ma te r i a l and f inanc ia l 
means of this extens ive publ ica t ion will be supplied b y t h e Soviet A c a d e m y 
of Sciences. The H u n g a r i a n A c a d e m y bears t h e expenses of t h e research work 
a n d t h e Hungar i an t r ans la t ion . The Chronicle, a t t r a c t i v e l y publ i shed , will 
offer considerable help not only t o Hunga r i an and Soviet h is tor ians , b u t in 
general to all o ther foreign h is tor ians in teres ted in H u n g a r i a n med iaeva l his-
t o r y , since this is t h e f i r s t t ime a mediaeval Hunga r i an his tor ical source work, 
inc luding its commentar ies , will be complete ly t r ans la t ed in to a modern inter-
na t i ona l language. S tuden t s of t h e middle ages will become acqua in t ed with 
this s igni f icant creat ion of mediaeva l Hunga r i an his tor ical wri t ing and the 
newest results of Marxis t h i s to r iography . The new edi t ion of t h e Chronicle 
will he a great accompl i shment of historical H u n g a r i a n and Soviet Marxist 
research work. Through the unse l f i sh assistance of Russ ian h is tor ians , one of 
t h e m o s t valuable p roduc t s of mediaeva l Hunga r i an h is tor ica l wr i t ing , even 
obsolete editions of which have , so f a r , been ha rd ly accessible, will be p rov ided for 
in t e res t ed his torians in a fo rm which meets the high s t a n d a r d s of modern t imes . 
I t was decided t h a t the Soviet edit ion of the Chronicle woidd be supple-
m e n t e d wi th maps ind ica t ing all geographical places men t ioned in i t . The most 
i m p o r t a n t Hunga r i an geographical points referred to in t h e commen ta r i e s will 
l ikewise be shown in t h e sketch maps , so as to provide a geographical guide 
to Soviet readers. 
T h e publicat ion of this i m p o r t a n t series is assured b y t h e m u t u a l t r u s t 
and sincere co-operat ion between t h e socialist countr ies . Besides t h e Thuróczy 
Chronicle, the series will include the historical remains of o ther people 's 
democracies . The Polish h is tor ians desire to con t r ibu te t h e Histór ia Polonica 
[ P o t t h a s t (2nd ed.) vol. I . p. 381] of J o h . Dlugossius to t h e series. 
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The p repa ra t i on of th i s series, for which t h e responsibi l i ty has been 
accep ted by t h e Soviet h i s to r ians , is a s ignif icant s tage of the in te rna t iona l 
co-operat ion a m o n g the Marxis t h is tor ians of t h e socialist countr ies . This series 
is an excellent example of w h a t the in te rna t iona l co-operat ion of Marxist 
h is tor ians can b r ing abou t , a n d it will s igni f icant ly advance the science of 
h i s t o r y . 
The conference held in Budapes t concerning the publ icat ion of the 
T h u r ó c z y Chronicle is only t h e beginning of f u r t h e r f r u i t f u l co-operat ion between 
t h e Marxist h i s tor ians of H u n g a r y and the Soviet Union. 
A . B A R T H A 
COMPTE RENDU DE LIVRES 
Széchenyi in Recent Western Literature 
I t is natural t ha t authors mother countries 
writing on Széchenyi should be interested 
mainly in his international relationships, and 
in the international aspect of his historical 
role. The term " in ternat ional" must , of 
course, be taken in its widest sense, including 
problems of the relations of Hungary with 
the neighbouring nations (the former "na t io-
nalities") as well as with Austria, and with 
the Habsburg Monarchy; tha t is a number of 
problems which, within the framework of 
the multinational Monarchy of those days, 
could not formally be regarded as interna-
tional. I t should also be added tha t it is 
precisely in this respect tha t historians of 
other countries can contribute new data 
supplementing those to be found in Hun-
garian publications dealing with the Széchenyi 
problem. Researches on Széchenyi have been, 
and naturally will be based mainly on local 
source material. But this basis could, to a 
certain extent , be supplemented and expand-
ed by material contained in foreign collec-
tions. The lat ter could probably be of help 
in the reconstruction and analysis of Széche-
nyi's own international relationships, and in 
the repercussions of his activities as shown 
by foreign opinion and literature, both at 
tha t time and later; in short, his international 
fortune politique et intellectuelle. There are 
still many details to be cleared up. Without 
expatiating here upon the obvious themes of 
Széchenyi's travels in Western Europe, in 
the Balkans and in the Middle East, one may 
point out tha t Széchenyi's efforts to regulate 
the Lower Danube by the Iron Gate and to 
open up, by this means, a new international 
waterway from the middle of Europe down 
to Constantinople, together with the inter-
national negotiations and propaganda work 
which accompanied these efforts, played no 
little pa r t in the "discovery" of Hungary by 
contemporary western, especially Engl ish , 
public opinion and political literature. Or, to 
mention some less known questions: we still 
do not know exactly how or why the inf luen-
tial Stafford family secretly assisted Széchenyi 
in the publication of his anonymous Blick 
in London in 1859 and in its distr ibution. 
In this publication he attacked the Bach-
administration in Austria. We still do no t 
know the fate, nor even the text, of the con-
fidential letters Széchenyi sent from Döbling, 
with the help of Lady Stafford, to Napoleon 
I I I and to Palmerston at the end 1859. 
Nor do we exactly know which, and how 
many of the anonymous articles published 
in the Times on the Austr ian question came 
from the pen of Széchenyi; Árpád Károlyi , 
publishing Széchenyi's papers of the Döbling 
period, contented himself with a conjecture 
which has since proved to be erroneous.1 
There are also, of course, problems of much 
greater importance. Bu t the search for new 
details which can be f i t t ed somewhere into 
the uncompleted picture, must not be neg-
lected by anyone analysing recent l i terature , 
published abroad, on the Széchenyi problem.* 
If by this literature we mean only those 
few contributions which, published on the 
1
 Á. KÁROLYI: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi 
hagyatéka (The l i terary legacy of Coun t I s t v á n S z é c h e n y i : 
t h e D ö b l i n g papers ) . I. B u d a p e s t 1921. 
* W r i t t e n in the middle of 1961, th is paper dea l s o n l y 
wi th t h e l i t e r a t u r e t h a t reached H u n g a r y up to t h a t t i m e . 
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occasion of the centenary, deal especially 
with Széchenyi, i t can hardly be called abun-
dant . When supplemented, by passages relat-
ing to Széchenyi in other comparatively 
recent western historical works, it conveys 
more to the reader. In this context it much 
more distinctly reflects the outlines of the 
main trends represented by the standpoints 
of different authors. To put it concisely we 
mean the main t rends of opinion concerning 
the historical problems of the East-Central 
European national movements and of the 
Habsburg Monarchy. Some papers contrib-
uted by Hungarian authors who have lived 
abroad for longer or shorter times fall into 
the same category. There may be people, 
who regard them simply as signs of a con-
tinuation, though within restricted limits, 
of Hungarian bourgeois historical writings; 
as belated sprouting of ideas still familiar 
to the older generation of our historians, 
but remaining isolated, without an echo in 
a far-away and indifferent world. They would, 
however, be mistaken in thinking that by 
reading such papers they are merely looking 
back into a relic of an earlier world. Every-
body has to live in the present. So these 
papers, being unable to evolve, a separate, 
self-contained historical conception of their 
own concerning East-Central Europe, became 
involved, with or without intention, in the 
main current of one or other of the existing 
trends. 
I. 
Least of all, as far as we know, in the 
current of the branch, centred in Munich, 
of the German (and partly Austrian) "South-
East research" (Südostforschung), the first of 
the main trends we intend to deal with. This 
branch has an organ of its own, the Südost-
forschungen, reorganized after the Second 
World War, and directed by Fr i tz Valjavec, 
who has recently died. The name of Valjavec 
has been known in Hungary since the nine-
teen-thirties. Well-informed bu t biassed, he 
discoursed on the problems of German "cul-
tural influence" and on the "cul tura l slope" 
(Kulturgefälle) in a time when "Südost-
research" was made to justify the preten-
sions of Hitlerite Germany to dominate 
South-Eastern Europe. The Munich branch 
has other publications as well: the Südost-
deutsches Archiv, s tarted by Fritz Valjavec 
and professor Harold Steinacker of Innsbruck 
University, and treating of past problems of 
German "folk-groups" in South-Eastern Euro-
pe; then a series published by the "South-
East-German Historica Committee (Südost-
deutsche Historische Kommission) in Munich 
and likewise edited by Steinacker. This Com-
mit tee devoted its f i rs t session, in the autumn 
of 1958, to the history of the nat ional i ty 
problem of Hungary . The lectures delivered 
on this occasion were published in volume III. 
of the above-mentioned series.2 Friedrich 
Walter , a well-known authority on the history 
of Austrian central administration, lectured 
f i rs t on the "South-Eastern pol icy" of 
Vienna.3 The second lecture, closely touching 
the Széchenyi-problem, was delivered by 
Harold Steinacker on " t he essence of Magyar 
nationalism".4 
Reading this name under the promising 
t i t le , the Hungarian historian of to-day can-
not help feeling somewhat moved. I t is as 
if he encountered past and present simul-
taneously. More than half a century has 
passed since Steinacker first appeared on the 
scene of a l i terary dispute concerning Hun-
garian problems. And this accomplishment 
of the man and of the author mus t , in the 
perspective of so many years, be duly recog-
nized, even if we do not share his views, 
those of today much less than those of half 
a century ago. For at the beginning of the 
X X t h century, he had in many respects 
been right in criticizing the school represented 
in Hungarian legal history by Ákos Timon.3  
Half-feudal and alarmingly out of da te even 
a t t ha t time, this school fostered the illusions 
concerning an allegedly ancestral, unchanged 
2
 F . W A L T E R — H . S T E I N A C K E R : Die Nationalitätenfrage 
im alten Ungarn und die Südostpolitik Wiens. M ü n c h e n 1959. 
3
 FR. WALTER: Die Wiener Siidostpolitik im Spiegel der 
Geschichte der zentralen Verwaltung. Ibid. , p p . 7 — 28. 
4
 H . STEINACKER: Das Wesen des madjarischen Nationa-
lismus. Ib id . , p p . 29 — 97. 
5
 H . STEINACKER: Über Stand und Aufgaben der ungari-
schen Verfassungsgeschichte. Mit te i lungen des I n s t i t u t s f ü r 
ös ter re ichische Gesch ich t s fo rschung , 1907. 
257 Compte rendu de livres 
and uniquely specific Hungarian constit-
ution.6 True, as Szekfű7 had pointed out, 
Steinacker had even then been inclined to 
ident i fy Timon and his followers wi th Hun-
garian constitutional history as a whole, and 
not to notice new ideas tending to oppose 
this illusory conception. I t is, however, much 
more surprising t h a t he apparent ly failed: 
even up to now, to notice, how long ago this 
a lready half-forgotten battle had been decid-
ed, and how far Hungarian constitutional 
history has progressed since tha t t ime. In his 
present study Steinacker keeps on mention-
ing, and disapproving the fiction of the ances-
t ra l constitution among other (according to 
him) still living Hungarian "dogmas" . In one 
of Mikszáth's satirical novels the elder Zrínyi, 
hero of Szigetvár, who fell fighting the Turks 
in 1566, wakes up, resurrected by an angel's 
t rumpe t , at the end of the X l X t h century, 
looking for the ghost of sultan Suleiman, his 
adversary. To look for the ghost of Timon 
among historians and jurists in today 's 
Hungary would be a hardly more promising 
venture . But we cannot enter into these 
details, nor into the analysis of Steinacker 's 
other works, though the lat ter include a 
paper of special interest, published in the 
thirties. Outlining the "historical conditions" 
of the nationality problem in the Habsburg 
Monarchy,8 this paper gave a clear and con-
cise summary of the German theory of 
"Kul turgefä l le" , with a number of basic 
arguments soon to be utilized by zealous 
adepts of the "Südost"- l i terature, then in 
ful l spate, who tried their hands at propound-
ing tha t these "eas te rn peoples" (Ostvölker) 
were backward inhabitants of a region where 
(according to Steinacker) culture had been 
carried from Mitteleuropa by German set-
t lers, as the "last ing bearers of western cul-
tu ra l forms". These imperfectly developed 
peoples of deficient society needed German 
example, German tutelage and direction. 
6
 Л . TIMON: Magyar alkotmány- és jogtörténet ( H u n g a r i a n 
c o n s t i t u t i o n a l a n d legal h i s to ry ) . B u d a p e s t 1902. 
7
 GY. SZEKFŰ: A magyar állam életrajza ( B i o g r a p h y of 
t h e H u n g a r i a n s ta te) . B u d a p e s t n . d. , p . 221. 
8
 H . STEINÄCKER: Die geschichtlichen Voraussetzungen 
des österreichischen Nalionallätenproblems und seine Ent-
wicklung bis 1867. In t h e v o l u m e edi ted b y К . G. HUGELMANN: 
Das Nationalitätenrecht des alten Österreichs. W i e n 1934, p . 9 . 
I t is, however, needless to detail both this 
kind of argument and our motives for being 
reluctant to evoke the somewhat bi t ter 
memories of the "Südost"-research. I t is not 
as if we wanted, forgett ing Széchenyi's warn-
ing, to embellish and whitewash our past , 
or to disclaim any instances of historical 
backwardness and any foreign, in this case 
German, influence, t h a t had at one time or 
other contributed something to the historical 
development of this country. We are reluctant 
to evoke those somewhat bitter memories 
because we should like to see the things of the 
past becoming at last actually things of the 
past . We think tha t , a f te r two decades and 
a decisive turning-point in history, the time 
has come to slough our former prejudices, 
on both sides, and to re-examine the historical 
relations of Germany and East-Central 
Europe in their objective and actual setting, 
without any nationalist bias. Democratic 
German historians, as we pointed out else-
where some years ago,9 have already taken 
the initiative in elaborating certain aspects 
of the subject of cultural relations from new 
viewpoints. This new approach involved the 
elimination of the tendency, prevalent in 
earlier German historical writings, of using 
its themes in a t tempts to just i fy expansionist 
interests and to demonstrate that the neigh-
bouring East-European peoples, undeveloped 
and under age, needed German tutelage both 
in the past and in the fu ture . As the question 
of reconstructing German-Hungarian histo-
rical relations was brought into an impasse 
by the former "Südost"-research, so the 
historians of the interested peoples, Hunga-
rians included, can be expected to recognize 
these relations, as a result of these new ideas, 
freed f rom old burdens, in the true importance 
of the vast material and positive cultural 
values involved. 
The fact t ha t in his recent s tudy the 
theory of Kulturgefälle is not mentioned any 
8
 See D . KOSJRY: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba 
és irodalmába ( I n t roduc t i on t o t h e sources and l i t e r a t u r e of 
H u n g a r i a n h is tory) . I I I . B u d a p e s t 1958, p . 119; w i th r e f e rence 
to t h e p a p e r of O. FEYL: Die führende Stellung der Ungar-
länder in der internationalen Geistesgeschichte der Universität 
Jena. Wissenschaf t l i che Z e i t s c h r i f t der Fr iedr ich Schil ler-
U n i v e r s i t ä t J e n a , 1953/54. 
1 7 A c t a His tor ica I X / 1 —2. 
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more, points to a certain change, perhaps, in 
Steinacker's standpoint as well. And we have 
really nothing whatever against his criticizing, 
however strongly, the reactionary, oppressive 
nationality policy of the Hungarian ruling 
classes (oppressing the Hungarian people as 
well) in the era of dualism; the blind chauvin-
ism which listened neither to the exiled 
Kossuth, nor lo the lone voice of Mocsáry, 
nor to the warnings, long since forgotten, 
of Széchenyi. The trouble, and not a small 
one eithei, begins with the author attempting 
to analyse and explain Hungarian national-
ism as a historical phenomenon. 
To begin with, his use of source-material 
is somewhat defective. Gyula Szekfű is, one 
may say, the latest Hungarian author whose 
works Steinacker has seriously considered. 
To be more precise, he utilized only one of 
Szekfii's works: the Three Generations. This 
book, first published at the end of 1919, is 
almost his only guide. He neglects most of 
the important material, published since that 
time, both the literature (including even 
Szekfű's later works) and the sources. Con-
sequently, he is also much mistaken in his 
portrayal of Széchenyi, to whom he assigns, 
naturally, an important place in his construc-
tion of Hungarian nationalism. 
Steinacker distinguishes two kinds, two 
varieties, of Hungarian nationalism. One is, 
according to him, the romantic, conservative 
nationalism defined by the German concept 
of nation based on language and ethnic 
character (Volkstum). The second is the 
"jacobin-liberal" nationalism of the French 
type, in which the limits of the state coincide 
with those of the nation. At f i rs t , according 
to Steinacker, at the time of the two Széche-
nyi, Ferenc and István, father and son, and 
of the founding of the Academy of Sciences, 
the first, and more salutary, kind of national-
ism prevailed in Hungary. I t was, however 
soon superseded by the other variety of 
nationalism, the French type, which, though 
unsuited to the conditions of South-Eastern 
Europe, remained predominant up to 
1945. 
It is hardly necessary to go into a detailed 
criticism of this concept, or to point out that 
the ideological elements of nationalism, 
instead of basically determining the aspira-
tions of the social classes representing bour-
geois nationalism, had everywhere been 
reshaped and adapted according to the needs 
and conditions of those classes. We are here 
concerned only with Széchenyi who, accord-
ing to Steinacker, was unwilling to fight 
against the Austrian government (true), and 
warned his countrymen against forcible 
Magyarization (also true), having no wish 
to make anybody Magyar, by any means, 
other than the Magyars themselves, his own 
ethnic group; this, however, does not hold 
true, since one cannot fail to recognize, in 
Széchenyi's works, the outlines of a future, 
as foreseen by him, where the Hungarian 
nation is assured of a new and spontaneous 
attractive force by the brilliant possibilities 
offered by social progress, economic prosper-
ity and a rising standard of culture. Széche-
nyi's nationalism, at first a little curtailed 
and modelled on the idea of Volkstum by 
Steinacker, is then pushed back into an earlier 
phase of evolution, tha t of feudal nationalism 
as represented by the Hungarian nobility at 
the turn of the XVIIIth and XlXth centu-
ries. In reality the subsequent phase, charac-
terized by Széchenyi's Hitel (Credit, 1830) 
and by the unfolding of the Hungarian liberal 
reform movement, is distinctly different 
from the earlier one. Steinacker, however, 
has lost sight of this important dividing line, 
as well as Széchenyi's enlightened, rationalist 
and liberal atti tudes, so clearly noticeable 
besides his religious ones. Accordingly, the 
difference between the two Széchenyis became 
blurred, both fa ther and son appearing as 
representatives of the religious and political 
romanticism of the early X lXth century. 
This derivation of Széchenyi from political 
romanticism can, of course, hardly be called 
new since Szekfű's Three Generations was 
published about forty years ago. Nor has it 
been accepted exclusively by authors repre-
senting the same trend as Steinacker. The 
same supposition was usually repeated by 
Hungarian authors writing for a foreign 
public in the period of counter-revolutionary 
restoration that followed the First World 
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War.10 However, Szécheny i's intimate Diaries, 
written mostly in German, as well as con-
temporary German translations of his main 
works were accessible to the foreign reader 
even before recent Hungarian historiography 
put an end to this concept.11 The connection 
of the Hitel with Bentham's Book of Fallacies 
has already been pointed out by B. Iványi-
Griinwald in his valuable introduction to the 
new (1930) edition of this book by Széchenyi.12  
But Steinacker even now refuses to believe 
that Széchenyi had ever particularly used 
foreign liberal literature. According to him, 
Széchenyi, though absorbing some Bentha-
mite ideas from the "intellectual atmosphere" 
of England, owed "mos t to the spirit of 
catholic romanticism prevailing in his fa ther ' s 
house", tha t is, to Hofbauer 's religious circle 
and its mysticism, in which his father, Ferenc 
Széchenyi, coming into conflict with the 
world, as well as with his own past and him-
self, tried to find a last haven in his old age. 
But even Szekfű only went so far as to say 
that here Széchenyi (in his father's house in 
Vienna) "became acquainted with the poets 
and thinkers of catholic romanticism, without , 
however, being seriously influenced by them, 
either then or later".13 The Diaries tell us 
even more; Széchenyi was, in the last ana-
lysis, averse and opposed to this kind of 
romanticism. In spite of his deep filial devo-
tion, in his heart of hear ts he regarded his 
father 's at t i tude as painfully futile, and as 
a weakness. He had borrowed the idea of 
the young and old age of peoples f rom 
Rousseau's Contrat Social (as is proved by 
his early notes),14 and not from Mme Staël, 
10
 See E . MÁLYUSZ: Széchenyi. Repr in t f r o m : O. R . 
ROHDEN — G. OSTHOGORSKY: Menschen die Geschichte mach-
ten. Ш . 1931, p p . 1 8 2 - 1 8 6 . 
1 1
 A m o n g m a r x i s t au thors , J . SZIGETI was t h e f i r s t t o 
po in t o u t t h a t Széchenyi 's p r o g r a m m e was n o t i d e n t i c a l 
wi th t h a t of t h e r ep resen ta t ives of political r o m a n t i c i s m , 
and t h a t of t h e l a t t e r no one recognized the historical n e c e s s i t y 
and t h e p rog re s s ive role of the E n g l i s h and French r e v o l u t i o n 
as m u c h a s Széchenyi : A magyar szellemtörténet bírálatához 
(To t h e c r i t i c i sm of the H u n g a r i a n Geistesgeschichte) . F i lo-
zófiai É v k ö n y v . I . Budapes t 1952, p p . 167—169. 
LÎ
 B . IVÁNYI-GRÜNWAI.D: Gr. Széchenyi István: Hitel. 
B u d a p e s t 1930, p. 104; for t h e economic r o m a n t i c i s m of 
A . MÜLLER, ib id . , p . 28. 
13
 GY. SZEKFŰ: A mai Széchenyi (Széchenyi t o d a y ) . 
B u d a p e s t 1935, p . 6. 
" GY. VISZOTA: Gr. Széchenyi István naplói (The d i a r i e s 
of c o u n t I s t v á n Széchenyi, q u o t e d be low as Diaries). I . B u d a -
pest 1925, p p . 6 2 9 - 6 3 0 . No te m a d e in Neapel, J u n e 1819. 
as some authors have supposed. His irony 
even reminds one sometimes of that of Vol-
taire, whom he had also read, although with 
reservations, in his younger years. We can-
not, of course, know, what Széchenyi would 
have said of the supposition that he was 
looking for the blue flower of Novalis, among 
the rocks and malarial marshes of the Lower 
Danube (something very drastic, we are 
afraid), but we do know tha t in Iiis Diary he 
wrote with scornful mockery about those 
romantic authors he is supposed to have 
followed so ardently. Reading some anti-
French German poems in 1820, he finds 
"teutonische Eigendünkelheit" in them, 
angrily adding that he was, at such times, 
tempted to imagine "He r r Gentz, Herr 
Friedrich Schlegel, Adam Müller . . . and 
twenty or so similar champions" attacking 
one single soldier of the old French guard, 
who had (according to Széchenyi) more sense 
of humanity and justice than a hundred 
"Prussian lads" (preussische Burschen).15 If 
Széchenyi was prejudiced it was certainly 
not in favour of the representatives of poli-
tical romanticism. Széchenyi had known these 
authors personally. But if one looks into the 
writings of Schlegel,16 into the theocratic 
theory of state of Adam Müller,17 or his 
"romantic" economic programme condemning 
"rational" reforms in agriculture, the devel-
opment of industry as well as the ideas of 
Adam Smith, and obstinately clinging to the 
past, that is to feudalism, — one will cer-
tainly not t ry any more to trace the aspira-
tions of the author of the Hitel (Credit), 
Világ (Light) and Stádium, these pioneer 
works of the liberal reform movement in the 
early thirties, back to political romanticism. 
The Vienneee c o u r t , j u s t visi t ing Nap le s , is called a " t r o u p e 
of strolling p l a y e r s " , including M e t t e r n i c h a n d t h e e m p e r o r 
Francis h imsel f , b y young Széchenyi . 
13
 Diaries. I I . Budapes t 1926, p . 100. 
13
 C. ENDERS: Friedrich Schlegel. Die Quellen seines 
Wesens und Werdens. Leipzig 1913. — H . BRUNSCHWIG: 
La crise de VÉtat prussien. Par i s 1947. 
17
 R . ARIS: Die Staatslehre Adam Müllers in ihrem Ver-
hältnis zur deutschen Romantik. T ü b i n g e n 1929. — J . BAXA: 
Adam Müller. J e n a 1930. — Charac te r i s t i ca l ly enough , 
F ranz v. B a a d e r , an a d h e r e n t of A . Mül le r ' s school p roposed 
to the E m p e r o r of Aus t r i a , the K i n g of P rus s i a and t h e Czar 
of Russ ia t h e f o r m a t i o n of a H o l y Al l iance as ea r ly as in 
1 8 1 4 ; s e e H I L D E G A R D S C H R A E D E R : Die dritte Koalition und. 
die Heilige Allianz. Königsberg —Ber l in 1934, p . 65. 
18* 
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Young Széchenyi handled French romantic 
uathors no less irreverently. Finding "much 
rubbish" in the work of Joseph de Maistre,18 
he remarked: "Mein ganzer Sinn ist jetzt 
America", — tha t is, the book made him 
think even more of the United States, which, 
as a distant example of a country liberated 
from the fetters of feudalism and colonialism, 
he was then longing to see personally. His 
meeting, in 1822, with the illustrious author 
of the Génie du Christianisme (then French 
Minister in London) left him quite unmoved:18 
in his eyes Chateaubriand is merely an unskil-
ful diplomat. 
All this agrees, on the whole, with the 
views of recent Hungarian literature con-
cerning the problem of Széchenyi's relation 
to romanticism.20 But we have to add that 
the confusion was heightened by the equivo-
cal, uncertain and diffuse acceptance of the 
notion of romanticism. It should be pointed 
out that by political and religious romanti-
cism we mean, naturally, the essentially 
reactionary ideology of the tendency aiming 
a t Restoration and directed against Enlight-
enment and the French Revolution in the 
early X l X t h century. However, historical 
phenomena are of a contradictory nature, 
the two in conflict producing a new third 
one. The young forces of bourgeois-national 
progress appearing on the scene of literature 
and art around 1830, although reviving rev-
olutionary traditions and rejecting the spirit 
of Restoration, did not revert to the rational, 
classical forms of the XVIIIth century, but 
they too became "romant ic" , as is shown by 
the novels of Victor Hugo or by the famous 
1 8
 O c t . 17, 1821: " v i e l d u m m e s Z e u g g e f u n d e n . " Diaries. 
I I . p . 213 . 
12
 Diaries. I I . p p . 3 0 0 - 3 0 1 . 
2 0
 E x a m i n i n g t h e q u e s t i o n f r o m i t s l i t e r a r y a s p e c t , 
K . HORVÁTH: Széchenyi és a magyar romantika (Sz. a n d 
H u n g a r i a n r o m a n t i c i s m ) . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 6 1 , № I . p p . 1 — 18. is r i g h t in a f f i r m i n g t h a t S z é c h e n y i 
c a n b e b r o u g h t i n t o c o n n e c t i o n , n o t w i t h r e a c t i o n a r y r o m a n -
t i c i s m , b u t " w i l l : t h a t b r a n c h of E u r o p e a n r o m a n t i c i s m w h i c h 
g a v e a s t i m u l u s t o t h e l i b e r a l a n d d e m o c r a t i c a s p i r a t i o n s of 
t h e p e r i o d a n d w i c h b e c a m e a l e a d i n g t r e n d m a i n l y a f t e r 
1 8 3 0 , e spec ia l ly in t h e f i e l d s of l i t e r a t u r e a n d a r t s . " H o r v á t h 
m a k e s a n a p p r a i s a l of S z é c h e n y i t i n f l u e n c e o n t h e s e c o n d 
g e n e r a t i o n o f ' n a t i o n a l r o m a n t i c i s m " in H u n g a r i a n l i t e r a t u r e 
( K ö l c s e y , V ö r ö s m a r t y , B a j z a ) . F o r S z é c h e n y i ' s c o n n e c t i o n 
w i t h t h e p o e t V ö r ö s m a r t y see D . TÓTH: Vörösmarty Mihály. 
B u d a p e s t 1957. S z é c h e n y i ' s i n f l u e n c e o n V ö r ö s m a r t y ' s 
S z ó z a t ( A p p e a l ) is t r a c e d b y B . KOROMPAY: A " S r d z a l " 
eszmevilágához ( T o t h e w o r l d of i d e a s of t h e " A p p e a l " ) . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t 1955, № 3 — 4 . 
painting of Delacroix: the Liberté menant le 
peuple (1831).21 Finally, everyday language 
also knows of romantic souls or romantic 
stories. The appearance of a glass of water, 
in which the aquarellist has cleaned his 
brush with each colour successively, is not 
ignored by anybody ever trying his hand at 
water-colouring. I t certainly reminds us of 
the notion of romanticism, into which one 
slips, reactionaries, heroes of liberty, reli-
gious souls and queer eccentrics one after 
the other, without any inner essential con-
nection, but merely because of certain exter-
nal marks of style, even by the cut, or perhaps 
even the lack of their ties. An eminent Hun-
garian novelist, speaking of the "romantic 
school" of Széchenyi, placed side by side, 
in the same " romant ic" category, such dif-
ferent, even contrasting figures, as Mme Staël 
and Schiller, or Chateaubriand, the foreign 
minister of the "u l t ras" of the French Resto-
ration in 1823, and Byron, who in 1821 ex-
pressed his discontent with English political 
reaction by calling King George IV a "glut-
tonous despot" and " the fourth of the fools 
and oppressors called George".22 
Young Széchenyi's opinion of the mental 
abilities of George IV, whom he had met in 
1815 (as Prince Regent), was likewise far 
from flattering.23 But we cannot go on discuss-
ing here, how much nearer young Széchenyi 
was to Byron than to Chauteaubriand and in 
what sense he could be called romantic. We 
have to turn back to Steinacker's study, even 
if we refrain from a detailed criticism of all 
that it suggests as a final explanation of, 
and the deepest reasons for, the peculiarities 
of Hungarian nationalism.2" ImitatingSzekfű's 
Three Generations, Steinacker too is looking 
for specific, innate Hungarian faults. He finds 
them partly by generalizing and by attrib-
uting to the entire Hungarian people, 
2 1
 Cf. F . BALDENSPERGER: Le Grand Schisme de 1830 ; 
Romantisme et Jeune Europe. R e v u e d e L i t t é r a t u r e c o m p a r é e , 
1930. 
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 Q u o t e d f r o m B y r o n ' s I r i sh A v a t a r (1821) . F o r t h e 
po l i t i ca l m e a n i n g of t h e p o e m see R . W . SETON-WATSON: 
Britain in Europe, 1 7 8 9 — 1 9 1 4 . C a m b r i d g e 1938, p . 69. 
22
 Diaries. I . p . 69 . 
22
 E . g . t h a t t h e r e a s o n for t h e M a g y a r s n o t be ing a b l e 
t o e s c a p e f r o m a n g u i s h o r f r o m w a n t i n g t o c o m p e n s a t e 
t h e i r a n x i e t i e s , d e r i v e s f r o m t h e f a c t (?) t h e y a r e t h e o n l y 
" T u r a n i a n " (?) p e o p l e , t h e o n l y o n e a m o n g n o m a d A s i a t i c 
h e r d s m e n , w h i c h , a l o n e , a r r i v e d in E u r o p e ( I ) . 
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irrespective of a particular period, certain 
characteristics of the policy of the Hungarian 
ruling classes at a given moment (e. g. t he 
idea of compensating for numerical weakness 
by forcible Magyarization), partly by pre-
senting certain traits more or less shared by 
nearly every Eastern European nationalism 
in general, as exclusively Magyar. For 
example the appearance, together with the 
dynamism of national awakening, of a cer-
tain anxiety and, here and there, of bouts of 
tragic pessimism; a phenomenon long ago 
observed by L. Eisenmann in Czech and 
Polish his tory as well.25 
Steinacker points out t ha t in the region 
of "Zwischeneuropa" inhabited by smaller 
or medium-sized peoples, only multinational 
states can possibly exist. He does not say, 
what kind of multinational state he considers 
as viable. But emphasizing only that Hun-
gary had not been able to exist in complete 
independence, and tha t she needed adherence 
(Zugehörigkeit) to a great power, he complains 
(with reference to the Hungarian press in 
exile)20 of the Magyars being nationalists even 
today, even though it would be better for 
them to follow, instead of the traditions of 
Kossuth the "demagogue" , the more modest 
version prescribed by the German notion of 
Volkstum (and at t r ibuted by him to Szé-
chenyi), which is presumably more compat-
ible with the kind of multinational s ta te 
envisaged by the author , which might be 
called the Munich type. 
II 
In outlining the second main tendency 
we have many more, indeed too many books 
to speak of: the entire recent literature on 
Metternich. Liberal historiography had, as is 
well-known, everywhere condemned Metter-
nich as an enemy of progress and of nat ional 
freedom.27 This judgement was founded on 
an unfailing memory, though not on an 
» Bul le t in d e l ' E u r o p e o r i en ta l e , 1929, p. 231. 
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 W h i c h he quo te s incor rec t ly , according to his c r i t i c : 
F. WAGNER: Journal of Central European Affairs 1960 , 
№ 3, p . 318. 
17
 M e t t e r n i c h was c o n d e m n e d b y Pruss ian n a t i o n a l i s t 
h i s to r ians a s well , h u t no t qu i te f r o m a progressive v i e w p o i n t . 
extensive source material. The first period 
to see a serious a t tempt a t Metternich's 
"rehabil i tat ion", by Heinrich v. Srbik, was, 
not by pure accident, tha t which followed the 
First World War and the subsequent revolu-
tions. In consequence of the rich material and 
of the vast array of facts they contained, 
Srbik's two volumes28 became indispensable 
even to those who were far f rom agreeing 
with his conservative viewpoint. Extolling 
Metternich as a great political thinker, Srbik 
went as far as to a t tempt to reconstruct his 
political philosophy as a coherent theoretic 
system. Though, of course, a defender of the 
existing régime, his Metternich was, first of 
all, the creator as well as the executor of the 
theoretic foundations of European peace, 
order, stability and equilibrium. This con-
servative Metternich legend was, of course, 
not to pass unchallenged: disputed by many 
historians, it encountered, here and there, 
stormy resistance. In other places, however, 
it found a suitable breeding ground, espe-
cially among those who, fearing for the 
"s tabi l i ty" of their own times, were anxious 
to find a rescription well-proved in the past. 
Srbik's work thus served as the starting point 
for a trend viewing the national development 
of the East-Central European peoples and the 
historical role of the Habsburg Monarchy 
from the angle of the conclusions drawn by 
Srbik from his analysis of the policy of Met-
ternich and of the international system of 
the period tha t followed the Congress of 
Vienna. As far as its geographical origins, its 
birth-place and some of i ts elements are 
concerned, this trend is r a the r near to the 
preceding one represented by German "Siid-
ost"-li terature. I t is, nevertheless, in many 
other points, clearly distinguished from the 
latter, by raising problems of wider, Euro-
pean, international interest, by treat ing these 
problems on a higher, much less provincial 
level (though in a hardly less reactionary 
spirit), and, finally, by having had much 
wider influence on a world scale. There are 
after all, more conservatives than German 
78
 H . RITTER V. SRBIK: Metternich der Saatsmann und 
der Mensch. I —II . München 1925. 
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nationalists in the various countries of the 
world. 
The differences must not, of course, be 
imagined insuperable. Srbik himself, a figure 
of authoriy among conservative Austro-
German historians, author of remarkable, 
though in many points contestable works, 
was willing, after the Anschluss, to take a 
place in the Hitlerite Reichstag, though later 
returning, after this sad adventure, to his 
original conservative viewpoint. After his 
retirement in his old age, he once more inter-
ested himself in the Metternich problem. 
As a belated third volume of his work pub-
lished a quarter of a century earlier, lie wrote 
a critical, analytical appraisal of the entire 
literature published on Metternich since 1925. 
His approach remained essentially unchaged, 
conservative, since the episode of the Third 
Reich, which had not yet influenced him in 
1925, could not do so any more after 1945. 
The book, brought up to 1950 by Srbik, was 
completed after his death (with the material 
published between 1950 — 1952) and edited 
by one of his former pupils.'29 In his post-
humous volume Srbik throws a certain retro-
spective light also on his own origins by trac-
ing back the growth of English and American 
interest in the "era of Metternich", mainly 
to the fact that after the First World War, 
many people wavered in their faith in liberal-
ism in those countries "as well", and began 
to search for a peace based on "stabil i ty". 
Western diplomatic historians have been 
undoubtedly more and more appreciative in 
their comments on the lasting character of 
the peace and equilibrium assured to Europe 
by the Congress of Vienna in 1815, and on 
the fact, that , instead of trying to ruin the 
vanquished party completely, an attempt was 
made to reconcile the particular interests 
of different states on the higher level of the 
common interests of a coherent European 
system and general peace. Once again, this 
revaluation was not quite accidental. If the 
makers of 1815 aimed, basically, at the Resto-
ration of the world of the ancien régime, they 
23
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der Mensch. I I I . München 1954. Hrg . v . T a r a s v . B o r o d a j k e -
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did so under entirely new circumstances 
which prevented their returning simply to 
older times. The leaders of foreign affairs in 
the era of Restoration were forced, in some 
measure, to resort to new methods, directed 
not only against an eventual revival of a 
Napoleonic power, but against the threat of 
imminent new revolutions as well. And it is 
difficult to get away from the impression that , 
analysing historical precedents, some XXth 
century authors were, intentionally or not, 
trying to make use of the lessons of the past 
in their search for a solution to be employed 
not only against eventual armed conflicts 
of the great powers, but against the new 
revolutions of their own times as well. The 
case is not in the least altered by the fact 
that many diplomatic historians envisaged 
the improvements in technique and organ-
ization of international policy after 1815, from 
an exclusively "professional" point of view, 
without considering the political character, 
whether progressive or reactionary, of the 
interests tha t had been making use of these 
improvements. According to H. W. Schmalz, 
the years between 1815 — 1820 saw the first 
positive a t t empt to create pan-European 
forms of organization with a view to the 
adoption of "supra-national great power 
policy" (übernationale Grossmachtpolitik).30  
H. Rieben emphasized tha t Metternich's 
policy had endeavoured to serve both Aus-
trian and European interests simultaneous-
ly.31 The stressing of the universal, European 
character of the international system of 1815 
continued after the Second World War as 
well.32 Many authors partly overestimated 
certain elements of the policies followed in 
the era of Restoration, and partly considered 
them in isolation, detached from their origin-
al circumstances. True, the governments of 
the era of Restoration, temporarily prompted 
by common fears to organize common 
30
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defence, recoiled from war as a rude and 
dangerous form of settling the rivalry of the 
great powers and supported the reactionary 
Bourbon-régime in France, their ex-enemy. 
Metternich wanted stability and a united 
front against revolution; to preserve this 
front from dissolution, inevitable in case of 
an armed conflict between the powers, he 
wanted peace, which was of course, in his 
eyes, quite compatible with counter-revolu-
tionary military intervention in I ta ly or 
Spain. This kind of European co-operation 
was naturally represented, first of all, by 
Metternich: by assuming political control of 
Germany and Italy, and by blocking the 
way of a number of national movements, 
the feudal and multinational Habsburg 
Monarchy, composed of heterogeneous ele-
ments, assumed a terrible burden as well. 
The effects of this situation, even in their 
initial phase, sufficed to make Austria feel 
the need for the collective support of other 
powers. The way Metternich understood 
international European co-operation is best 
characterized by the fact tha t the first com-
mon European organ to be established in 
Paris, should have been, in his opinion, an 
anti-revolutionary international police bureau 
of mutual information.33 In this perspective, 
we think, one can more clearly understand 
both the international problems of Metter-
n ichs Europe and some special reasons for 
the interest they still arouse in authors and 
readers, especially in the latest followers of 
the trend initiated by Srbik.34 
The policy of Metternich was directed 
mainly to Germany and Italy; Hungary, in 
any case a constituent par t of the Monarchy, 
played but a subordinate role in it. Accord-
ingly, she is hardly mentioned in Metternich 
literature. However, even Srbik has already 
33
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34
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felt that Metternichs relations to Széchenyi 
present a problem of principle and, con-
sequently, of a certain importance. From this 
the problem appears, whether Metternich 
would have really been willing to consider 
reasonable proposals of reform taking into 
account the interests of the Monarchy as a 
whole and not only those of a "separat is t" 
movement. Srbik answered this question by 
affirming, for obvious reasons, that in Szé-
chenyi's ideas (outlined with Szekfű's aid) 
there was much " tha t touched with those of 
Metternich"35 , that in the eighteen-forties, 
when Széchenyi (to the author's great satis-
faction), retreating, drew closer to the govern-
ment, the two statesmen were joined by an 
" int imate connection",36 and that Metternich 
was, generally, no "ill-disposed onlooker" of 
the Hungarian national movement.37 Srbik, 
of course, mentions the fact , that at the end 
of 1825 Metternich rejected Széchenyi's 
views on the necessity for reforms and for a 
constitutional opposition.38 He goes as far 
as to criticize it as a tactical blunder which, 
in clearing the way for the coming, later on, 
of the much more dangerous movement of 
Kossuth, brought its own punishment.39 The 
point, however, must be made quite clear. 
This was not the case of a thoughtful clear-
headed Metternich, and of a "constitutional 
idealistic" Széchenyi,40 this "political Hitz-
kopf"(l)41 being unable for the time being 
to reconcile their views concerning the pace 
and the measures of the reforms to be intro-
duced: an event, which, though regrettable 
could easily be explained: cool-headed Met-
ternich found Széchenyi's proposals to 
hasty.42 No, this case was tha t of the most 
rigid conservatism refusing to make the small-
est concession and withdrawing to the next 
line of defence only after it became, long 
since overtaken by events, equally untenable. 
The documents published together with 
Széchenyi's Diaries put this controversy of 
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1825 (two personal negotiations, two memo-
randa by Széchenyi) in its proper light. In its 
background was Metternich's determination 
to divert young Széchenyi by all possible, 
means, including attempts at frightening and 
tempting him, from the course he initiated 
from the beginning of the Diet, by his actions 
reminiscent of those of a liberal opposition; 
by his talking Hungarian in the Upper 
House; by founding the Academy of Sciences; 
and by organizing a "reunion", a club com-
posed of young nobles. After his first nego-
tiation with Metternich, Széchenyi wrote 
that , in spite of certain concordant elements, 
they are fundamentally "of opposite creeds".43 
After their second meeting Metternich wrote 
that there were two kinds of opposition in 
Hungary: the old and traditional ( = feudal) 
one which was not dangerous, but the new 
type, embodying the "spirit of the age" and 
represented by Széchenyi and his circle, was 
all the more dangerous.44 In his second memo-
randum45 Széchenyi propounded that he was 
definitely opposed to any bloodshed and 
revolution, and together with his friends sin-
cerely devoted to the dynasty, but he did 
agree with the equality before the law of all 
social classes, with the representative form 
of government, and with national develop-
ment, being fully convinced tha t " the happi-
ness of mankind was to be found in the high-
est possible level of culture and enlightenment 
(Aufklärung)". Metternich, after his attempt 
failed, forwarded this to the State Council, 
remarking tha t they were up against some-
body fantastic and insane. 
In view of these facts i t is, we believe, 
hardly possible to regard Metternich's rela-
tion to Széchenyi as an idyll only momentarily 
disturbed by a regrettable misunderstanding, 
and restored again in their common enthu-
siasm for lof ty things to come. However, in 
volume III of his work, Srbik nearly goes as 
far as to draw a parallel between the two life-
works, in respect, of course, of Hungary only. 
According to him Metternich intending to 
raise Hungary economically, but " t o prevent 
43
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western liberalism from penetrating Hun-
garian constitutional life of old", followed ac-
tually " the same, on the whole contradictory 
way, as the greatest of Magyars", Széchenyi.4" 
As if they had actually wanted the same ! 
As if the feudal constitution of old, which 
became suddenly so dear to Metternich's 
heart after 1825 (with new and graver perils 
looming ahead) had not been called by 
Széchenyi a "rust-eaten system". As if 
Széchenyi had not had to waste, in the eigh-
teen-thirties, so much time and effort on 
trying to disarm, to trap the powerful chan-
cellor, to win him over, or at least to render 
him harmless, in order to carry out the pur-
poses involved in his economic and cultural 
undertakings, his direct political proposals 
having met a complete refusal. In the interest 
of the good cause Széchenyi was ready to 
endure with the best of faces Metternich's 
endless loquacity and egocentric vani ty , — 
not disclosing: with how much difficulty, 
except by dropping here and there, some 
fleeting remark in his Diaries. The legend of 
the Metternich-Széchenyi idyll was facil-
i tated by the tactics used by Széchenyi as 
well as by the fact that all this took place 
in the rather limited milieu of Viennese 
aristocracy, in the salons of aristocratic fami-
lies knowing, and even related to, one an-
other,47 and in the manner usually adopted 
by such circles. But it should also be added 
tha t Hungarian historians themselves stood, 
in the period of counter-revolution, rather 
near to the conservative views of Srbik. They 
also put into the limelight the tragic Széchenyi 
of the forties, restraining his compatriots, 
instead of the daring initiator of reforms. 
Szekfű, of course, clearly stated the fact that 
Metternich had not backed any reform, and 
"refused even the most loyal subject of the 
Habsburgs, Széchenyi, when the lat ter , at 
the beginning of his career tried to win him 
over and to gain the support of the govern-
ment for the initial steps of reform".4 8 But 
on some other points Szekfű also followed 
the example of many contemporary Hun-
43
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garian historians in adopting Srbik's main con-
clusions. With a few exceptions, Hungarian 
authors had not been making independent 
research work on the history of the Habsburg 
Monarchy and on the impact of international 
politics in the period of the Holy Alliance. 
They were glad to accept the facts presented 
by Srbik, even in this somewhat retouched, 
one-sided manner, the more so as they were 
themselves more or less likewise conserva-
tives. Thus they began to point out t ha t Met-
ternich (in a certain period and to a certain 
extent) had no influence on the inner problem 
of the Monarchy (and of Hungary), the he 
was not as much opposed to Hungarian 
national aspirations as Kollowrat, his adve s-
ary, t h a t he did not want to eliminate the 
separate feudal consti tut ion of Hungary 
(especially not its feudal character, and its 
shortcomings). 
I t is not our task here, but that of fu ture 
researchers, to describe in exact details the 
relations between Széchenyi and Metternich, 
including their differences as well. But there 
is one more point still to be mentioned. In 
what has gone before we have quoted only 
what Széchenyi, always cautious in his tac-
tics, himself told Metternich. But it is worth 
while to read his early comments, in his inti-
mate Diaries, on Metternich's own activities 
in his proper field, in foreign affairs. No other 
contemporary Hungarian had followed with 
more attention, sympa thy and knowledge 
the successive dramatic phases of the Euro-
pean revolutionary wave, which progressed, 
between 1820 —1825,fromSpain through I ta ly 
to the East and reached its dénouement in 
Russia, in the Decembrist movement. As has 
recently been pointed out by a young Hun-
garian historian:49 Széchenyi had expressed, 
in a manner at tha t t ime almost unparalleled 
in East-Central Europe, not only his sympa-
thy with the Decembrists, bu t also his relatively 
jus t appraisal of the social meaning and his-
torical importance of the events in Russia. 
Széchenyi stated tha t this "struggle between 
absolutism and the rights of the peoples" 
4B
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was not finished with the suppression of t he 
uprising. I t will have fu r ther chapters; " t h i s 
drama will not end wi thout chains and 
blood". I t would not be very difficult t o 
recognize even certain t rai ts of an abort ive 
Hungarian Decembrism in the at t i tude of 
Széchenyi, the young hussar officer, condemn-
ing with such resolute f irmness Metternich's 
whole interventionist and absolutist foreign 
policy (including the Holy Alliance), watching 
with such sympathy the destinies of the 
leaders of the freedom movements in o the r 
countries: officers like the Spanish Riego and 
the Russian Pestiel. In 1823, meditating on 
the case of Confalonieri, " t h e martyr of t h e 
peoples", sentenced to death , young Széche-
nyi raises the alternative of enduring servi-
tude or of shedding blood for his coun t ry ; 
and he is ready to f ight for liberty, yes, b u t 
not for one-sided, feudal " l iber ty" assuring 
all r ights to noblemen, while the peasants 
remain only "servants, slaves". No t h a t , 
would be deplorable.60 Széchenyi was, of 
course, no revolutionary, but he had very 
litt le doubt about the reasons for the inher-
ent weakness of the feudal opposition of old, 
reasons which were known to Vienna, to t h e 
Austrian government and, thanks to t h e 
latter, to foreign powers as well. His crit ical 
remarks clearly show tha t Széchenyi detested 
the " f e u d a l " nationalism, prevalent before 
1830, of the Hungarian nobility, together 
with its provincial self-satisfaction, its social 
falsehood and its ensuing weakness. 
Certain views of earlier Hungarian histo-
r iog.aphy still appear sometimes in the recent 
writings of one or two Hungarian au thors 
living abroad. The hook written on t h e 
Habsourg Monarchy and Hungary5 1 b y 
professor Gyula Miskolczy, who recently died 
in Vienna, was criticized by the exponents of 
more t h a n one trend in the historiography of 
western countries. A German critic (represent-
ing the "Siidost"-trend in Munich) b lames 
him for giving an insufficiently (?) favourable 
account of Hungary's relations with t h e 
" C f . Diaries, I I . pp . 353, 355, 359. 
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Viennese government. An Austro-American 
critic (representing a third trend to be outlined 
below) is satisfied by the views expressed 
by the author on this point (regretting only 
tha t the Hungar ians had not, in those days 
of old, the same views regarding the Habs-
burg Monarchy), but blames the book for 
underestimating the importance of the nation-
ality problems in historic Hungary , and for 
failing to perceive that "basically the prob-
lems of this s tudy is not the interrelationship 
of two peoples, bu t of eleven". Both critics 
consider the documentation of the book 
somewhat defective, and, in the last analysis, 
both oppose its conception, as an extension of 
t ha t of Srbik, and represented in Hungarian 
historiography of the nineteen-thirties by 
Szekfű (in his earlier works) and by his gen-
eration of historians, to which, as one of its 
younger members, the author also belonged. 
In one of the articles published on the 
occasion of the Széchenyi-centenary by Der 
Donauraum, organ of the Forschungsinstitut 
f ü r Fragen des Donauraumes in Vienna, Béla 
Menczer went even further in reviving the 
old Metternich-legend.52 Considering the Szé-
chenyi-Metternicli problem as one of wider, 
European interest , he propounds some already-
familiar theses of the close connection of the 
two statesmen with each other. According 
to him, Metternich devoted much time to 
Széchenyi, because he needed, after 1825, 
a suitable leader at the head of the Hungarian 
nobility, just as he needed a strong Hungary 
against Russia. Instead of hindering Hun-
garian aspirations and national development, 
Metternich (in the author's opinion) had actu-
ally been promoting them; Hungary received 
a " t r ue Metternich-régime", in 1845 only, 
with György Apponyi at the head of the 
country 's government and with Széchenyi at 
the head of the department for transport and 
communication. (But why not sooner, if 
Metternich had really wanted i t? Why at the 
t ime, precisely, when his influence on the 
inner problems of the Monarchy had, accord-
6 2
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ing to Srbik, greatly diminished, and when, 
above all, liberal opposition and reform move-
ment became, in Hungary, strong enough to 
make Vienna change its tactics?) All this 
would not require further comment if the 
author had not referred to a well-known 
sta tement of Metternich, declaring, that he 
had always known Széchenyi as a sincerely-
loyal politician. The statement is, of course, 
genuine. Obtained from Metternich by Lady 
Széchenvi around 1853, in the f i rs t phase of 
Széehenyi's years in the mental home of 
Döbling, it was intended most probably to 
calm the patient , to relieve him of his self-
accusations and self-torment. The picture, 
however, is not complote wi thout another 
statement of Metternich, not quoted in the 
article in question. Receiving in October 
1848, in his exile in England, the news of 
Széehenyi's t ragedy, Metternich sent a letter 
f rom Brighton to Disraeli, the fu tu r e leader 
of English conservatives. You know probably 
Count Széchenyi, he wrote, " u n des fauteurs 
les plus marquants des changements que dans 
son organisation intérieure a éprouvé la Hon-
grie dans le cours des dernières 25 années. 
After a breakdown, he is now in a mental 
home, but in his lucid moments " i l rentre 
dans les faits historiques", saying: "Le 
P(rince) de M(etternich) m'a toujours averti 
du mal que je faisais. Il m'a dit : Ne touchez 
pas au fondements de l'édifice sans quoi il 
écrulera en entier. Je n'ai point su profiter 
de cet avertissement ; j'ai tué mon pays.' 
and then "il rentre en fureur''. I t is evident 
t h a t Széchenyi the reformer was still rejected 
by Metternich, even now, after the revolution. 
I t is also evident tha t Metternich tried to 
make the tragedy of Széchenyi appear as a 
justification for his (Metternich s) policy. 
As if Széchenyi not in his delirium, but in his 
lucid moments had accused himself, thus 
just ifying Metternich ! In his reply, Disraeli 
did not fail to draw the unspoken lesson of 
Metternich's let ter: the fate of Széchenyi, 
" w h o m I knew only by reputation, is dramatic 
and fulfils the laws of poetic just ice".5 3 
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The third main t r end to he analysed below 
is not less intent on proving the high value of 
the historical role of the Habsburg Monarchy, 
bu t by means of more up-to-date arguments . 
Instead of the feuda l and dynastic great 
power, its central subject is the multinational, 
supranational state. 
The exponents of this third tendency re-
cognized that by adopt ing a p la t form based 
on the "system ' of Metternich, however 
one tried to consider i t exclusively f r o m the 
angle of foreign affairs , detach bed from its 
social context, it is, still, impossible to tackle 
the very problems which had wrecked the 
system. In the last analysis the development 
of German, I tal ian, Hungarian and other 
Central and Eastern European national move-
ments was a historical fact not to be altered 
by the approval or t he displeasure of poster-
ity. One cannot s t and by a model designed 
to defend feudalism, evidently wi thout any 
hope of lasting success. Accordingly the 
point made by the authors representing this 
third tendency is t h a t the Monarchy should 
be considered mainly as a large-scale experi-
ment , as an a t tempt of historical importance 
to create a mult inational state in a pa r t of 
Europe, where the creation of one kind of 
multinational, supranational political frame-
work must be regarded as a necessity. As a 
consequence, they transcended, in their 
analysis, the old-type problems of feudal 
diplomacy and reached the level of the prob-
lems dealing with the relations of the supra-
national political un i t with the bourgeois-
national movements and, respectively, of 
these national movements with one another. 
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The leading exponent of this trend, Robe r t 
A. K a n n , presently professor of Ru tge r s 
Universi ty in the Uni ted States, recent ly 
published a critical comment on the Metter-
nich problem.54 Very cautiously and discreetly 
he censured some of the evidently ant iquated 
ideas still appearing in Metternich l i tera ture . 
This a t t i tude expressed very well the n a t u r e 
of the relations between the two t rends of 
opinion: the third and the second one, as we 
called them. In some respects the two are 
related to each other, wi th certain common 
elements. In other respects, however, t h e y 
differ, especially in the t he lessons drawn f r o m 
history and the proposed solutions. K a n n 
agrees with the opinion tha t " the disintegra-
tion of the Habsburg Empire at the end of 
World War I was a ma jo r tragedy in in te r -
national relations". I t is, he adds, "psycholo-
gically quite understandable that the impac t 
of the dark forces of our time should chal-
lenge the historian to por t ray Metternich in 
a favourable light". However Metternich'* 
"un ique contribution" was not, as Srbik had 
believed, a system of political philosophy, 
but " t h e creation of a system of international 
politics according to supra-national and 
supra-par ty principles". Well, we should 
probably not qualify Metternich's policy as 
being of quite "supra-par ty principles" and 
of lacking "ill crusading and anticrusading 
idea" , in view of his unwearied crusading 
against all "subversive" parties, and of the 
extremely wide sense he attributed to the 
ra ther vague epithet "subversive". But t h a t 
is beside the point. K a n n is right in poin t ing 
out t h a t Metternich's policy was, in respect 
of social evolution, untenable, and tha t even 
Metternich himself was no t completely u n a w -
are of this fact, wi thout his being able , 
however, to look for support in " p o p u l a r 
sovereignty". Kann also states tha t i t is 
wrongly supposed by some authors t h a t 
Metternich's "skilful containment of R u s s i a " 
was successful and could serve as a model a t 
the present time as well, and that Met ter -
nich, b y his system, doubtless prolonged the 
6 4
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Impact on International Relations. T h e Journa l of M o d e r n 
H i s t o r y 1960, Ns 4, pp. 3 3 - 3 3 9 . 
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life of the Habsburg Monarchy. I t is likely 
t h a t he in fact shortened it. 
I t was, however, not in tnis article, but 
in an imposing work of two volumes, published 
ten years earlier on the "multinational 
empire" of the Habsburgs, t h a t the author 
tried to lay the foundations, and to set out 
the main problems, of his trend.5 5 Starting 
with a short summary of some basic, general 
characteristics of the Habsburg Monarchy, 
Volume I proceeds to take the nat ional move-
ments one by one, describing the develop-
ment of each separately, with particular 
attention to the period between 1848 —1918, 
bu t with many retrospections to preceding 
times. Volume I I (Empire Reforms) analyses 
the proposals and projects this period prod-
uced concerning the reorganization of the 
supranational framework, and its adaptation 
to new demands. The hook gives a detailed 
analysis not so much of the actual economic 
and social forces a t work in the evolution of 
the peoples concerned, or the ensuing objec-
tive political realities, but of their reflection 
in ideologies, the way they were mirrored in, 
and expressed by , contemporary political 
literature. Of the lat ter , the author presents 
a vast and interesting collection, making 
extensive use of the printed source material, 
bu t generally remaining on the level of the 
ideas, of the opinions of groups or even of 
individuals, analysing the "prescriptions" 
ra ther than the ills in their complex rela-
tionship to the whole of historical evolution. 
Examining the problems of Hungary in 
the era of dual ism, the author points out, 
with severe and , i t should be added, fully 
deserved and just i f iable criticism, the oppres-
sive character of the social and national policy 
of the nationalist Hungarian rul ing classes. 
This rabid nationalism had evidently been 
successful in making itself ut ter ly impossible 
by becoming stigmatized and ha ted every-
where in the world, on all sides, on the right 
as well as on the lef t . I ts "success" was great 
enough to compromise, even the bourgeois-
national reform movement before 1848. In 
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K a n n ' s book, the critical appraisal of the 
"na t iona l concept of Magyarism", including 
the national awakening before 1848, is based 
mainly on the analysis of facts and words 
da t ing front the X X t h century, wi th the 
explanation that in this way it gives a clearer 
p ic ture , which is easier to unders tand. The 
au tho r does state t h a t the motive of social 
progress in the evolution of the Hungarian 
movement before 1848 was more significant 
t h a n that of nationalist oppression ( the lat ter 
also being an established fact at t h a t time). 
There are still some points in the r e fo rm era, 
which, in our opinion, are not quite correctly 
interpreted by him. First of all the f ac t that 
Kossuth differed f rom Széchenyi, primarily 
because he represented a more radical version of 
t he economic, social and political programme 
of bourgeois-national transformation, was 
more resolutely opposed to feudalism, and 
was less limited by the viewpoint of the 
aristocracy and of the big landowners. 
Accordingly, he differed from Széchenyi not 
only in representing a more intolerant nation-
alism and in proclaiming a nationalist policy 
of Magyarization towards the other national-
i t ies; a policy which, although more or less 
explained by the social structure of t he libe-
ral-national reform movement in Hungary , 
contradicted the basically progressive charac-
t e r of this movement and cannot be regarded 
as either progressive or just. The chap te r of 
K a n n ' s hook on Hungary begins wi th a very 
appropriate Auftakt, a quotation f r o m Szé-
chenyi 's famous lecture in the Academy of 
Sciences in 1842, warning his compatr iots 
against forcible Magyarization. This shows 
t h a t the author recognized the importance 
of Széchenyi's action. But surely a historian 
can do something more with the "s t range 
genius" of Kossuth than censuring (with 
reason) his policy towards the nationalities.56 
The author does no t understand Kossuth ' s 
reasons for opposing a simple customs union 
between backward, agricultural Hunga ry and 
industrially developed Austria. This "shor t -
s ighted" policy was intended to p romote the 
evolution of Hungary ' s own indus t ry and 
« I b i d . I . p. 118. 
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with i t , tha t of capitalism. Though certaiuly 
not a tactical move to be welcomed by 
Vienna, it appealed to the middle and lower 
strata of the Hungarian nobility, and to the 
local bourgeoisie, who had all been complain-
ing of the "colonial" dependent status of 
their country. Kann does not recognize the 
socially progressive character of the f ight of 
the liberal opposition, with Kossuth in its 
first rank, for the liberation of the serfs, 
and for a general and proportionate distrib-
ution of taxation. He at t r ibutes all creative 
reform to Széchenyi and all defeated initia-
tives exclusively to Kossuth. We could men-
tion tha t count György Apponyi is not be 
ranged among liberal reformers like Deák and 
Wesselényi; that , since no language law was 
enacted at the end of the Diet of 1847/48, 
this law could not have such serious con-
sequences concerning Serb schools,67 tha t the 
text of the nationality bill published in the 
pamphlet of János Ludvigh,6 8 quoted by 
Kann,6 9 dated from 1861 and not from 1848; 
or t ha t Wesselényi did not play a great role, 
similar to that of Deák,6 0 after 1849, he 
was a blind and broken man, even before he 
died on his return to Hungary in 1850. Some 
other phenomena are t rea ted as quasi inde-
pendent of their historic circumstances and 
not as the products of the different phases of 
the struggle between revolution and counter-
revolution. The octroyed imperial constitu-
tion of March 1849 is criticized by the author 
from many angles, other than tha t of the 
Hungarian revolution.61 Bach's absolutist 
system, more or less condemned by all Hun-
garian historians, is, if not exonerated, at 
least given the good point of being "socia' ly 
ra ther progressive" and of having created 
good public administration.62 Széchenyi, re-
covering his senses in Döbling and writing his 
seathing political satires with a view to 
" I b i d . e. p p . 1 2 2 - 1 2 3 , 286. 
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launching a desperate at tack upon the Bach-
administration, was of a different opinion. 
Still, we have to follow Széchenyi's advice 
and look, f i r s t of all, for our own faults. 
We have commit ted the mistake, among 
others, of not giving sufficient assistance to 
historians working in other countries on 
problems of our history. We have not 
published in modern, detailed monographs, 
written in languages accessible to foreign 
research workers, all the new results and 
factual material produced by recent Hun-
garian historiography concerning especially 
the first half of the X l X t h century. The 
giving of correct information to historians 
is not yet equivalent , of course, to convincing 
them. But i t is an indispensable requisite 
for convincing them. Serious works, offering 
a vast array of well digested facts, always 
have a weight of their own. 
The Hungar ian reform era and the sub-
sequent revolution of 1848, painted a hundred 
years ago in glowing colours (especially as 
far as Kossuth was concerned) by enthusiastic 
English and American authors, now seems to 
be provoking increasingly unfavourable cri 
ticism, mainly with reference to its inter-
national aspect and to its relations with the 
other nationalities (and especially as far as 
Kossuth is concerned). This ra ther negative 
standpoint of many western historians, and 
not only of exponents of the three main trends 
of opinion mentioned above, makes a single 
exception of Széchenyi who, as an adversary 
of Kossuth, is now in all respects fully justi-
fied. We are, of course, not yearning for an 
uncritical pas t . Nor do we agree with the 
idealization of Kossuth, a procedure which 
reappeared recently, to a certain extent, in 
some products of Hungarian Kossuth-litera-
ture. But we regard Széchenyi as one of the 
great figures of Hungarian history, with a 
life-work in no need of being anxiously pro-
tected from the search for t ru th , and the 
frank, critical spirit he himself had always 
demanded. 
An American author, A. Whitridge, con-
siders Széchenyi as one of the most far-
sighted reformers of his age, who took the 
middle course between the two extremes, 
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represented by Metternich and Kossu th ; 6 3  
had his advices been followed, the Monarchy 
could have avoided the crisis of 1848. This 
book was, unfortunately, not to be found 
in the libraries of Budapest , and on the basis 
of the passages quoted from it by other 
authors, we are unable to define its s tandpoint 
more precisely. There are, in any case, some 
authors who regard Kossuth as a sort of 
nationalist dictator intent on hegemony, 
ra ther than as a bourgeois revolutionary 
fighting for social progress and national 
freedom. Even an authori ty as well-known 
as A. J . P. Taylor is somewhat inclined, in 
his remarkable and otherwise far f rom con-
servative book on the Habsburg Monarchy, 
to this interpretation of the elements to be 
found in Kossuth's policy.61 In an interesting 
volume on the history of Hungary, D. Sinor, 
the English orientalist of Hungarian origin, 
sides not less completely, though from a dif-
ferent viewpoint, with Széchenyi, against 
Kossuth.6 5 In the introduction he states tha t 
it was impossible for him to subscribe 011 
every point to the traditional or the more 
recent, Marxist interpretation of Hungar ian 
history, the divergences in points of view 
being "particularly noticeable in the assess-
ment of some outstanding personalities". 
In his assessment of Széchenyi and Kossuth 
the author stands certainly nearer to Szekfű 
than to the Marxist historians, al though 
Sinor's Széchenyi is more of a practical refor-
mer and much less of the religious moralist 
t han Szekfű's Széchenyi. In Sinor's opinion 
" t o no one since before the Turkish occupa-
tion does Hungary owe more than to h im" , to 
the "ext raordinary genius" of Széchenyi, 
who " m a d e an unparalleled contribution to 
his country 's welfare" by his achievements 
in the different fields of human activities. 
Széchenyi was, according to this author, " n o 
polit ician"; he thought , "probably r ight ly" , 
tha t " t h e chief evils which bedevilled Hun-
garian life were of an economic and social 
•» A. WHITRIDGE: Mm in Crisis. The Revolution of 18 ill 
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nature and tha t they could be cured within 
the existing political f ramework" . Hungarian 
Marxist historians do not th ink tha t Széche-
nyi was right in this opinion. Also in Kossuth 
activity they see more than a simple sequence 
of bright but unrealizable prospects, of "spec-
tacular and inefficient" undertakings (as the 
Association for Industrial Protection, and 
the a t tempted boycott of Austrian manu-
fectured goods is called by the author), or of 
"nonsensical slogans/ (e. g. "Hungar ian , take 
to the sea !"). Sinor finds Kossuth 's character, 
in many respects, difficult to understand; 
Kossuth had unparalleled popularity and 
influence, " y e t he brought disaster to his 
country". In 1848 he prepared Hungary with 
prodigious energy for the conflict which he 
considered inevitable, " a n d in this he was 
so successful that the ordeal became in-
evitable", though, as the war "was impossible 
to win, i t should have been avoided at all 
costs". Surprisingly enough, the author does 
not a t t r ibute particular importance to the 
nationality question in Hungary before and 
during 1848. The lack of a consistent and 
progressive policy towards the nationalities 
in 1848, was, according to him, of small 
consequence, responsibility for the conflict 
between Hungarians and the nationalities 
resting mainly on the earlier Habsbourg 
policy of favouring Slavs and Roumanians 
at the expense of Hungarians. Relations 
between Croats and Hungarians in 1848, con-
sidering their embittered political struggles 
during the preceding years, are viewed, we 
believe, a little optimistically by Sinor, in 
whose opiniou Jellacic was nominated Ban 
of Croatia by Vienna in order to prevent the 
new Hungarian government f rom "granting 
some or all of the Croat claims" and from 
re-establishing" the old fr iendly relations 
between the two peoples".66 Sinor's view-
point in these matters is evidently very 
different from that of Kann and his followers, 
although both agree in regarding the Habs-
burg Monarchy as a historical necessity. 
Kossuth's project for a Danubian confederacy 
is rejected by Sinor on the ground that such 
«• Ib id . p p . 259 — 260. 
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fraternal sentiments, " t hough highly de-
sirable, might better have been invoked to 
weld together a confederation within the 
existing Habsburg f ramework" , because 
"h is tory has since shown tha t , despite i ts 
signal weaknesses, the Habsburg monarchy 
was the only form of government capable of 
maintaining a measure of concord among the 
heterogeneous peoples of the Danube val-
ley".67 Whether these views should be regard-
ed as symptoms of a new trend, somewhat 
different from the Austro-American one, 
bu t reverting, in England, to long pro-
Habsburg conservative and liberal t radi t ions 
or whether they are only an individual , 
reshaped edition of the former Hungar ian 
version represented by Szelcfű, it would be 
hard to define their exact nature and location 
at the moment. 
In October 1960, a special number dedi-
cated to the memory of Széchenyi was pub-
lished by the Journal of Central European 
Affairs, and American review edited for more 
than twenty years by professor S. Harrison 
Thomson of the University of Colorado, an 
authori ty on Czech history, with the help of 
a committee now consisting, among others , 
of Czechoslovak and Polish historians in exile 
(O. Odlozilik, O. Halecki, etc.). There are 
(hree longer articles on Széchenyi in this 
special number. The f i rs t deals with the 
Széchenyi-problem in general, the second 
with the economic background of Széchenyi's 
reform, and the third with Széchenyi's views 
and policy concerning the nationalities.68 
Of the three articles, the second, wri t ten 
by the well-known historian Béla Iványi-
Griinwald,69 living in London since 1938, 
has to be given first place here. More t h a n 
" I b i d . p . 272. 
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thirty years ago, Iványi-Grünwald was, one 
may say, the first to point out the impact 
on the economic life of Hungary , of the agri-
cultural prosperity and of the subsequent 
agricultural crisis in the early X l X t h cen-
tury, as well as the fact t h a t the Hitel, f a r 
from being a product of an imaginary va-
cuum, was deeply rooted in the economic, 
financial problems of Hungarian landowners 
of tha t t ime. His present article gives a sum-
mary of his results. It also takes into consi-
deration some products of recent Hungarian 
Marxist l i terature, without adopting, how-
ever, their views concerning the crisis of 
feudalism and the development of the con-
ditions of capitalism. He still refers, as far 
as the religious motives of Széchenyi are con-
cerned, to S-ekfű 's "classic analysis" in the 
"Three Generations", bu t he clearly points 
out also the importance of the impact of the 
country's economic conditions in the fact 
that Széchenyi turned against feudalism and 
began to look for models in other, more 
advanced, capitalist countries. 
Beyond this article, no a t tempt is made, 
in the special number, at a detailed analysis 
of Széchenyi's social programme or of the 
class-relations of society in contemporary 
Hungary. Still, even the nationality problem 
can hardly be fully understood without the 
aid of such an analysis. The author Ferenc 
Wagner, now of the Library of Congress, 
writing of Széchenyi and the nationality 
question, makes extensive use of recent Hun-
garian historical literature, quoting in his 
footnotes the latest contributions by Marxist 
authors as well. He makes however, little or 
no effort to describe in detail the social back-
ground of the problem. He confines himself 
to giving a short and possibly objective 
account of the main facts of the development 
of the Magyar and other non-Magyar nation-
al movements in Hungary, and of their 
conflicts. In the Kossuth-Széchenyi contro-
versy concerning the nationality problem he 
sides, natural ly , with Széchenyi (the supposi-
tion that Kossuth most feared pan-Slavism 
and Széchenyi, Germanization, is, however, 
not quite satisfactory). He states that Szé-
chenyi was right both in principle and in 
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practical politics in opposing forcible Magyar-
ization. He disapproves of Kossuth 's intole-
ran t policy toward the nationalities, but also 
of the failure of tne Slavs to follow Széchenyi's 
example in self-criticism and to promote 
co-operation on their part. Recent Hungarian 
historians, especially Zoltán I . Tóth, consi-
dered the absence, in 1848, of a progressive 
and coherent policy toward the nationalities, 
together with the unwillingness of the Hun-
garian leaders to concede them appropriate 
rights, as a grave mistake. Wagner goes as 
far as to contradict , in some measure, this 
opinion. He argues tha t as it would have been 
hardly possible by any suitable concession 
to win the leaders of the nationalities over to 
the cause of the Hungarians, the mistake was 
of no serious consequence. I t would be beside 
the point to expatiate here on our reasons 
for not sharing his opinion. Wagner is, how-
ever right in pointing out the far-reaching 
and favourable reaction created by Széche-
nyi's views concerning the nationalities in 
international public opinion. R. Saint Taillan-
dier extolled it in the Revue des Deux Mondes 
in 1867, quoting Palacky's words: " Vous 
vous occupez du comte Széchenyi. C'est une 
grande figure. Széchenyi est le seul Magyar 
qui est en respect des autres races."10 In a 
sequence of articles (based on Saint Taillan-
dier's paper), the weekly of Charles Dickens" 
declared in 1870: "Széchenyi's opinions 
remain to this day far in advance of those of 
his countrymen, — far in advance indeed of 
the opinions which still prevail in England 
respecting the t rea tment of alien races . . . " 
From all this, Wagner concludes that Szé-
chenyi's " theses on the nationality problem 
have withstood all the crucial tests of our 
changing t imes" , and that " t h e modern idea 
of peaceful coexistence of nat ions" is clearly 
expressed in Széchenyi's writings. On another 
occasion he s ta les even more explicitly: it is 
" a well established fact t ha t Is tván Széche-
nyi 's views of the nationality question are 
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applicable to the structure of a multinational 
state".7 2 This already sounds familiar. But 
we have to call at tention to the fac t that it 
would he erroneous as well as u n j u s t to pre-
sent Széchenyi's views, which had actually 
expressed, at their time, a very advanced, 
progressive, tolerant and wise standpoint 
concerning the nationalities, as an abstract 
ideal, as a model to be adopted in all times, 
as a prescription of immanent value. Szé-
chenyi's views inevitably reflected, on many 
points, the conditions of the historic Hungary 
of his times. They involved a number of 
requisites (including Hungarian as the offi-
cial language, spontaneous assimilation by 
means of the cultural "super ior i ty" of the 
leading nation, etc.) which corresponded to a 
given set of circumstances only, in a given 
early phase of the development of national 
movements in East-Central Europe, soon to 
be superseded by new sets of circumstances 
never ceasing to change and with new, suc-
cessive phases of historical evolution. 
In the light of all this some elements of 
Bárány's article become easier to understand. 
I t appears, at f i r s t reading, somewhat rhap-
sodic in its sequence of ideas. Several themes, 
interwoven, are here alternating with each 
other. First, the recording of Széchenyi's 
international echo in literature and public 
opinion (pp. 251 — 259); the reader ' s atten-
t ion is directed here to some little known and 
interesting facts as well. This is followed by 
a summary appraisal, relatively r ich in foot-
notes, of the Széchenyi-literature, with some 
biting remarks directed against Marxist writ-
ers at the end (pp. 252, 258 — 260, 262—265, 
267), completed by a short biography of Szé-
chenyi (pp. 257, 266 — 267), and by a some-
what dramatized confrontation of some 
contradictory elements of his life-work with 
each other (pp. 260 — 262). Meanwhile the 
author distinctly dissociates himself, more 
definitely than Kann , from the conservative 
followers of the Metternich- legend. He points 
out that Metternich always distrusted Szé-
chenyi and regarded him as the initiator of 
the movement leading to revolution. He does 
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not stand up to Srbik's too imposing work 
(he evades it with a courteous phrase), bu t 
he criticizes Menczer's article for overemphas-
izing " t h e positive aspects of the co-opera-
tion between Széchenyi and Metternich wi th 
regard to the period 1825—40" and for 
ignoring "some rather important results of 
Hungar ian historiography . . . in order to 
jus t i fy the Chancellor's high-handed and 
short-sighted att i tude both toward H u n g a r y 
and Széchenyi". Nor does he subscribe to the 
way Széchenyi was portrayed by "conserva-
tive reaction" and right-wing nat ional ism 
af ter 1919. Though reviving the idea of 
"ethical reform", he connects it wi th the 
transi t ion from feudalism to capitalism. On 
the other hand, however, he declares t h a t 
the European importance of the Széchenyi-
Kossuth controversy lies in the fact t h a t it 
remained, up to our days, a symbol of the 
conflict between the ideas of revolution and 
of peaceful evolution, as well as between the 
principles of complete national independence 
a t any cost, and of coexistence within the 
framework of a supranational monarchy. 
Széchenyi never forgot, not even in his early, 
" rad ica l " period, " t h a t under the given inter-
national circumstances the Habsburg Monar-
chy was a European necessity, the abolition 
of which would have meant a power vacuum 
in Central Europe, and consequently a dan-
gerous situation for all small nations of the 
a rea" . 
All this comes perceptibly near to the 
trend which, having a special interest in the 
problems of multinational state, has pre-
viously been mentioned in connection wi th 
the works of Kann. Bárány evidently does 
not completely subscribe to all points of this 
t rend, without, however, openly revealing his 
differences. He criticizes what he finds un ten-
able in the negative assessment of Kossuth 
presented by Whitridge and by Taylor, bu t 
does not say a word against the hardly less 
critical remarks directed against Kossuth by 
K a n n , whose work he quotes only inciden-
tal ly. I t would be hard for us to define the 
Teasons for these differences and for this 
reserved att i tude. The question arises whether 
i t is par t ly connected with an aversion to 
Austro-German centralist sympathies which 
here and there appear in the works of Kann, 
or whether it is partly the preference of the 
Journal for Czech and Polish federative 
ideas. In any case, the main point can pro-
bably be stated. These articles, not being 
able to formulate and to initiate a new con-
ception of their own, a new trend of general 
interest, are following the nearest existing 
main current , trying to take, within its 
limits, a course of their own. They are flying 
the flag of Széchenyi, a new Széchenyi who, 
with remarkable foresight, outlined a hundred 
and twenty years ago the Hungarian version, 
in the form most adapted to the main cur-
rent of opinion, of the ideology of the theoret-
ic system of the multinational and suprana-
tional state. 
IV. 
It is, we think, the oldest Széchenyi, the 
original one, whom we are supposed, as 
historians, to present to our readers, jus t as 
he actually was. Our task is to define the 
original historical personality in its social 
and political setting. And in achieving this 
task, we have to be searching for the t ru th 
with the passionate a t tent ion and with the 
intrepid stubbornness of a Széchenyi, who 
declared tha t he intended to advance and 
to be of use, even if his wings were clipped 
or his feet cut off. One or two authors, living 
far away in other countries, or even conti-
nents, expressed doubts, with just the slight-
est mixture of pity and reproach, whether 
we could properly do our work here at home, 
within the restricted limits "of the precon-
ceived principles of a rigidly applied histo-
rical determinism".7 3 Glancing, however, over 
a century or more of Széchenyi-literature, and 
reflecting well upon its principal errors, they 
will probably admit tha t we are not hampered 
any more by one of the heaviest of burdens, 
by one of the psychologically most crippling 
and agonizing obstacles which prevented, 
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f rom Zsigmond Kemény to Árpád Károlyi 
in succession, so many outstanding and bril-
liant talents f rom getting to the very core of 
the Széchenyi-problem and of many other 
problems, f rom recognizing them in their 
complete reali ty. In all these writers and 
historians, jus t as in all the social class they 
have represented, there was, deep in their 
heart , unconsciously or not, aversion from, 
and fear of, the revolutionary movements 
of their own times, fear of their own people 
in their own country. 
I t is almost surprising, how often this 
fear and this aversion found expression in 
their works on Széchenyi. They had been 
considering the past , from the angle of their 
own problems, in search of lessons or of 
justifications. Tha t is why they were so 
much attracted by the Széchenyi of the 
eighteen-forties, trying to restrain the reform 
movement f rom taking a more radical course. 
Tha t is why they kept on quoting Széchenyi's 
tragic warnings f rom this period. From this 
handicap, once the cause of so many warped 
views obscuring so many sharp eyes, we have 
certainly shaken ourselves free. Consequently 
we have no reason to ignore, in Széchenyi, 
the daring initiator of reforms, who, rising 
above his own class, the basically reactionary 
class of big feudal landowners and aristocrats, 
started the fight, against feudalism on a 
modern, European level. The historic and 
human greatness of this deed is not altered 
in the least by the fact tha t Széchenyi had 
never been able to break away completely 
from the sphere of interests of his own class. 
The new and significant point was that he 
ranged even the people, the oppressed serfs 
among the members of the nat ion and that 
he actually intended to raise them to this 
position. But we know tha t the nation he 
envisaged was not only to include the land-
owning aristocracy, retaining its economic 
power, but was even to remain under its 
political leadership, though this aristocracy, 
in Széchenyi's intention, had f irst to grow 
better, to pass through, and to be purified 
in the hard school of re-education on the 
principles of criticism and self-knowledge. 
We know tha t it was for this reason tha t 
Széchenyi had so cautiously tackled the 
problem of the demolishing of feudalism, 
tha t he shrinked from letting the people 
take political actions, and tha t he feared 
revolution. The flourishing of national cul-
ture was, in the eyes of Széchenyi and of 
many of his progressive compatriots, inse-
parable from the maintenance of the rule of 
the narrow upper classes of society. They 
could not envisage a future, when the lasting, 
positive values of this culture are solicited 
with more devotion, defended with more 
ardour, cult ivated with more industry by 
the sons, the descendants of this people than 
they had ever been by some, exceptis exci-
piendis, pompous magnates and untutored 
squireens of olden times. It is difficult to 
remain unmoved in looking at Széchenyi's 
recurrent efforts to enlist, by all the argu-
ments, reasons, and devices of a personality 
of historic greatness, his fellow aristocrats 
in a team, in a vanguard, organized and 
created in his own image, with the intention 
of acting with them and through them. \11 
these efforts were to remain, on the whole, 
unsuccessful. Even in the forties he was 
listened to only as one who represented the 
lesser of evils. The team kept on disintegrat-
ing before it became a reality, its pieces failing 
from Széchenyi's hand. The same happened 
later on, in Döbling: once again Széchenyi 
tried to mobilize his fellow-aristocrats for an 
active f ight against absolutism, and once 
again, for the last time, he was let down by 
them. Symbolically enough, count Emil 
Dessewffy, president of Széchenyi's Academy 
of Sciences, refused to read out during a 
session, the rousing letter writ ten by Szé-
chenyi to the Academy as a protest against 
oppression. 
These burdens have all fallen from us. 
We have no reason left for fearing our own 
people. And we cannot have any doubt about 
the fact that no one is anxious about , or feeling 
sorry for, the former vanished positions, of 
the ruling classes. There may still be dif-
ferences of opinion, even among Marxist histo-
rians, concerning the exact interpretat ion of 
certain proposals of Széchenyi or of the suc-
cessive phases of his programme. But the 
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main point is clearly defined by Barta:7 4 the 
historical importance of Széchenyi lies, first 
of all, in the fact t ha t he initiated progress 
by lending wings to the reform movement , 
and not in the other fact that he stopped 
short on a line, somewhere between evolution 
and revolution, trying to hold back social 
programmes which, advancing wi th more 
radical steps, began to outdistance him. 
And with this the matter would be settled, 
had Hungary been, in the X l X t h century, 
an independent country inhabited by one 
nationality only, f ighting out its bourgeois 
revolution isolated, and within its own limits. 
But it was far from being such a country. 
Accordingly we have to touch, in addition 
to the problem of social transformation, also 
those of Hungary 's relations with her national-
ities and with the Habsburg Monarchy as 
well, never forgetting tha t it was in continual 
interaction that these three problems made 
their impact felt on Hungarian political life. 
Recent Hungarian historians do not con-
tent themselves any more with merely approv-
ing Széchenyi's tolerant policy toward the 
nationalities. They are, of course, no t satis-
fied by the old explanation deducing this 
policy from Széchenyi's humanity and bene-
volence exclusively. This policy was deter-
mined evidently by motives and circumstan-
ces which have to be thoroughly studied. 
Bourgeois historiography, if it tried to go 
beyond emphasizing Széchenyi's moral char-
acter, traced back his policy toward both 
the nationalities and the Habsburg Monarchy, 
to his recognizing the fact that the balance 
of forces was unfavourable to Hungary . But 
even the weighing of the forces in question 
depends, to a certain extent, on the social 
class from the angle of which one is trying 
to get near to the realities, and on the inter-
ests one wishes to serve. The balance was 
not the same for those, who, in comparing 
forces with the Vienna government, consi-
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dered only the nobility, and the higher classes 
as an active political force, and for those who 
were ready to mobilize even popular masses. 
That is, the balance itself changes, in some 
measure, with the two alternative policies. 
Or, the free development of a national in-
dustry and a more radical social progress 
could eventually have promised a greater, 
more efficient at tractive force to the Hun-
garian nation than the slower and roundabout 
way to capitalism. An objective, actual s ta te 
of forces, needless to say, did exist in all 
these variations, in real life, and not only in 
the subjective views of the onlookers. Szé-
chenyi, urging his people (with a famous 
simile) not to keep beating the earthen vessel 
of the Hungarians against the iron pot of the 
Germans and the Slavs, was referring, to a 
great extent , to real, existing dangers as well. 
But considering the measure in which the 
basic class interests of the big landowners 
conti ibuted towards Széchenyi's slowing 
down, Szekfű's supposition that Széchenyi, 
recognizing, in the early forties, the dangers 
of an unequal struggle with Vienna and with 
the nationalities, decided to stop the entire 
reform movement for tactical reasons exclu-
sively,75 can hardly be regarded as fully 
accounting for the problem. The tactics pro-
posed by himself in the Kelet Népe (People 
of the Orient, 1841) were somewhat differ-
ent: to make a halt , cautiously, on the f ront 
facing Austria and the nationalities, but to 
advance on the f ront of internal reforms. 
But these tactics had not been followed even 
by Széchenyi himself, because he started to 
apply the brakes on the front of internal 
reforms as well, which was supposed to 
advance. And the eventual argument t h a t 
the problem of internal reform could not be 
dissociated from the other two problems, 
would again be directed against Széchenyi's 
whole tactical plan. 
According to some Marxist authors Szé-
chenyi, being still half-way from feudalism, 
had not yet quite arrived to the full bourgeois-
national programme, and it was for this 
reason tha t he did not follow Kossuth's 
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intolerant policy toward the nationalities. 
In a recent analysis Endre Arató76 propounded 
tha t the Hungarian lesser nobility, in fighting 
for bourgeois reforms, followed a progressive 
policy, but was wrong in its s tandpoint con-
cerning the nationalities; on the other hand, 
Széchenyi's standpoint, condemning com-
pulsive, forcible methods ( that is differing in 
methods only f rom the other standpoint) 
was objectively more correct, though not 
because of his being more progressive, hut 
jus t because he had not kept level with liberal 
opposition. The diagram seems to be simple: 
the more advanced is somebody, the more 
intolerant he becomes in his nationalism; 
Széchenyi lagged behind the liberal opposition 
represented by Kossuth, but had to be clearly 
distinguished from the groups of feudal 
aristocracy, which, standing near to the 
court, had taken a definite stand against all 
reforms of bourgeois-national character. 
There is, of course, a grain of t ru th in this 
conception. However, historical phenomena 
usually manifest themselves in a more contra-
dictory manner, and very seldom in such a 
simple, rectilinear way, like mathematical 
progressions. Count József Desewffy, author 
of a book directed against Széchenyi's Hitel 
in 1831, was, as is known, nearer to Hun-
garian feudalism, farther from bourgeois re-
forms, than Széchenyi. Nevertheless, he had 
demanded, as early as in the Diet of 1825, 
t ha t henceforth only children speaking Hun-
garian be admit ted even to the lowest classes 
of the schools, " i n this way the parents 
would be forced to teach their children Hun-
garian as early as in their cradle".77 István 
Barta is of the opinion78 tha t it was not the 
limited character of Széchenyi's social pro-
gramme which prompted him to take up a 
position against the intolerant policy toward 
the nationalities. Széchenyi can not only 
76
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be regarded himself as a nationalist in the 
sense accepted at t h a t time, but also as one 
of those who was the very first to formulate 
ideological elements of this nationalism on a 
high level. In his protests against intolerant 
nationalism he took a stand not against 
Magyarization itself, hut against forcible 
methods stirring up resistance and leading, 
in any case, to no more than superficial, 
external results. He too, wanted the Hun-
garians, through their "absorptive superiority" 
(i. e. superior s tandards of culture and mate-
rial well-being to be achieved) to Magyarize 
the non-Magyar peoples living within the 
frontiers of Hungary. The difference between 
the standpoints of Széchenyi and Kossuth 
derived, according to Barta, from the differ-
ent attitudes of the two st atesmen concerning 
the Habsburg Monarchy. The pa th followed 
by Kossuth and the opposition was leading 
to separation f rom the empire: consequently 
Kossuth urgently wanted to ensure an indis-
putable ruling position for the Magyars in 
Hungary. On the other hand, Széchenyi 
envisaged the future of Hungary within the 
framework of the Habsburg Monarchy, where 
the predominance of the Magyars in Hungary 
was ensured by the existing order. In the 
lat ter case, accordingly, Magyarization could 
be a spontaneous process going on for a longer 
time, the more so, as ill-advised forcible 
methods hampered the process by stirring 
up passions. 
I t is evident f rom all this that fur ther 
researches will be needed to describe in detail 
the phases of development and the variations 
of Hungarian nationalism, and to define the 
exact nature of Széchenyi s nationalism. 
Széchenyi, without doubt , was a nationalist, 
who considered national evolution as the 
highest positive value of all peoples, Magyars 
and non-Magyars alike. We know from Pulsz-
ky's evidence79 t ha t in private talks Széchenyi 
went even further than in his lecture given 
in 1842 on the dangers of forcible Magyariza-
tion; "he referred to the military border zones, 
as to a fanatic a r m y " , led by Croat officers 
"educated in the Austrian spirit", and ready 
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to at tack Hungary as a weapon of the reac-
tion. Still Széchenyi recognized, even in the 
most diff icul t times, even in the Croatian 
movement, the positive, progressive, national 
element. I n a private note he stated in 1848: 
"with regard to the genius of awakened 
nationality they (the Croats) are right".8 0 
The main point is, however, not disputable 
even if some of the details are: Széchenyi's 
policy towards the nationalit ies was much 
more correct and just than t h a t of his oppo-
nents. An article summarizing, in the form 
of theses, the common opinion of Marxist 
historians,81 staled that Széchenyi's warnings 
might have been of good service to the prog-
ressive movement in multionatinal Hungary. 
It is to be regretted tha t Kossuth and his 
followers did not heed these warnings and 
remained unable to rise above their national-
ist intolerance. True (the theses continue) 
the nationali ty problem could not have been 
completely solved in emerging capitalist 
Hungary even by adopting Széchenyi's pro-
posals, b u t , in any case, the growing tension 
could probably have been diminished, and 
with it also the imminent danger of an armed 
conflict at a time when, in 1848, Magyars 
and non-Magyars should have turned their 
weapons against counter-revolutionary absol-
utism, instead of against each other. 
Finally, the above mentioned "Széchenyi-
theses" see one of the " fundamen ta l errors" 
of Széchenyi's reform programme in the fact , 
that Széchenyi intended to carry through the 
transformation "within the given framework 
of the reactionary Habsburg empire". He was 
convinced tha t the great powers would not 
tolerate the dissolution of the Austrian empire 
and, with i t , the upsetting of the European 
balance of power, but still " h e remained loyal, 
first of all, to the interests of his class and 
to the tradit ions of his family, when he took 
80
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sides with the Monarchy".82 A number of 
further problems, of course, still remains to 
be solved. Many tasks are to be achieved b y 
further research. I t would be necessary to 
describe in detail the appearance in Szé-
chenyi's earlier writings, of two contradictory 
trends, parallel and, sometimes, alternating 
with each other; the desire for national 
independence,83 and its renouncement; the 
acknowledgement of the existence of the 
Monarchy as an accomplished historical fact . 
The first motive was later, in the forties, 
completely superseded by the second. But 
there are other, even more interesting prob-
lems as well. How far can be actually traced 
as Széchenyi's conception the idea, at t r ibut-
ed to him, latei on, by some of his contempo-
raries, of transfering, in the fu ture , the center 
of gravity of the Habsburg Monarchy to 
Hungary?84 What did Széchenyi exactly 
mean by the following phrase in the summer 
of 1848: " I see our future existence in con-
federation"?8 5 Probably an alliance with 
Croatia only? What did Kossuth exactly 
mean by a passage, in an anonymous article 
published in 1848, extolling Széchenyi's 
merits in the preparation of a Hungaro-
Roumanian "confederat ion"?8 6 Was Is tván 
Hajnal r ight in ranging Széchenyi among 
those whose name appears in the history of 
the antecedents of federative ideas?87 Or, to 
sum it up: wha t was the relations of Szé-
chenyi's ideas with the "Grea ter Hungar ian" 
foreign policy based on the conception of 
the leading Hungarian politicians of 1848, 
with the passing vision of a South-Eastern 
European empire with Hungary as its center? 
88
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From the very beginning, Hungarian 
nationalism is characterized by a duality, 
on the one hand of progressive patriotism 
intent on freedom, and on the other hand, 
of nationalist pretensions intent on predo-
minance, hegemony and oppression. In the 
era of reform and revolution the progressive 
terend still prevails. Nationalism as yet mobil-
izes, first of all, for the fight against feud-
alism and for national self-determination. But 
even then, there, appears a tendency to deny 
the rights of other peoples within Hungary, 
to national evolution, and to drive these 
peoples over to the side of the government of 
Vienna; in fact the dangerous and oppressive 
tendency, which was to lead to inevitable 
catastrophe, already began to appear.88 
Marxist historians consider the f ight of 
boargeois-national movements against the 
Habsburg Monarchy as tha t of the forces 
representing, in the given period, historical 
progress, against the forces of reaction. But 
Hungarian nationalism found i ts expression 
in two versions, in two policies. And the con-
demnation of the reactionary characteristics 
of the pro-Austrian version of 1867 must not 
be understood as being equivalent to the 
justification of the faults and negative char-
acteristics of the other version represented 
by the followers of the policy of independence. 
I t is nonsense to conceal the crimes of Hun-
garian feudalism and to shift all responsibi-
l i ty for our backwardness simply upon Aus-
tr ia. We can recognize the realities of history 
only by freeing ourselves completely from all 
the burdens of nationalist errors, from all 
their oppressive heritage, even if this fight is 
not always easy. But we also have to rise 
above the habi t of looking at things within 
the narrow limits of our national evolution, 
as an isolated phenomenon. The danger inher-
ent in provincialism is closely related to tha t 
of nationalism. I t was one of our traditional 
errors to consider the problem of the relations 
of Hungary with Vienna by itself, and, again 
separately t h a t of her relations with the 
nationalities. Actually, the problem is tha t 
88
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of a whole ensemble of several national move-
ments of different peoples living in the same 
region, emerging basically parallel with each 
other, though under different social, economic 
and political conditions, in close interaction 
with each other and with in the existing 
political frameworks. These political frame-
works were multinational states (the term is 
used by Marxist historians and with regard 
to historic Hungary as well). These multi-
national states had not been created merely 
by accident or by subjective motives, such as 
the lust for power of certain individuals, 
families or peoples. They owed their existence 
to certain conditions produced by historical 
evolution, and it is one of the tasks of the 
historians to define the exact nature, in each 
given period, of this changing condition. 
Views considering the historical problems of 
the Habsburg Monarchy under an erroneous 
aspect, or looking for abstract models in the 
past, regardless of the never ceasing changes 
brought about by historical evolution, or any 
other disputable theories can and must be 
criticized. But it is utterly impossible to cri-
ticize them with success by simply repeating 
some fine, progressive motives, torn from 
their context, of one or of the other national 
movement, and by neglecting, at the same 
time, the coherent and comprehensive study 
of this multinational ensemble as a whole. 
Our historians will evidently have to pay 
much more at tent ion than before to the 
wide-ranging s tudy of the problems of the 
multinational Monarchy, taking into account 
their international aspect as well. But they 
will have to consider all phenomena in their 
historical connexions, together with the his-
torical conditions under which they appeared 
in history. Positive or negative character-
istics are to be defined by an assessment of 
the given historical conditions of a given 
society, not by timeless abstract ion. Just as 
in the case of Széchenyi we are considering 
a great historic personality living and acting 
in a given society of a given era, answering 
the questions of his own society and of his 
own times, and not an abst ract ideal in a 
timeless vacuum. 
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Э. Apamo: История национального вопроса в Венгрии в 1790—1848 гг. 
Будапешт, Akadémiai Kiadó. тт. I—II, стр. 404 -f 442. 
Широкий заграничный отклик на книгу 
Эндре Арато, опубликованные в чешских, 
словацких, немецких, югославских и анг-
лийских научных журналах рецензии
1
 го-
ворят о том, что автором разработан весьма 
важный круг проблем, представляющий 
.международный интерес. И з содержания 
появившихся рецензий можно убедиться 
в том, что своим трудом Эндре Арато зна-
чительно способствовал росту авторитета 
новой венгерской исторической науки в 
заграничных кругах. Идейные п фактиче-
ские достижения работы высоко ценят не 
только марксистские историки, но и пред-
ставитель английской буржуазной исто-
риографии, который также преклоняется 
перед большой эрудицией, широким кру-
гозором и объективной компетентностью 
Э. Арато. 
Выход в свет крупного синтетизирую-
щего труда вызвал и в нашей стране живой 
интерес и высокую оценку со стороны ра-
ботников теоретического фронта, а также 
педагогов.
2 
В настоящее время в узком кругу исто-
риков осуществляется подробная оценка 
результатов труда. 
Венгерский читатель исторических тру-
дов обобщающего характера до настоящего 
времени мог «знакомиться» с националь-
ными движениями первой половины про-
шлого века только в качестве добавлений 
к венгерской политической борьбе дан-
ного периода. Анализировав националь-
ную и общественную борьбу венгров в 
тесной связи с общей историей семи сосу-
ществовавших наций, Эндре Арат о корен-
1 J . NOVOTNY: Zavainé dtlo о dijinách národnostní 
otázky V Uhrách v letech 1790—1848. Ceskoslovensky c a s o p i s 
h is tor icky 1961. 1, 9 0 - 9 6 ; H i s t o r i c k y Casopis X (1962) 
N o . 1 , 1 1 5 — 1 1 9 ; J . T I B E N S K Y — J . M E S A R O S ; Z e i t s c h r i f t f ü r 
Gesch ich t swissenschaf t 1961. N o . 3. 7 3 3 - 7 3 5 ( E . M E T Z ) ; 
A. LEBL: Novija Madarska istoriografija о nasoj 1848—1849 
godini. Z b o r n i k za d rus tvene n a u k e . Sv . 27. 136—140 ; 
T h e Slavonic and E a s t E u r o p e a n R e v i e w , J u n e 1961, 544 — 
545 (G. F . C U S H I N G ) . 
2
 Ф. Вадас: Важный труд о национализме. 
Газета «Непсабадшаг», 22 июля № 960 г., стр. 9; 
Журнал «Валошаг», № 5, 1960 г., стр. 112 — 116 
(Э. Тот); Журнал «Преподавание истории», № 4, 
1960 г. стр. 29—31 (Б. Собослаи); Журнал «Неп-
мювелеш», VII (1961), № 8, стр. 29 (И. Шурани) 
ным образом порвал с этими взглядами. 
Читая его книгу, перед читателем откры-
ваются такие связи известных событий 
истории Венгрии в узком смысле слова, 
на которые до настоящего времени вовсе 
не обращалось или же обращалось мало 
внимания. 
В главах, рассказывающих о полуве-
ковом политическом пути не венгерских 
народов ярко показаны общие фазы раз-
вития национальных движений: вспых-
нувшая в начале 90-х гг. 18 века полити-
ческая борьба, период, продолжавшийся 
со второй половины 90-х годов примерно 
до 1840 г., когда деятельность выражен-
ного политического характера оттеснялась 
на задний план и ее место занимала работа 
в области языка и культуры и, наконец, 
период с 1840 г. до революции, — период 
все более усилившейся политической борь-
бы. Автор ье забывает и о тончайших от-
тенках изменений, обнаруживаемых в от-
дельных периодах. Особенно я р к о раскры-
ваются автором причины политических пе-
реворотов, связанных с национальными 
движениями. Приближение друг к другу 
династии и венгерского дворянства или 
рост противоположностей между ними в 
каждом отдельном случае приводило то к 
ухудшению отношений между император-
ским двором и не венгерскими нациями, 
то к их сравнительному улучшению. К 
крупнейшим заслугам книги принадлежит 
широкое изображение осуществленной в 
Венгрии политической системы под знаком 
«разделяй и властвуй». 
С точки зрения данной автором оценки 
национальных движений труд стоит выше 
венгерских и не венгерских буржуазных 
разработок вопроса, поскольку буржуаз-
ная идея нации и развернувшаяся во имя 
ее борьба в нем рассматриваются как явле-
ние, присущее одному определенному пе-
риоду. В условиях Веьгрии первой поло-
вины 19 века автор показывает прежде 
всего положительную, способствовавшую 
прогрессу роль этой идеи, подчеркивая од-
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нако, что господствующая идея эпохи об-
наруживает своеобразный двуликий харак-
тер: национальная предвзятость и эгоизм 
неизбежно вызывали враждебность наро-
дов друг к другу. Т а к а я позиция последо-
вательно выдержана в конкретном истори-
ческом изложении вопроса. Наряду с энер-
гичным подчеркиванием прогрессивного 
характера венгерских национально-осво-
бодительных стремлений автор показывает 
оскорбительные для других наций цели и 
последствия борьбы за венгерский госу-
дарственный язык. Аналогнчно этому ав-
тор строго отделяет законные стремления 
не венгерских народов от шовинистских 
выступлений, направленных против вен-
гров и других наций. 
Автор книги без приукрашивания, с 
полной реальностью показывает, что для 
истории данного периода характерным 
было трагическое противоречие между вен-
герской и не венгерской политикой. Все 
же, он не забыл о прммепах дружеского 
общения сосуществовавших народов. При 
этом он интересно показывает, что демо-
кратическая общественная программа на-
циональных движений вопреки проявив-
шейся с обеих сторон националистической 
близорукости снова и снова сумела про-
ложить путь сближения народов. Д а ж е во 
взаимосвязях между Кошутом и Штуром 
были моменты, когда ими высказывались 
слова взаимного примирения и симпатии, 
в общем фронте против аристократии. 
Особенно ценным вкладом в обогаще-
ние исторической литературы националь-
ного пробуждения являются мысли автора 
о национальной политике династии Габс-
бургов. В противовес буржуазной историо-
графии не венгерских наций автор убеди-
тельно доказывает, что австрийская реак-
ция даже и в тех случаях не руководство-
валась идеей защиты угнетенных народов, 
когда она препятствовала стремлениям к 
мадяризации. Союз с абсолютизмом Габс-
бургов на различных территориях мешал 
развертыванию самих национальных дви-
жений. В то же время, для наций, боров-
шихся с венгерским господствующим клас-
сом, тактика императорского двора объек-
тивно давала определенные положительные 
результаты. Автор обогащает наши зна-
ния тонкими замечаниями относительно 
политики императорского двора. В то 
время к а к в первой трети 19 века двор в 
основном применял .методы вызывания на-
циональных разногласий, к 40-ым годам, 
когда национальные движения уже успели 
окрепнуть, двор предпочитал политику 
примирения противоречий. 
Обобщающее изложение истории наций 
Венгрии дает возможность применять марк-
систский сравнительно-исторический ме-
тод. В данном труде этот метод широко 
используется. В книге подробно анализи-
руются общие и индивидуальные свое-
образия национальных движений в Вен-
грии (например, причины и варианты раз-
вернувшейся среди не венгерских народов 
борьбы за язык), но, более того, исследо-
вания выходят за пределы Венгрии, когда 
автор с применением широкого историче-
ского материала излагает своеобразные 
характерные черты системы националь-
ного угнетения в Пруссии, царской Рос-
сии и империи Габсбургов. На этой базе 
он успешно борется со взглядом венгерской 
буржуазной историографии, которая при-
давала правительственной политике вен-
герских господствующих классов специ-
альный либерализм по отьошению к на-
циональностям. Из богатых интересными 
мыслями глав здесь можем только бегло 
отметить классификацию взаимосвязей 
между отдельными нациями внутри и за 
пределами Венгрии, критику турецкой 
ориентации внешней политики Чартори-
ского, а т а к ж е показ того факта, что успехи 
борьбы за венгерский язык поощряли на-
циональную борьбу соседних народов. 
Наиболее важные страницы книги о 
положении в Восточной Европе, которые 
больше всего способствуют пониманию про-
исшедших в Венгрии событий, посвяще-
ны сложным и обремененным многими 
предрассудками проблемам славянских 
взаимосвязей, славянской мысли и идее 
панславизма. Стремление к сотрудниче-
ству славянских народов Эндре Арато рас-
сматривает как естественное и законное 
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требование, вытекающее из национально-
освободительных движений славянских на-
родов. В этом отношении взгляды автора 
полностью отличаются от мнений венгер-
ской буржуазной историографии. В то же 
время автор показывает, как в основном 
прогрессивная идея и практика славян-
ской общности заражались направленным 
против других народов национализмам, 
а также иллюзиями, которые питались в 
отношении габсбургского и царского абсо-
лютизма (здесь автор спорит с буржуазной 
историографией не-венгерских наций). 
Изучая постепенное накопление отрица-
тельных элементов славянских взаимоот-
ношений читатель не может поразиться 
высказыванием, что славянская общность 
в 1848—1849 гг. приобрела реакционный, 
контрреволюционный характер. Привле-
чением достоверных данных, в том числе 
прекрасно ориентированного высказыва-
ния Меттерниха автор доказывает, что вен-
герским общественным мнением преувели-
чивалось панславистское влияние внутри 
империи Габсбургов, причем оно не уде-
ляло достаточного внимания тому, что 
вследствие польского восстания 1830— 
31 гг. в славянской политике вытеснялось 
на задний план так называемое руссофиль-
ское направление, предоставляя больше 
места т. н. полонофильскому течению. Эти 
установления — вместе с другими частями 
книги — с правом заслуживают между-
народный интерес. 
Для значительной части старых трудов, 
посвященных национальным движениям 
на территории Венгрии, характерным был 
своеобразный аристократический способ 
изложения. Авторы лишь в редких слу-
чаях брали на себя труд систематического 
изложения перед венгерским читателем 
истории не венгерских наций. Во многих 
случаях изложения посвящались только 
узкому кругу специалистов. Заслугой Энд-
ре Арат« является — наряду с другими 
ценностями книги — то, что он создал труд, 
который послужит настольной книгой сту-
денческой молодежи, а т а к ж е широким 
кругам интересующихся национальной про-
блемой читателей. 
Написанный с выдающейся теоретиче-
ской подготовленностью и исключительно 
широкой эрудицией книга позволяет ре-
цензенту сделать лишь некоторые неболь-
шие замечания, касающиеся пополнения 
или формулировки отдельных частных 
вопросов. 
Говоря о русских связях национальных 
движений автор в ряде мест, весьма пра-
вильно отмечает, что несмотря на преуве-
личение значения панславизма последний 
все же был чреват некоторой опасностью 
(том II, стр. 132, 311).3 В то же время, в 
другом месте автор считает боязнь пан-
славизма необоснованной. Такая обощаю-
щ а я формулировка заставила одного из 
заграничных рецензентов сделать пре-
увеличенный вывод. 
Широкая разработка автором русской-
соьетской литературы заслуживает при-
знание. Однаш , что касается панславизма, 
может быть, было бы полезным остановить-
ся и на некоторых других советских взгля-
дах. Так, например, нам известно, что со-
ветским университетским учебником Кол-
лар считается представителем панславизма 
в литературе.
4 
Читая ценные сведения о тревоге, вы-
званной панславизмом среди венгерских 
дворян, возникает вопрос о том, (что автор 
вероятно намеревался изложить в другом 
труде) — когда и в каких условиях поя-
вилось в Венгрии понятие панславизма? 
Эндре Арато поступил весьма пра-
вильно, подчеркнув первостепенное зна-
чение научного и культурного взаимодей-
ствия в качестве характерной черты изу-
чаемого периода. Однако, по нашему взгля-
ду, при описании р) сско-славянских свя-
зей автор чуть сильнее необходимого от-
деляет культурные связи от связей поли-
тического характера. В этой связи по на-
шему мнению следовало бы учесть мнение 
известного советского славяноведа С. А. 
3
 Ср. в связи с этим статью Э. Арато «Данные 
к связям между славянами Венгрии и русскими 
в период реформи, в которой отражается анало-
гичный взгляд. — «Статьи о литературных 
связях в Венгрии». T. I, Будапешт, 1961ст, р. 294. 
' С . С. Дмитриев, М. В. Нечкина: «Хресто-
матия по истории СССР». Том II. 1682 — 1856. 
М. 1953, 677. 
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Никитина, выразившего в предисловии к 
сборнику документов по истории славяно-
ведения свое убеждение в том, что при изу-
чении связей славянских ученых «оторвать 
развитие научного общения от развития 
политических связей невозможно. Научные 
связи с Россией, с русскими учеными были 
не только формой научного контакта, и 
ученой взаимопомощи.»
5 
О периоде царствования Александра I 
в одном месте дается меткая характери-
стика, однако, может быть, можно было бы 
несколько подробнее остановиться на этом 
месте, в интересах того, чтобы таким об-
разом, еще более четко вырисовывались 
нюансы между периодами царствования 
Александра I и Николая I. Следует при-
знать, однако, что наличие такой харак-
теристики вовсе не изменяло бы правиль-
ных окончательных выводов. 
Мы согласны с конспективным изложе-
нием мероприятий царского режима по 
угнетению наций, хотя следует признать, 
что Финляндия, а т акже эстонские и литов-
ские территории примыкали к аппарату 
власти многонациональной империи более 
слабыми связями, чем территории, насе-
ленные украинцами, белоруссами и т. д. 
5
 Документы к истории славяноведения в 
России (1850 — 1912). М—Л. 1948. Под редакцией 
Б. Д. Грекова. V. 
Еще некоторые замечания относительно 
деталей: На стр. 314 и 322 т. I дается не 
совсем правильная оценка работ Зольтана 
И. Тота, появившихся в 1945—1946 гг. 
В работе Арато собраны .мнения румын о 
славянских движениях. Было бы поучи-
тельно учесть и высказывания славян отно-
сительно румын. При теоретической трак-
товке национального вопроса отсутствуют 
ссылки на труды Маркса и Энгельса. В 
связи с опубликованными в приложении 
картами желательно было бы указать на 
то, что в них не отражено национальное 
распределение в городах. Наряду с на-
циональной политикой династии большой 
интерес представляли бы мнения о на-
циональных движениях других факторов 
австрийской политики. В именном указа-
теле обнаруживаются некоторые неболь-
шие ошибки (ьапример, Палацки, Кайса-
ров). 
Указанные выше замечания ни в малей-
шей степени не уменьшают крупных за-
слуг книги. Эндре Арато обогатил истори-
ческую литературу по периоду реформ 
марксистской справочной книгой боль-
шого воспитательного значения. На основе 
всего этого мы с большим интересом ожи-
даем обещанного автором третьего тома. 
и . ДОЛЬМАНЬОШ 
E. S. Vincze : La création du Parti Social-Démocrate de Hongrie et les 
premières années de son activité (189011896). 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1961. 8e 363 p. 
Divisé en sept chapitres, précédé d 'une 
introduction et muni de notes et d 'un index 
de noms exemplaires, cet ouvrage se propose 
de retracer la prise de conscience de la classe 
ouvrière en Hongrie et les débuts de son orga-
nisation, la constitution du Par t i Social-
Démocrate et les premières années de son 
activité. Il contient bien plus que ne promet 
son t i tre. En effet, après avoir brièvement 
indiqué que la tâche du mouvement ouvrier 
international et hongrois avait été, dans les 
années 1870,1a création d 'un parti socialiste de 
masse, l ' au teur traite en détail des luttes que 
la classe ouvrière hongroise soutint dans la 
deuxième moitié des années 1880. En consé-
quence de l 'é tat arriéré du capitalisme hon-
grois, la classe ouvrière étai t non seulement 
peu nombreuse, mais encore était-elle extrê-
mement faible sur le plan idéologique, — ce 
qui explique que, dans les années 70, aucun 
parti de masse ne put se former en Hongrie. 
La terreur policière sévissant au début des 
années 70 y avait, bien entendu, aussi sa 
part. Ce n 'es t qu'à la suite de l 'activité orga-
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nisatrice de Léo Frankel — un des dirigeants 
d'origine hongroise de la Commune de Paris — 
que fu t créé, en 1880, le Parti Ouvrier Général 
de Hongrie, le premier parti socialiste dans 
ce pays. Sur le plan idéologique, toutes les 
tendances qui avaient agi dans le mouvement 
ouvrier autrichien et hongrois se f i ren t valoir 
dans les objectifs de ce parti: les différentes 
théories socialistes opportunistes, et en pre-
mier lieu le lassallisme. Dès 1869, peu après 
les premières ten ta t ives d'organisation, le 
marxisme avait également commencé à se 
répandre parmi les ouvriers. Les persécutions 
qui avaient succédé à la Commune de Paris 
donnèrent un coup d 'arrêt à ce mouvement 
qui du t son nouvel essor à l 'activité de Léo 
Frankel : toutefois, il ne put, lui non plus, 
parvenir à créer un par t i réellement marxiste. 
Après son arrestat ion, suivie de son départ 
pour l 'étranger, ce f u t le groupe lassallien-
peti t bourgeois des dirigeants de la Caisse 
Ouvrière de Maladie et Invalidité qui exerça 
une influence prédominante sur les ouvriers. 
Leur activité opportuniste, le culte fétichiste 
qu'ils vouaient à la légalité réussit à étouffer 
tou te tendance v i san t à la propagation de 
l 'espri t révolutionnaire parmi les ouvriers. 
Les chefs du mouvement suivaient les direc-
tives des «modérés» autrichiens, et lut taient 
pour les droits et l ibertés civiques sans subor-
donner cette lu t te à la préparation de la 
révolution socialiste. Ils espéraient que ces 
droits leur seraient accordés, soit par des 
partis bourgeois d'opposition — comptant 
parmi leurs membres même des éléments 
semi-féodaux (tel le par t i de l ' indépendance) — 
soit par le gouvernement même de la «noble» 
Hongrie. En conséquence de cet opportunisme 
des dirigeants de la Caisse Ouvrière, une 
influence bourgeoise prévalut provisoirement 
dans le parti. 
Cependant, dans ces mêmes années 80 on 
vit se développer une opposition à l 'opportu-
nisme des dirigeants du parti, opposition con-
duite par le groupe des socialistes radicaux 
qui s 'étaient clandestinement organisés sous 
la direction d 'András Szalay et András Essel. 
A l 'encontre des affirmations de certains 
auteurs, ce groupe n 'étai t ni anarchiste, ni 
marxiste, néanmoins il était plus proche du 
marxisme que les autres groupes ouvriers 
d'opposition ou les dirigeants. Comme en 
Autriche, en Hongrie aussi, ce furent ces 
rad icaux qui se mirent à la tête du groupe 
par t isan de la lutte de classe, et ce f u r e n t 
eux qui approchèrent de plus près les objec-
tifs de la IIe Internationale, quoiqu'i ls 
eussent professé l 'opinion erronée de la pro-
ximité immédiate de la révolution. Vers la 
fin des années 80, leur base principale étai t 
l 'association des bottiers. Vu leur effectif et 
leur influence relativement faibles, ils ne 
puren t , à eux-seuls, obtenir la démission des 
dirigeants du parti. Leur coopération avec 
d ' au t res groupes d'opposition échoua en 
premier lieu parce que ces derniers s 'é ta ient 
détournés du marxisme. Parmi les groupes 
d'opposition se t rouvèren t l'Union écono-
miste des imprimeurs, l'organisation «natio-
nale démocratique» des ouvriers ar t i sanaux, 
ainsi que le cercle qui s 'était formé au tour 
du journal «Réforme». E n 1889, les socialistes 
rad icaux demandèrent à la II e Internationale 
de les aider; celle-ci chargea le parti social-
démocrate autrichien de fournir l 'assistance 
demandée. Sur la proposition de ce dernier , 
le Par t i Ouvrier de Hongrie démissionna 
l 'opportuniste Ihrlinger de ses fonct ions 
dirigeantes et le remplaça par le socialiste 
radical Pál Engelmann.i l déploya une a rdente 
act ivi té qui eut pour résultat un élargisse-
men t considérable de la base de masse du 
mouvement , celui-ci ayan t étendu son orga-
nisat ion aux centres ouvriers, industriels et 
agricoles, de province; on réussit aussi à 
éliminer les divergences de vues entre les 
groupes de l'opposition et à faire adopter le 
marxisme. En décembre 1890, l ' ac t iv i té 
d 'Engelmann avait réussi à créer les condi-
t ions nécessaires à la constitution d 'un par t i 
marxis te de masse. A cette date, le «Parti 
Ouvrier Général de Hongrie» prit le n o m de 
«Parti Social-Démocrate de Hongrie» e t , à son 
premier congrès, le nouveau parti adop ta le 
programme d'Hainfeld du parti frère autr i -
chien. Dans son Manifeste de Principe, le 
Pa r t i Social-Démocrate de Hongrie n 'énonça 
pas clairement que l'accès au pouvoir ne 
pouvai t être obtenu qu ' au prix d 'une révo-
lut ion. Il n'analysa pas les conditions part i-
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culières à la Hongrie, et ce n'est pas sur cel-
les-ci qu'il fonda ses conclusions théoriques 
d'ordre marxiste; mais il prit ne t tement posi-
tion contre la tendance visant à brouiller la 
notion d'antagonismes de classes et à suresti-
mer le rôle du parlamentarisme; enfin, il 
définit dans un esprit en essence marxiste 
les tâches du prolétariat hongrois. Au nombre 
de ses tâches immédiates, le par t i inscrivit 
l'extension du mouvement syndical, l'organi-
sation des ouvriers agricoles, la lu t te pour des 
réformes sociales et les libertés bourgeoises 
démocratiques. Même si ce succès ne devait 
pas être sans reste, il demeure que le congrès 
de 1890 fut une victoire du marxisme sur le 
réformisme petit-bourgeois. 
Après le congrès, le parti accentua son 
travail de propagande et d'organisation. Les 
plus grands succès furent obtenus dans le 
prolétariat agraire du département de Békés 
(en Hongrie du Sud-Est); en at testèrent les 
mouvements agraires de caractère socialiste 
qui se déployèrent dans cette région. Pour 
freiner cet essor du mouvement ouvrier, le 
gouvernement recourut à des moyens de 
terreur, puis il essaya de placer ce mouve-
ment sous son influence. Pris de panique, les 
dirigeants de la Caisse Ouvrière s'efforcèrent 
d 'abord de convaincre les autres dirigeants 
du parti de la nécessité de met t re une sour-
dine au travail d'organisation; puis, terrorisés 
par l'idée des éventuelles représailles qui 
pourraient frapper le parti et la Caisse Ou-
vrière du fait des événements qui avaient agité 
le département de Békés, et craignant d'être 
plongés dans l 'illégalité, les dirigeants de la 
Caisse démissionèrent de leurs fonctions diri-
geantes dans le par t i . Le départ des opportu-
nistes aurait pu permettre le t r iomphe des 
partisans de la lu t t e de classe, mais Engel-
mann et son groupe ne furent pas en mesure 
de tenir tête aux assauts des anciens diri-
geants de la Caisse qui tendaient à reprendre 
leurs postes dans la direction du par t i ; au IIe 
congrès, en 1893, ceux-ci f inirent par at-
teindre leur but . Le raffermissement de la posi-
tion des opportunistes eut pour conséquence 
qu'Engelmann et les autres socialistes radi-
caux quittèrent le congrès et, à un congrès 
réuni en janvier 1894 à Arad, ils fondèrent 
le «Parti Ouvrier Social-Démocrate de Hon-
grie». Jusqu'au moment de leur dissidence, 
l 'act ivi té d 'Engelmann et de son groupe avait 
ob tenu des succès remarquables. Ils avaient 
non seulement intégré au parti le groupe 
jusqu'alors autonome des ouvriers d'usine, 
mais encore avaient-ils eu soin d 'assurer la 
formation idéologique d'une phalange de 
jeunes ouvriers capables de donner au parti 
de nouveaux dirigeants. L'organisation des 
ouvriers d'usine, des mineurs et des travail-
leurs de la terre f u t fructueuse, t an t dans des 
cadres légaux que clandestins, lorsqu'il 
n ' é t a i t pas possible de compter sur la légalité. 
A l 'intérieur des syndicats ils s 'efforcèrent de 
créer des «caisses de résistance» semi-légales 
et , pour donner aux syndicats une direction 
centrale et homogène, ils fondèrent le Conseil 
des Syndicats. Le congrès de 1893 interrom-
pit pour un certain temps ce sain progrès. 
Après le départ d 'Engelmann et de ses par-
t isans , la nouvelle direction adopta la ligne 
politique des dirigeants opportunistes de la 
Caisse Ouvrière de Maladie et d 'Invalidité. 
Cependant la victoire de l 'opportunisme 
ne f u t que transitoire. Dans leur nouveau 
par t i , Engelmann et son groupe poursuivirent 
une politique de lu t t e de classe et ils réussi-
r en t à grouper les membres de l 'opposition 
radicale existant à nouveau au sein du par t i 
social-démocrate au tour de leur feuille «Mun-
kás» («Ouvrier») paraissant à Arad. Avec 
Engelmann et les siens, ce groupe d'opposi-
t ion s'efforçait de résoudre les problèmes de 
la classe ouvrière dans un esprit, marxis te 
et , conformément au désir des masses ouvriè-
res, il tendait à obtenir la réunification du 
pa r t i scindé en deux par la scission. Ils y 
fu r en t également encouragés par le par t i 
autrichien. L'unification du parti eut lieu 
au I I I e congrès, en 1894. On adopta une 
résolution aux termes de laquelle les fonction-
naires de la Caisse Ouvrière de Maladie ne 
pouvaient pas être membres de la direction 
du par t i . A la nouvelle direction, le congrès 
donna pour tâche de lut ter pour les l ibertés 
démocratiques et d 'oeuvrier à l'alliance entre 
les ouvriers et de prolétariat agraire. Cepen-
dan t la décision du congrès précédent con-
ce rnan t Engelmann resta en vigueur. Une 
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fois de plus, le parti social-démocrate autr i-
chien appor ta son assistance; à la tête du 
parti hongrois, il mit Ignác Silberberg, un 
imprimeur d'origine hongroise qui étai t 
membre de la direction du parti autrichien. 
L'unification fu t suivie par un essor marqué 
de la propagande parmi les ouvriers industriels 
et agricoles. Un vaste mouvement de masse 
s'engagea en vue de l 'obtention des libertés 
démocratiques. On manifesta contre l ' é ta t 
d'exception décrété dans les départements de 
la Grande Plaine. A par t i r du 1e r mai 1895, 
le journal du parti, le «Népszava» (Voix du 
Peuple) se transforma en quotidien et ne 
cessa de critiquer sévèrement les mesures 
d'oppression du gouvernement et les dispo-
sitions anti-ouvrières des capitalistes. 
Pour contrecarrer l 'act ivi té des marxistes, 
le gouvernement recourut aussi bien aux 
méthodes de l ' intimidation qu'à l 'utilisation 
d 'un par t i nationaliste, baptisé «Parti Ouvrier 
Démocratique National». Quant aux oppor-
tunistes, ils propagèrent leurs vues de paix 
entre les classes d 'abord à travers le journal 
«Népakarat» («Volonté du Peuple»), puis, 
profi tant de l'offensive lancée parle gouverne-
ment, ils alléguèrent la nécessité de sauver le 
«Népszava» et, par ce biais, obtinrent le 
retour à la direction du part i des dirigeants 
de la Caisse de Maladie. En septembre 1895, 
le groupe du Népakara t fusionna avec la 
direction du parti. Les socialistes radicaux 
ayant repris le combat pour reconquérir la 
direction du parti, la lu t te fractionnelle se 
ralluma. Cependant, du fait de leurs diffi-
cultés matérielles et des actions répressives 
des autorités, ils n 'é ta ient plus assez forts 
pour remporter la victoire. Ce qui contribua 
encore à leur défaite ce fut que le part i 
autrichien, ne comprenant pas la véritable 
raison de cette lutte, pr iva Silberberg et son 
groupe de son aide. Dans ces conditions, 
l 'opposition renonça à poursuivre son action 
organisée et, en décembre 1896, ses dirigeants 
s'accomodèrent avec la direction du part i . 
A dater de ce moment , le Parti Social-
Démocrate Hongrois devint un porte-parole 
de la politique d'organisation «pacifique», ce 
qui revenait à accepter, dans l 'opposition, 
le régime existant. Les dehors socialiste et 
révolutionnaire de cette politique se mani-
festèrent encore de temps en temps dans les 
déclarations des dirigeants, mais plus du tou t 
dans leurs actes. 
La raison de la défaite des partisans de la 
lutte de classes était qu'ils n 'avaient adopté 
que quelques-unes des revendications du pro-
létariat et qu'ils n 'étaient pas intervenus 
pour mener à son terme la révolution bour-
geoise inachevée. Simultanément, ce groupe 
eut le méri te de comprendre la nécessité de 
mobiliser le prolétariat industriel, les ouvriers 
agricoles et les paysans pauvres, et sa mili-
tante position de lutte de classe reflétait les 
aspirations révolutionnaires des masses. Tou-
tefois, comme il ne faisait rien en vue de la 
solution du problème fondamental , il ne 
posséda pas de base de masse assez large e t 
put être évincé de la direction. Quant aux 
dirigeants réformistes de la Caisse de Maladie. 
effrayés par les mesures du gouvernement, 
au lieu de la lutte révolutionnaire des masses 
ouvrières, ils choisirent de s'appuyer sur les 
partis bourgeois pour obtenir les l ibertés 
démocratiques. Le triomphe de l 'opportunisme 
entraîna aussi la désagrégation de l 'alliance 
ouvrière-paysanne qui é tai t en train de se 
former. A l 'aube de l'impérialisme, il n 'exis-
tait donc pas en Hongrie de parti ouvrier 
révolutionnaire capable de conduire des 
luttes révolutionnaires. C'est par cette con-
clusion que s'achève l 'ouvrage fort intéres-
sant de Mme Edit S. Yince, qui ne manque 
pas de nous donner une critique courageuse 
et approfondie de la l i t térature qui a j u squ ' à 
ce jour t ra i ta i t de l 'histoire du mouvement 
ouvrier de cette époque. 
L ' au teu r éclaire les problèmes sous de 
nombreux aspects. El le , ne perd j amais 
la maîtrise de son vaste sujet. Ses con-
clusions théoriques constituent en quel-
que sorte les spirales qui relient entre eux 
les abondants faits matériels, et couron-
nent la belle construction de l'ouvrage. Si elle 
a parfa i tement raison en indiquant comme 
début du triomphe de la tendance oppor tu-
niste la date de 1896, il n 'en est pas de même 
pour son raffermissement qui devrait ê tre 
situé un peu plus tard, au tournant du siècle. 
Il f au t de même lui donner raison lorsqu'elle 
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constate que le programme agraire du PSDH 
correspondait au niveau contemporain de la 
théorie marxiste. Cependant, il aurait été 
indiqué de montrer que l 'entrée en scène de 
la fraction de Yárkonyi, les revendications 
agro-démocratiques se t raduisant dans les 
mouvements du prolétariat agraire et de la 
paysannerie pauvre étaient des phénomènes 
qui n 'auraient pas manqué d 'a t t i rer l 'atten-
tion de révolutionnaires engelsistes-léni-
nistes possédant une formation idéologique 
encore plus poussée sur la nécessité de traiter 
la question agraire dans un esprit plus con-
forme aux conditions particulières à la 
Hongrie. L 'ant ipathie d'une notable partie 
des intellectuels à l'égard du mouvement 
socialiste aurai t pu être mieux expliquée par 
le fait que la plupart de ces intellectuels 
étaient d'origine noble. Précisément du fait 
de cette origine, les gouvernements issus de 
partis libéraux conduits par des politiciens 
aristocrates s'efforcèrent — plus ou moins 
bien — d'assurer son existence matérielle 
à cette couche d'intellectuels. Du fait de la 
sécurité relat ive de son existence et de sa 
mentalité de gentry (d'origine féodale, ou 
propriétaire terrienne), cette couche était 
étrangère au mouvement ouvrier. La plupart 
des intellectuels se considéraient comme 
faisant partie de la société nobiliaire. Même 
ceux qui n 'é taient pas d'origine noble étaient 
marqués par cette conception qui les remplis-
sait de nostalgies gentilhommesques. Les écri-
vains progressistes ne cessèrent de répandre 
Jeurs remarques ironiques sur les héros de roman 
d'origine roturière f igurant dans la littérature 
réaliste bourgeoise de l 'époque, et de flétrir 
les goûts de parvenus des jeunes bourgeois, 
des petits fonctionnaires, ou des médecins, 
des avocats, des ingénieurs, etc. de souche 
roturière. La p lupar t des intel'ectuels avaient 
t rouvé leurs moyens d'existence dans l'ad-
ministration; ils étaient relativement peu 
nombreux à choisir des professions libérales. 
Ainsi, la major i té des intellectuels d'origine 
noble ou plébéienne, gentilshommes ou jouant 
au gentilhomme mangeait le pain des Habs-
bourg. Aussi maigre qu'il fû t , ils étaient 
reconnaissants au régime de leur emploi, car 
un tel emploi étai t considéré comme «distin-
gué» n'étant en aucun rapport avec la pro-
duction. permet tan t , par contre, d'adminis-
trer, voire même d'influencer directement la 
vie des autres gens (au travers de leurs fonc-
tions de baillis, de juges, de fonctionnaires 
départementaux ou d'Etat) . De plus, un tel 
poste permettait à celui qui l 'occupait de 
continuer à nourrir des illusions quant à son 
existence désoeuvrée de seigneur féodal, 
existence dans le cadre de laquelle il 'ui 
était même possible — entre certaines limi-
tes de garder l 'habitude du commandement 
contractée dans le système féodal. Pour ces 
raisons, les intellectuels d'origine noble — et 
ceux d'origine roturière qui s'ingéniaient à 
les singer — étaient aveugles et sourds lors-
qu'il s'agissait du sort du peuple et surtout 
de celui de la classe ouvrière. La déchéance 
économique et politique de leur classe, ainsi 
que son caractère anti-révolutionnaire rendit 
en général les membres de l 'ancienne noblesse 
— et par conséquent aussi les intellectuels — 
ainsi que ces «messieurs les fonctionnaires» 
objectivement loyaux, partisans du compro-
mis del867 et de la monarchie des Habsbourg. 
Pour ce qui est des intellectuels d'origine bour-
geoise, leur loyauté objective vis à vis des 
Habsbourg s'explique par le fait que le déve-
loppement du capitalisme particulier à la 
Hongrie n 'avai t pas été accompagné de la 
naissance d'une bourgeoisie dite «nationale». 
Les raisons de leur indifférence subjective 
à l'égard des problèmes de la classe ouvrière 
on t été indiquées plus haut, il nous semble 
que de petits compléments de ce genre 
n 'auraient fait que rehausser la valeur des 
analyses de la position des intellectuels dans 
ce très bel ouvrage qui peut être considéré 
comme une sérieuse acquisition pour la litté-
ra tu re scientifique hongroise. 
G Y . M É R E I 
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A.Pirnât : Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier 
in den 1570er Jahren 
Budapest, Akadémiai Kiadó 1961. 217 S. 
Bekanntlich war der Antitrinitarismus 
die religiöse Ideologie der fortschrittlichsten 
und am meisten vorwärtsstrebenden Schich-
ten des im Zeitalter der Reformation vom 
Humanismus mehr oder weniger berührten 
Bürgertums, die hie und da auch auf einige 
hervorragende geistliche und weltliche Ver-
treter des Feudalismus einwirkte. Von nord-
italienischen und südschweizerischen Gebie-
ten her griff der Antitrinitarismus auf 
Deutschland über, und von hier aus fand er 
den Weg auf einen durch die konservativeren 
Richtungen der Reformation bereits vor-
bereiteten, günstigeren Boden: nach Polen, 
Ungarn und Siebenbürgen. Von der kompli-
zierten Geschichte des polnischen Antitrini-
tarismus diesmal ganz abgesehen, spielte sich 
das Drama des Unitarismus in den sieben-
bürgischen und zum Teil außersiebenbürgi-
schen Gebieten nach dem Vorspiel einiger 
zerstreuter, vereinzelter, komplizierter, und 
teilweise bis heute noch unaufgeklärter Ver-
suche in drei Akten ah: 1. 1565 —1571, vom 
Eintreten der überragenden Persönlichkeit 
Ferenc Davids für die »einheitgläubige« Lehre 
bis zum Tode Johann Sigismunds die Periode, 
die einen nahezu unaufhal tbaren Siegeszug 
der Idee brachte; 2. 1571 — 1579, von der 
Thronbesteigung Stefan Báthoris bis zum 
Tode Dávids, als die bis dahin ziemlich ein-
heitliche und gemäßigte Richtung immer wei-
tere ideologische Einflüsse in sich aufnahm, 
sich größtenteils radikalisierte und nach dem 
Verlust ihres geistigen Oberhauptes an den 
Rand des Zerfalls geriet; schließlich 3. von 
1579 bis 1638, bis zu der mit einem gewalt-
samen fürstlichen Einschreiten verbundenen 
Deeser »Komplanation«, die Zeit, in der sich 
der Unitarismus zumeist in einer halbwegs 
rationalistisch-konservativen Prägung der 
Kirchenpolitik der siebenbürgischen feudalen 
Stände anpaßte , uin in diesem Rahmen als 
»akzeptierte Konfession« (»religio reeepta«) 
ungestört zu bleiben; seine radikalen Ele-
mente hingegen, in wachsendem Maße durch-
setzt von Mystizismus und Apokalyptik, wur-
den unter die Erde gedrängt und fanden in 
den kleinbürgerlich-plebejischen Schichten 
Verbreitung. 
Das Buch A. P i rná t s befaßt sich mit der 
mittleren dieser drei Perioden. Von den dreien 
war diese der Geschichtswissenschaft bisher 
am lückenhaftesten und am oberflächlichsten 
bekannt , mag man sich mit ihr auf konfes-
sioneller oder auf allgemeinhistorischer Basis 
befaßt haben. Jedenfal ls wurde Siebenbürgen 
in diesem knappen Jahrzehnt zum Schau-
platz einer derart reichen und vielseitigen 
geistigen Bewegung, wie sie damals auf dem 
ganzen europäischen Kontinent — inmit ten 
der erstarrten Verblendung des Protestantis-
mus und der entschlossenen Gegenangriffe 
des Katholizismus — ohne ihresgleichen war. 
Nacheinander t ra ten solche Persönlichkeiten 
auf, wie der von poetischem Geist getragene 
Johann Sommer, der abenteuerhafte, aber 
auch wissenschaftlich gebildete J akob Palaeo-
logus, der schließlieh den Märtyrertod starb, 
und andere Ausländer, denen nicht wenige 
und ihrer nicht unwürdige Ungarn folgten. 
So begannen sich im Siebenbürgen der Bátho-
ris die religiös-philosophischen Ideen zu ver-
breiten und zu wirken, die die Grenzen der 
ursprünglichen antitrinitarischen Ideen (wa-
ren sie nun von Servet oder F. Socinus, 
Blandrata oder Dávid abgefaßt) weit über-
schritten, und durch ihre überraschende 
Kühnhei t und in so manchen Punkten durch 
ihre treffende Wahrhe i t eigentlich bereits 
den anderthalb Jahrhunder te später auf-
kommenden Deismus vorbereiteten (was z. B. 
bereits ein Lessing klar erkannte). 
Der junge Verfasser hat sich in die reiche 
zeitgenössische Li tera tur dieser aufregend 
interessanten Gedankenwelt (in das zumeist 
bis heute nicht publizierte handschriftliche 
Material, das vor ihm nicht einmal von denen 
gründlicher eingesehen worden war , die die 
Kustoden und Betreuer des Materials waren) 
in rumänischen und anderen ausländischen 
Bibliotheken und Archiven mit der wahren 
Leidenschaft des Gelehrten vertieft , wobei er 
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Forscherfleiß und kritische Sichtung mit der 
notwendigen Vorbildung und wissenschaft-
lichen Rüstung vereinte. Seine Ergebnisse 
die er teils durch die vollinhaltliche Publi-
kation, teils durch ausführliche Auszüge der 
wichtigsten Quellen erhärtet — werden die 
Aufmerksamkeit aller an diesen Problemen 
interessierten Forscher dieser Zeit auf sich 
lenken und auf jeder weiteren Stufe der For-
schung unentbehrlich sein. Außer den eigent-
lichen ideologischen Momenten (es g ib t keine 
v o m Körper unabhängige Seele, im Text der 
Bibel gibt es unüberbrückbare Widersprüche, 
die drei großen monotheistischen Religionen 
s ind im Wesen identisch, die religiösen Zere-
monien sind alle vo'lauf überflüssig usw.) 
verweist der Verfasser in dem von ihm 
erschlossenen Material auch auf beachtens-
werte literaturgeschichtliche und ästhetische 
Wer te . Er klärt bisher überhaupt nicht 
berührte , oder verworrene, krit ische Pro-
bleme (wie besonders das der Exis tenz der 
beiden Palaeologi). Die sicherste Gewähr für 
den wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit 
besteht aber darin, daß er das von ihm gebo-
tene, ansprechende und farbenreiche ideolo-
gische Bild mit erns ter und sachverständiger 
marxistischer Begründung in die sieben-
bürgische Sozialgeschichte des Zei ta ' ters ein-
f ü g t , u. zw. mit besonderer Berücksichtigung 
der bürgerlichen Verhältnisse eines der wich-
t igs ten Zentren der Bewegung. Klausenburgs, 
die er auch durch stichhaltige wirtschafts-
geschichtliche Analysen erhellt. D a r u m be-
grüßen wir mit Freude , daß dieses Werk , das 
ein wirklicher wissenschaftlicher Gewinn ist, 
in deutscher Sprache vorliegt (als Überarbei-
t ung der ursprünglich ungarisch verfaßten 
Kandidatendissertat ion). Die in der vorliegen-
den Arbeit erschlossenen Fakten u n d auf-
geworfenen Probleme interessieren die auf 
diesem Gebiet tä t igen ausländischen Fach-
leu te (besonders die Rumänen, Deutschen 
u n d Polen) gewiß ebenso wie die Ungarn, 
u. zw. um so mehr, als die meisten der be-
deutendsten Persönlichkeiten Ausländer wa-
ren , die nur einen Teil ihres bewegten und 
abwechslungsreichen Lebens auf rumäni-
schem. ungarischem bzw. siebenbürgischem 
Boden verbrachten. 
Nicht gutheißen können wir aber das Ver-
fahren des Verfassers, wodurch er übrigens 
die Verwendbarkeit seines Werkes nicht bloß 
für ausländische, sondern auch für ungarische 
Leser ziemlich erschwert hat, insofern er 
nämlich die Vertreter des Antitrinitarismus. 
die Themen und Ereignisse der Perioden, die 
dem behandelten mit t leren Abschnitt voraus-
gehen und nach ihm folgen, als allgemein be-
kannt voraussetzt, und auf sie gegebenenfalls 
nur in wortkargen Hinweisen Bezug n immt . 
Was er in dieser Beziehung, hauptsächlich in 
der Einleitung bietet , ist zwar nützlich, 
genügt aber bei weitem nicht zur genauen 
Orientierung derer, die mit dieser Thematik 
weniger vertraut sind. Die unvergleichliche 
Persönlichkeit Dávids, seine tiefe, in seiner 
Zeit und Persönlichkeit wurzelnde Tragik, 
sowie das Schicksal des Unitarismus in Sieben-
bürgen nach 1579, bleiben gleicherweise 
ziemlich vor allem den nicht nur ausländi-
schen, sondern auch ungarischen Lesern 
ungeklär t , die nicht die Gelegenheit ha t ten , 
eingehendere Vorstudien über diese Fragen 
zu betreiben. Wir meinen daher, daß eine 
knappe , aber systematische und nicht nur 
gelegentliche Orientierung über die J ah r -
zehnte vor und nach der behandelten Periode 
sowohl in ideologischen Belangen als auch 
in denen der sozialen und politischen Ge-
schichte Siebenbürgens unbedingt notwendig 
ist. 
Diesen Mangel mehrt unseres Erachtens 
auch die Haltung des Verfassers, die er 
gegenüber der früheren Fachliteratur zum 
Problem des ungarländischen und sieben-
bürgischen Antitrinitarismus einnimmt. Da-
rin s t immen wir ihm völlig bei. daß die auch 
quant i ta t iv unzulängliche Literatur einer-
seits infolge ihrer bürgerlichen, andererseits 
wegen ihrer konfessionellen Schranken — von 
wenigen Ausnahmen abgesehen — auf einem 
sehr niedrigen Niveau s teht . Doch hätten wir 
es begrüßt , wenn der Verfasser s tat t dieses 
nur allzu summarischen Urteils mindestens 
die in der einen oder anderen Hinsicht noch 
am meisten beachtenswerten Produkte dieser 
Li tera tur mit genauen bibliographischen 
Angaben in einer zusammenfassenden krit i-
schen Sichtung angeführ t hätte. Dadurch 
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wäre er einerseits der weiteren Forschung 
behilflich gewesen, andererseits hä t te er 
Anlaß gehabt, sein schweres Urteil zu begrün-
den, das er ohne Nennung von Namen über 
die »grobe Geschichtsfälschung« einiger kon-
fessionell voreingenommener Verfasser fällt . 
Die Geschichtsfälschung ist tatsächlich das 
gröbste Vergehen gegen die wissenschaftliche 
Ethik, jedoch nur, wenn durch konkrete 
Angaben beweisbar ist, daß sie bewußt und 
vorsätzlich begangen wurde. Falls nicht, so 
darf diese schwere Einschätzung selbst dann 
nicht angewendet werden, wenn die offen-
sichtlichsten Zeichen der Voreingenommen-
heit vorliegen. 
Ferner hät te der Verfasser unserer An-
sicht nach nicht unrichtig gehandelt, wenn er 
von den durch die früheren Forscher seines 
Themas aufgeworfenen — und ungelösten — 
Problemen mindestens einem größere Auf-
merksamkeit gewidmet und sich damit nicht 
bloß in vereinzelt eingestreuten Bemerkun-
gen, per tangentein, befaßt hät te . Dieses 
Problem ist das Verhältnis Dávids zur Apo-
kalyptik und zum Chiliasmus, sowie die 
— mittelbare oder unmittelbare — Ein-
wirkung seiner Kurzen Erklärung von 1566 
auf die Bauernbewegung unter György Kará-
csony. Dies kann unseres Erachtens nicht 
mit der Begründung übergangen werden, daß 
es nicht in die behande' te Periode fällt . Zum 
restlosen Verständnis der historischen Gestalt 
und des Einflusses Dávids bedarf es der gründ-
lichen Analyse dieses Problems, u. zw. in 
allen geschichtlichen Arbeiten, die sich mit 
ihm — wenn auch nur in einer einzigen 
Periode seiner Laufbahn — befassen. Diese 
Untersuchung hät te sogar auf die — min-
destens in den Hauptzügen ausgeführte — 
Erörterung der Problematik erweitert werden 
können, wie sich die rationalistischen, die 
mystischen und die gese'Jschaftskritischen 
Elemente, und die mit diesen zeitweise ver-
flochtenen, weit verzweigten anabaptistischen 
Einflüsse zur zeitgenössischen Literatur und 
zu den Bewegungen des siebenbürgischen 
Antitrinitarismus (in der behandelten Periode, 
aber auch vor und nach dieser) verhal ten 
und warum dieses Verhältnis (infolge der 
Zurückdrängung der gesellschaftskritischen, 
revolutionären Elemente in Ungarn und 
Siebenbürgen) nicht identisch ist damit , dem 
wir in der zeitgenössischen polnischen und 
mehr noch in der italienischen anti tr initari-
schen Literatur und in den dortigen Bewe-
gungen begegnen. In Anbetracht der wissen-
schaftlichen Vollständigkeit des Werkes müs-
sen wir bedauern, daß der Verfasser es nicht 
für nötig hielt, auf diese Problematik ein-
zugehen, und daß er die einschlägigen, und 
gerade auch hinsichtlich der radikalen Gesell-
schaftskrit ik überraschenden neuen For-
schungsergebnisse des namhaften italieni-
schen Fachmannes D. Cantimori (ihre Zusam-
menfassung: Gli eretici italiani nel cinquecento, 
seit 1949 auch in deutscher Übersetzung) in 
seinen Arbeiten, wenn auch gleich kritisch, 
bisher nicht verwertet hat . 
Das im allgemeinen sehr sorgfältig zusam-
mengestellte, in gutem Deutsch verfaßte Buch 
enthält einige kleinere Irr tümer und in Ein-
zelheiten auch fragliche Feststellungen, die 
aber der sehr günstigen Gesamtwirkung des 
Werkes keinen Abbruch tun. Diese Mängel 
wird der Fachmann leicht erkennen, weshalb 
wir diesmal von ihrer Aufzählung absehen 
wollen. 
I . R É V É S Z 
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С II RON IQ U È 
Assemblée Générale de la Société Hongroise d'Histoire 
La Société Hongroise d'Histoire a tenu son assemblée générale le 9 mars 1962 à Budapest . 
Le discours d'ouverture a été prononcé par Erik Molnár, président de la Société qui, après 
avoir salué les hôtes étrangers et l 'assistance hongroise, a parlé du X X I I e Congrès du Par t i 
Communiste de l 'URSS. 
«Il y a à peine six mois — dit-il — que le X X I I e Congrès du Par t i Communiste de l 'Union 
Soviétique a clos ses t ravaux et maintenant l 'estimation, l'analyse et l'explication de ses déci-
sions de portée historique sont par tout à l 'ordre du jour . Parmi les prises de position du congrès, 
je ne voudrais in'occuper ici que d 'une seule qui, du point de vue des sciences sociales marxistes, 
est d 'une importance pour ainsi dire vitale, à savoir la liquidation définitive et radicale du 
dogmatisme; par cette décision, ce congrès a parachevé le processus amorcé au X X e congrès. 
Il importe de comprendre très clairement la signification exceptionnelle de cette question. 
Il fau t se rendre compte qu'il s'agissait ici de l'existence même des sciences sociales marxistes. 
La réalité sociale et historique est soumise à d'incessantes modifications. Encore que dans leur 
sens principal, ces modifications n 'entraînent pas des changements de cap, ils prennent dans 
les divers pays des formes différentes. Or, si malgré cela on se contente des thèses toutes faites 
du marxisme — qui, en elles-mêmes ne peuvent refléter que la réalité révolue et la ligne fonda-
mentale du développement — si, pour employer les mots de Hegel, on se laisse aller à la paresse 
intellectuelle qui se rassure en se disant que tout est prouvé et que t o u t est réglé, on risque, 
par cette at t i tude dogmatique, de tuer l'esprit v ivant du marxisme qui exige l 'a t tent ion la 
plus soutenue à l'égard du nouveau et du concret. Sans le fil conducteur des thèses générales 
du marxisme — thèses dont la justesse a été amplement prouvée par la pratique — nous ne 
saurions faire un seul pas en avant dans le dédale des faits sociaux et historiques. Mais si nous 
ne connaissons que ces thèses, nous courons le danger de nous perdre à chaque pas. Si le mar-
xisme devenait un recueil de dogmes, les sciences sociales marxistes seraient vite dépassées par 
le temps. La vie ne tarderai t pas à les quitter et, bientôt , elles giseraient, telles une carcasse 
vidée de son contenue, sur la grande route abandonnée de l'histoire.» 
«Le X X I I e congrès a le grand mérite de s'être résolument opposé aux tendances dogma-
tiques et d'avoir coupé, une fois pour toutes, la voie à leur développement. C'est au X X I I e 
congrès que l'on doit de pouvoir dire de nouveau: les sciences sociales marxistes ne peuvent 
être dépassées par le temps, parce que cette science, tout en se conservant elle-même, ne cesse 
de se dépasser dans le temps: les sciences sociales marxistes ne peuvent être abandonnées par 
la souffle de la vie, parce qu'elles ne sont rien d 'autre que le reflet de la pulsation et des ry thmes 
changeants de la vie sociale. Grâce au X X I I e congrès, les sciences sociales marxistes manifes-
tent à nouveau leur éternelle jeunesse.» 
«Les sciences sociales marxistes ont révélé le sens secret de l 'histoire des sociétés de 
classes, notamment le fa i t que dans ces sociétés les actes historiques des hommes sont régis 
par leurs intérêts matériels ou de classe. Elle nous ont ainsi livré la clef de la compréhension 
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des événements historiques. Simultanément toutefois — dirais-je d 'après Marx — elles ont 
sans merci arraché les fleurs imaginaires ornant l 'histoire. Elles on t démontré que dans les 
sociétés de classes les hommes sont mûs, en dernière analyse, non par un sentiment lyrique 
de l'amour de la terre natale ou l ' idée abstraite de la patrie ou de la nation, mais par l ' intérêt 
matériel. Elle nous ont présenté un monde dans lequel les hommes ne prient pas pour le pain 
quotidien, mais mènent une lut te désespérée pour se le procurer. C'est un monde rude et désolé, 
où le faible est impitoyablement écrasé et où l'on mène une bataille acharnée pour les biens 
matériels et la puissance. Aux yeux de la bourgeoisie, le crime suprême du marxisme est pré-
cisément d'avoir dévoilé sans pitié le vrai visage de l'histoire des sociétés de classes. C'est ce 
qu'elle ne peut lui pardonner. E t c 'es t ce que ne comprennent pas certains historiens marxistes 
qui cherchent à expliquer l ' a t t i t ude des masses exploitées par un sentimentalisme petit-
bourgeois empreint de motifs idéaux et patriotiques. 
Mais le marxisme a aussi démontré que les hommes sont incapables de vivre dans ce 
monde brutal et f roid des intérêts matériels. Ils ont besoin de se t romper eux-mêmes, ils ont 
besoin d'illusions, de mensonges vivif iants , de «mondes fictifs», pour ne pas perdre l 'estime 
d'eux-mêmes et pour pouvoir s ' appuyer sur quelque chose de plus grand que le simple intérêt 
matériel. C'est pourquoi, inconsciemment, ils t ransforment les moteurs matériels en moteurs 
spirituels, t raduisent les motifs matériels dans la langue des idées et attribuent aux idéaux 
une valeur absolue. C'est ici que le subconscient joue u n rôle historique, un rôle véritablement 
important , tout à fa i t différent de celui qu'il tient dans la mythologie freudienne. Sur la scène 
de l'histoire on voi t apparaître t ou r à tour la fanat ique pieux ou guerrier, le chevalier sacri-
f i a n t sa vie à l 'honneur , le patriote bourgeois prêt à mourir pour la l iberté. Les intérêts maté-
riels du bourgeois exigent la libre concurrence. Dans l 'esprit du philosophe, cela se reflète sous 
la forme de l'idée que l'homme a imprescriptiblement droit à la liberté. E t le poète sacrifie sa 
vie à la sainte l iber té universelle. Tous, le fanatique religieux, l 'ardent chevalier, le bourgeois 
patr iote remuent des masses, ils ne connaissent pas les ressorts matériels de leurs idées, et 
leurs idées de bonne foi, leurs idées nées inconsciemment, deviennent des moyens impurs mis 
consciemment au service des intérêts matériels de ceux qui détiennent le pouvoir. 
Entretemps toutefois, l ' humani té avance. Lorsque paraît la classe ouvrière, le charme 
qui avait opéré sur le plan spirituel, cesse d'agir. Avec Marx, on peut dire ici que les formes 
nébuleuses qui ava ien t pesé sur les cerveaux des hommes se dissipent. Les ouvriers n 'on t pas 
besoin d'illusions. Leurs idées re f lè ten t sans déformation les conditions matérielles de leur 
existence. Plus ils voient clairement la lutte des intérêts matériels dans le monde bourgeois 
— Jutte dont ils sont les victimes — plus ils se sentent prêts à t ransformer ce monde bour-
geois. Et lorsque le monde bourgeois cède la place à la société communiste qui permet de 
satisfaire pleinement les besoins matériels de tous, l ' intérêt matériel cesse d'être une force 
motrice et la préhistoire de l ' human i t é est terminée. Un monde nouveau et riche s'ouvre à 
nous assurant à chacun la possibilité de se développer librement et intégralement. Dans ce 
monde chaque homme s'efforce de déployer pleinement sa propre personnalité de façon à 
m e t t r e cette personnalité, formée par les forces de la société, en retour au service de la société. 
Le X X I I e Congrès du Parti Communiste de l'URSS nous présente l ' image de ce monde nouveau 
p o u r la conquête duquel les sciences sociales marxistes ont engagé tous leurs moyens et pour 
lequel luttent et lu t te ront également les historiens hongrois.» 
Après le discours d'ouverture d 'Er ik Molnár, les professeurs L. N. Kutakov et K. Ober-
m a n n ont salué l 'assemblée au nom des historiens soviétiques et au nom de la Société des 
Historiens Allemands; on donna ensui te lecture du télégramme du professeur S. Herbst, prési-
d e n t de la Société Polonaise d 'Histoire. 
On entendit ensuite le r appo r t de György Székely, secrétaire-général de la Société 
Hongroise d'Histoire. Traitant des questions d'organisation de la Société, il f i t connaître les 
résul ta ts du recensement des membres; il constata que si le nombre des membres est réduit , 
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surtout dans certaines petites villes de province où la Société s'efforce de créer des groupes, 
dans l 'ensemble on peut dire que par l 'établissement de bons rapports entre les historiens t ra-
vaillant dans les différents inst i tuts et par le succès des congrès itinérants, le bilan de l 'activité 
de la Société apparaît rassurant. On a réussi à trouver les formes adéquates de coopération 
pour organiser des conférences en commun avec d'autres institutions et sociétés. Ces conférences 
ont été d 'un haut niveau de valeur et ont été suivies par un nombreux public. Les meilleures 
de ces conférences furent citées dans le rapport . 
Il est fort regrettable — poursuivit le secrétaire-général — que la section des professeurs 
n 'ait pas été à même de déployer un effort méthodique, en premier lieu parce que les insti-
tutions avec lesquelles elles se t rouvaient être en collaboration n'en ont pas toujours observé 
les formes régulières. Ainsi qu'en témoignent les conférences d'un hau t niveau de valeur, 
l ' intérêt général des professeurs s'est porté en premier lieu vers celles qui furent consacrées 
aux résul tats des recherches récentes entreprises dans un domaine spécial: Les concours annuels 
ouverts aux professeurs ont été fort bien accueillis; le nombre élevé des participants montre 
que le t ravai l scientifique n'est pas incompatible avec une activité de professeur, de muséologue 
ou d'archiviste-paléographe. 
Parmi les groupes provinciaux de la Société, c'est celui de Transdanubie méridionale 
(Pécs) qui s 'est le plus distingué par son activité. En dehors des conférences, il a aussi organisé 
un colloque consacré aux problèmes de la République Hongroise des Conseils de 1919, et a 
inscrit à son programme des conférences à faire à la radio de Pécs. — L'événement le plus 
remarquable dans la vie du groupe de Debrecen a été, selon le rapport du secrétaire-général, 
la conférence de G. Soboul, professeur à la Sorbonne, sur les mouvements populaires français 
de l 'année 1794. 
Dans la suite, le secrétaire-général a exposé la position prise par la Société vis à vis des 
groupes de province. En effet, la Société est d'avis que les groupes locaux doivent être formés 
non dans les chefs-lieux des unités administratives, mais dans les villes situées au centre des 
unités régionales. A côté du groupe existant à Pécs, il f au t stimuler les activités des groupes 
de Miskolc, Debrecen et Eger, il fau t reconstituer les groupes d'historiens à Szeged et Szombat-
hely, et organiser un nouveau groupe d'historiens à Székesfehérvár. 
Afin d'encourager les études de détail (histoire des mines, histoire des villes, historio-
graphie, etc.), la Société pourrait constituer des sections de petits effectifs. Un comité spécial 
devrait s 'occuper des publications de sources et de leur réglementation. 
Au cours des années écoulées, les publications de la Société ont consisté, d'une par t , 
en ouvrages de sources et monographies historiques parues aux Édit ions de l'Académie, et 
d 'autre pa r t , en ouvrages de vulgarisation publiés de concert avec le Front Populaire Patriot i-
que. Une des tâches futures sera de résoudre, en collaboration avec les conseils municipaux, 
les problèmes afférant à l 'histoire locale. 
La dernière partie du rapport a été consacrée à la revue de la Société, «Századok» 
(Siècles). Le secrétaire-général a constaté qu'«au cours de ses réunions régulières le comité 
de rédaction a effectué en général un travail d'un niveau satisfaisant». 
Après avoir dressé en détail la table des matières de la revue au cours de ces trois der-
nières années, le secrétaire-général a déclaré que la revue s'est bien acquit tée de sa mission 
qui consistait à publier les résultats les plus importants de l'ensemble et de toutes les branches 
de l 'historiographie marxiste de Hongrie, de développer la conception marxiste de l 'histoire 
et d ' informer nos historiens, nos professeurs et le public des oeuvres d'histoire parues en 
URSS, dans les démocraties populaires, ainsi que dans les pays occidentaux. Dans le cadre 
de ces objectifs, la revue s'est employée à contribuer à la solution des tâches essentielles incom-
bant aux sciences historiques, à «raffermir et développer l 'historiographie marxiste-léniniste 
et à liquider des restes encore sensibles du nationalisme bourgeois dans nos sciences histo-
riques». 
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Par r appor t à la période antérieure, on constate une nette amélioration dans les autres 
rubriques de la revue, non seulement dans la rubrique des discussions qui est plus active, mais 
encore dans la Chronique des événements de la vie de la Société et des sciences historiques, 
de même que dans les bibliographies et compte-rendus publiés deux fois par an. 
Si l 'on veu t éliminer les imperfections encore existantes — a déclaré le secrétaire-géné-
ral — il est absolument nécessaire d'améliorer aussi les moyens matériels de la revue (augmen-
tat ion de l 'effectif du comité de rédaction, du nombre de pages, des honoraires, etc.), et, pour 
terminer, il a insisté sur la nécessité pour le nouveau comité de rédaction de commencer dès 
maintenant (d'appréciation et les t ravaux de synthèse intéressant le passé de l 'activité de la 
revue, choses rendues actuelles par la commémoration du prochain centenaire de Századok». 
Après avoir discuté le r appor t du secrétaire-général, l 'assemblée générale a élu le bureau 
de la Société. Les membres du bureau sont les suivants: 
Président: Erik MOLNÁR 
Vice-présidents: Győző E M B E R , Imre R É V É S Z , Zsigmond Pál P A C H 
Secrétaire général: György S Z É K E L Y 
Secrétaires: Eva H . B A L Á Z S , József B O R Ú S , Mihály K O R O M , Magda M . S O M L Y A I 
Président du comité de rédaction de Századok: Lajos E L E K E S 
Rédacteur en chef de Századok: Ervin P A M L É N Y I 
Au nom du nouveau bureau , le président Erik Molnár a remercié l 'assistance de sa 
confiance et a clos l'assemblée générale. 
Compte-rendu de la 2e réunion de la Commission 
Germano-Hongroise d'Histoire du 29 au 31 mai 1962 à Berlin 
La Commission Germano-Hongroise d'Histoire a tenu sa 2e réunion du 29 au 31 mai 
1962 à Berlin, avec la participation du Dr. Karl Obermann, du Dr. Horst Bartel, de M. Günther 
Paulus, du Dr. László Zsigmond et de M. Lajos Kerekes. 
Le principal sujet des discussions a été la mise au point des tâches incombant à la Com-
mission à propos du centenaire de la naissance de la I e Internationale et du Congrès Interna-
tional d'Histoire qui sera organisé en 1965 à Vienne. De plus, on a discuté avec la collaboration 
des historiens Dr. Klein et Dr. Petzold des résultats obtenus au cours de l 'étude de l'histoire 
de la I r e et de la I I e guerres mondiales et des possibilités de coopération. 
La Commission a constaté que les préparatifs du centenaire de la I r e Internationale 
posent un certain nombre de problèmes importants aux historiens des deux pays, problèmes 
qui devront être résolus dans l 'ordre suivant: 1. la Commission fournira aux deux parties 
toutes les informations concernant les ouvrages parus, 2. elle inscrira au programme de la 
réunion suivante la discussion de tel ou tel problème particulier de la I r e Internationale (avec 
éventuellement une conférence de K. Obermann sur Weydemeyer). 3. elle organisera, avec la 
participation des spécialistes des deux pays un colloque sur les débuts de IIe Internationale en 
Allemagne et en Hongrie, 4. les historiens hongrois feront connaître les publications de langue 
allemande de la section hongroise de la I r e Internationale, 5. les historiens des deux pays se 
prêteront mutuellement assistance dans l'intérêt de la publication de sources, 6. ils réaliseront 
un échange de publications, et enf in 7. la Commission se charge de donner des informations 
courantes concernant les t ravaux prévus. 
En ce qui concerne le Congrès International d'Histoire qui sera organisé en 1965 à 
Vienne, aucune disposition sur le fond n'a pu être prise, vu que les discussions préparatoires 
n 'é taient pas encore terminées au moment de la réunion de la Commission. Du côté allemand, 
Chronique 295 
on s'intéresse avant tout aux t ravaux des historiographes de l'Allemagne Occidentale concernant 
la Monarchie Austro-Hongroise, ainsi qu'à l 'étude de quelques problèmes importants , tel 
que l ' influence de l 'Allemagne impériale sur certains milieux politiques hongrois. Quant à la 
préparation du Congrès, les historiens hongrois proje t tent de préparer les t ravaux suivants : 
1. études sur l'histoire de la monarchie, 2. bibliographie de l'histoire de la monarchie (ouvrages 
parus après 1945), 3. historiographie de la monarchie. La Commission est convenue d ' informer 
régulièrement les deux parties des préparatifs du congrès de Vienne. Ce dernier point impose 
des tâches spéciales aux membres hongrois de la Commission, é tant donné que les inst i tuts 
d'histoire de la République Démocratique Allemande ne sont pas représentés au comité inter-
national chargé de préparer le congrès. 
La discussion de caractère informatif concernant les recherches relatives à la première 
et la deuxième guerre mondiale a permis de soulever quelques problèmes importants qui seront 
repris plus en détail lors des réunions suivantes. Le Dr. Klein a donné un intéressant résumé 
des t ravaux des historiographes de l'Allemagne Occidentale pour préparer le 50e anniversaire de 
la première guerre mondiale. Il a relaté que ces préparat ifs se poursuivent sous le signe de 
«l'intégration européenne» et la réparation des «grandes erreurs» entre les puissances occiden-
tales. Après ce point de l 'ordre du jour, la Commission a déclaré la nécessité de recherches 
continues et basées sur des matières concrètes. A cette f in , une résolution a été prise aux termes 
de laquelle les groupes de travail se mettront en rappor t et échangeront leurs publications. 
Ainsi, du côté hongrois on étudiera la possibilité de travailler à certains chapitres — concernant 
la Hongrie et le Sud-Est Européen — de la monographie inscrite dans le programme des tra-
vaux allemands d'histoire, et qui porte sur l 'Histoire de l'Allemagne pendant la I r e et le I I e 
guerres mondiales. 
En vue d'assurer l 'efficacité des réunions futures de la Commission, on a décidé de porter 
les problèmes professionnels au premier plan des discussions, et de résoudre les tâches d 'ordre 
technique et administratif par écrit, dans les périodes entre les réunions. La commission a soumis 
aux Académies une proposition selon laquelle il serait préférable de déléguer aux réunions de 
la Commission en premier lieu les membres de la Commission qui sont compétents dans les 
questions f igurant à l 'ordre du jour, c'est-à-dire qu 'au lieu des membres ordinaires de la Com-
mission les délégués aux réunions seraient choisis parmi les spécialistes des problèmes dont 
la discussion est prévue à la réunion. 
En vue de donner un nouvel essor au travail des Sociétés d'Histoire, la Commission 
Mixte propose un échange des membres qui se seront distingués dans ce travail; les cours de 
vacances organisés dans les universités des deux pays offrent d'excellentes possibilités à la 
réalisation de cet échange. 
Les membres allemands de la Commission ont félicité László Zsigmond de son livre sur 
«Les facteurs économiques et internationaux de Г impérialisme et du militarisme allemands entre 
1918 et 1925» et ont promis d'étudier la possibilité de la publication de cet ouvrage en langue 
allemande. 
Débat sur quelques questions idéologiques du féodalisme 
Les 11 et 12 juin 1962, la I r e Section Hongroise de l ' Insti tut d'Histoire de l 'Académie 
Hongroise des Sciences a organisé une discussion por tan t sur «La nation, la patrie et la défense 
nationale dans la mentalité de la paysannerie et des couches roturières astreintes au service militaire 
(XVe—XVIIe siècles)», dans le but d'éclaircir le contenu concret et les racines sociales de la 
conception de la nation telle qu'elle se refléta dans l 'esprit des serfs et des éléments militaires 
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constituant la base de masse des lu t tes contre les Turcs et contre les Habsbourg, ainsi que les 
circonstances historiques de leur apparit ion. 
Par tant d ' un abondant matériel de source les rapports servant de base à la discussion 
on t étudié dans leurs relations historiques la thèse selon laquelle les idées maîtresses de la 
société sont celles de la classe dirigeante, et que les classes opprimées adoptent cette idéologie 
pour la transformer en une arme doctrinale de leur propre lutte de classe. Se fondant sur des 
analyses détaillées, les interventions ont exposé la situation historique dans laquelle l ' emprunt 
de cette idéologie dominante s'est effectué et quels furent les éléments sociaux médiateurs 
qui l 'ont transmise de la classe dirigeante aux couches opprimées; ils ont éclairé aussi la question 
de l 'appartenance de classe de ces éléments. 
1. Dans son rapport intitulé Patrie et nation dans les premiers siècles du féodalisme hon-
grois, Elemér Mályusz a analysé les changements de conceptions relatives à la patrie primitive 
des Hongrois, l 'arrière-plan social de la légende du cheval blanc et de Botond. Il a t ra i té du 
problème des na t ions estudiantines vivant dans les universités et a soulevé le problème des 
possibilités sociales contenues dans la notion de nation nobiliaire. Le co-rapporteur, Antal Bar tha 
a souligné le rôle de la classe dirigeante et des gens d'armes et a démontré que les motifs 
légendaires ne correspondaient pas à la notion de patrie. Dans sa réponse, Mályusz a pris 
position en faveur du rôle du peuple dans la conservation des tradit ions et de la complexe 
interaction des éléments idéologiques vivant dans les différentes couches de la société. 
2. Le rappor teur suivant, J enő Sziics (Nation, patrie, paysannerie à l'époque de Hunyadi) 
a exposé (pie les serfs étaient accourus assiéger Nándorfehérvár par l 'effet de l 'activité organi-
satrice des moines prêchant dans l 'espri t de l'idéologie nationale de la classe dirigeante. II a 
éclairci les circonstances de la naissance de la notion de nation nobiliaire, a analysé son contenu 
et son rôle politique. Ayant fait just ice du caractère illusoire de l 'humanisme populaire, il a 
insisté sur le fait q u ' a u sein de la paysannerie (1e l 'époque de Hunyadi , il ne pouvait pas se 
développer d'idéologie nationale particulière. Dans son rapport annexe, Rábán Gerézdi s'est 
déclaré d'accord avec la conception de base qui venai t d'être exposée; insistant sur le rôle 
de la langue, il a fa i t ressortir que la tradit ion hunnique se retrouve aussi bien dans la l i t téra-
ture en latin vulgaire des chancelleries que dans la l i t térature profane et a démontré qu'il 
n ' y eut pas d 'éléments intermédiaires entre les intellectuels et la paysannerie. L' intervention 
de Vera Bácskai por ta sur l'idéologie des insurgés de Dózsa; elle a démontré que l'idée de défense 
du «pays» n 'avait surgi que sporadiquement dans l 'esprit de la paysannerie. Elemér Mályusz 
et Miklós Komjá thy ont fourni de nouveaux éléments et de nouveaux points de vue au pro-
blème de l 'apparition et de la propagation de l'idée de «bastion de la chrétienté». En accord 
avec les remarques du co-rapporteur, Jenő Sziics f i t encore observer que la première application 
des éléments de la conception historique hunno-hongroise au peuple apparut chez Osvát Laskai . 
3. Dans son rappor t sur «L'idéologie des luttes des places fortes-frontières» Kálmán Benda a 
démontré que les lu t tes contre les Turcs au cours du X V I e siècle furent marquées par l'idéologie 
religieuse. Cet état de choses se modifia par suite de l 'expansion de la Réforme qui avait soulevé 
l ' idée de «nation élue». Le rapport annexe de Béla Var jas a traité des problèmes (1e la commu-
n a u t é de langue et de la littérature de chants. Il a relevé que la Cantionale et la Chronique de 
Hel ta i reflètent une conception bourgeoise. A propos de la propagation de l'idée de «nation 
élue» il a contesté les vues de Kálmán Benda, lequel n 'en a pas moins maintenu ses a f f i rma-
tions. Dans son intervention, István N. Kiss a parlé du démocratisme des soldats des places fortes 
frontières et des r appor t s entre la classe dirigeante et les Turcs. Par contre Benda a été d 'avis 
que ce «démocratisme» était un corollaire de l 'organisation et de la vie militaires et ne témoigne 
guère (1e l 'apparition d ' u r e certaine nouvelle conception nationale. 
4. Dans le r appo r t suivant: La jacquerie de György Karácsony (1569 —1570J, Gusztáv 
Heckenast a constaté que l'idéologie de la révolte, loin d'être d'origine paysanne, remonte 
ä l'idéologie protes tante de différents groupes de la classe dirigeante. Le co-rapporteur Anta 
T 
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Pi rnát objecta à cela que les révoltés de Karácsony n'étaient pas en relations notables avec 
les mouvements religieux; il a insisté sur les croyances de caractère campagnard de la pay-
sannerie et a déclaré qu'il at tendait , à cet égard, les résultats que donneraient l 'étude de l'idéo-
logie de Jován Cserni et en général de l'idéologie des mouvements des Serbes du Sud. Dans 
son intervention, László Makkai a souligné le caractère éclectique de l'idéologie de Karácsony 
et la nécessité de la situer dans le cours de l 'évolution historique, problème qu'aux termes de 
sa réponse, Heckenast considère actuellement comme insoluble, vue l'insuffisance des sources. 
5. Dans son rapport intitulé L'idéologie «nationale» et «d'indépendance» des Haïdouks, 
László Makkai a constaté que l'idéologie des Haïdouks et des prédicateurs s 'activant parmi 
eux, loin d'être une idéologie populaire, était précisément celle de la classe dirigeante que cette 
couche issue de la paysannerie et t endant à s'élever dans la hiérarchie sociale avait empruntée 
et mise au service de ses propres ambitions. Le co-rapporteur, László Nagy a vivement discuté 
la conception de Makkai, la conscience nationale et le patriotisme des Haïdouks ayant été, 
à son avis, une idéologie et un sentiment propres à eux, nés dans leurs rangs, en opposition 
au régime oppresseur et colonisateur des Habsbourg. Se fondant sur l 'abondante documen-
tat ion fournie par les archives Ba t thyány , Vera Zimányi a traité de l 'installation des Haïdouks 
en Transdanubie et des lettres de patentes des Habsbourg. Elle a at t iré l 'at tention de ' 'assem-
blée sur l'idéologie nationale ant i turque se manifestant du côté des Habsbourg. A l 'aide de 
l 'exemple d 'István Miskolczi Csulyak, Katalin R. Péter a analysé le changement idéologique 
survenu dans la conception des bourgades du Hegyalja. Tibor Klaniczay a relevé que les histo-
riens de la li t térature sont d'accord avec l'idée des historiens d'étudier l'idéologie d'une époque 
en t a n t que refléchissement de la réalité historique. Après avoir exposé qu'à l 'époque de 
l 'insurrection de Bocskai, l'idéologie anti-allemande aristocratique s 'était tue, il a analysé le 
rôle du groupe des aristocrates professant des vues stoïciennes, les problèmes relatifs à l 'appré-
ciation du rôle de Káta i . et a terminé en insistant sur le rôle des prédicateurs dans le dévelop-
pement de l'idéologie des Haïdouks. Dans sa réponse, Makkai a séparé le problème de l ' inter-
prétat ion des luttes contre 'es Habsbourg de celui de l 'étude de l'idéologie et, contre celle de 
László Nagy, a maintenu son opinion. 
6. Sur l'idéologie de la révolte paysanne de Croatie dans les années 1653—54, Éva Somogyi 
a souligné que le caractère, le but et les résultats de ce mouvement furent déterminés par la 
couche militaire, qui s 'était ra'liée aux paysans révo'tés et qui professait l'idée de la possi-
bilité d 'un développement de la paysannerie libre. Le voisinage des Turcs, leurs invasions pré-
vues rendaient la révolte particulièrement dangereuse pour la classe dirigeante. Cependant, 
tou t en menaçant de demander l 'aide des Turcs, les paysans ne le f i rent en réalité jamais. 
A son avis, les enseignements de cette révolte durent se refléter aussi dans l'évolution des vues 
de Zrínyi. Le co-rapporteur, Tibor Klaniczay a insisté sur l ' importance du problème, non sans 
relever les opinions contradictoires que l'on trouve dans la l i t térature yougoslave sur cette 
question. 
7. Le rappor t de László Benczédi, intitulé «L'ordre des PreuxO et son idéologie dans 
l'insurrection de Thököly a été consacré à l'analyse de la composition sociale de l 'armée consti-
t uan t la force de masse de ce soulèvement et au rôle historique et social contradictoire joué par 
les preux des places fortes frontières. L. Benczédi a exposé que l'idéologie nationale formulée par 
la noblesse moyenne ne s'était répandue que dans la couche supérieure la plus consciente des 
Kouroutz de Thököly; pour les simples soldats, la lut te ne représentait guère plus qu'un 
moyen de subsister. II insista sur le caractère négatif de l'image d'ensemble donnée par l 'armée 
de mercenaires, celle-ci ayant cependant joué un rôle historique positif en entraînant de larges 
masses dans les lut tes politiques. Dans son rapport annexe, Géza Perjés a contesté l ' importance 
que Benczédi a t t r ibue aux Kouroutz de Thököly; il a fait observer que, par rapport à l 'ensemble 
des soldats en activité dans le pays, le nombre des Kouroutz de Thököly était plutôt faible; 
pour terminer, il a analysé le caractère illusoire d 'un éventuel É ta t paysan. A ce propos, à l 'en-
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contre de la théorie abstraite de la réalisation, Makkai insista sur les tendances du développe-
ment . Au cours d 'une discussion fort animée, Benczédi maintint son point de vue contre celui 
de Perjés. 
8. Dans son rapport portant sur L'idéologie des Kouroutz d'origine populaire, Agnes 
R. Várkonyi a analysé la composition sociale de cette couche, le rôle qu'elle joua dans la contre-
bande de l'époque, et a expliqué qu 'à l'origine la notion de nation était absente de leur idéologie, 
qu'elle n 'y entra qu 'au cours de l ' insurrection nationale, qu'elle ne tarda pas à revêtir une signi-
f icat ion de lutte de classe qui se reliait au mouvement social des soldats serfs. Le co-rapporteur. 
Ferenc Maksav a esquissé les circonstances de la naissance de la coalition de Breza et a fait 
allusion à la diversité des conditions dans lesquelles apparut à cette époque la notion de nation. 
Dans son intervention, Domokos Kosáry parla de la réserve manifestée par la paysannerie 
du département de Pest à l'égard de la révolte, il en analysa les causes sociales et économiques 
et rappella quelle fu t alors la renaissance de l'idéologie nationale des petits-nobles. Dans sa 
réponse, Várkonyi allégua de l ' insuffisance des sources relatives aux événements de Breza 
et parla des changements survenus au cours du siècle dans l'idée que la paysannerie se faisait 
de la liberté haïdouke. 
La discussion fu t close par le président, l 'académicien Erik Molnár qui expliqua que 
chaque fois qu'ils voyaient leurs foyers menacés, les serfs coururent immédiatement aux armes. 
Il a souligné que les facteurs fondamentaux du processus historique étaient le développement 
économique, la lutte de classe et les lut tes politiques qui en sont la conséquence. Il a ensuite 
relevé 'es difficultés méthodologiques de l 'étude de l'idéologie qui oblige l'historien à recourir, 
à la fois, aux méthodes déductive et inductive. Finalement, il a illustré par des citations l'opi-
nion que la classe dirigeante contemporaine se faisait du patriotisme de ses propres serfs. 
La discussion a permis une bonne coopération entre historiens et aux historiens de la 
l i t térature , et a enrichi par d ' importants matériaux de source nos connaissances relatives au 
rôle historique des serfs et des couches militaires. 
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Értesítője, 1960. Tom. 3. No 4. pp. 343 — 
369. 
L'auteur relate l'origine de la Consti-
tution de la démocratie populaire hon-
groise ainsi que les modifications qui y 
furent apportées et, la comparant aux 
Constitutions de l 'Union Soviétique et des 
autres démocraties populaires, il analyse 
ses particularités. 
MAGYAR ÉREMHATÁROZÓ. Vegyes : Próba-
veretek. Szlavónia. Melléktartományok. Auto-
nóm és szükségpénzek. Összeáll. Unger Emil. 
[Spécification des médailles de Hongrie. 
Mixtes: Piéforts. Slavonie. Pays annexes. 
Monnaies autonomes et obsidionales. Réd. 
par — Список венгерских монет. Смешан-
ная часть: Пробные чеканки. Славония. 
Побочные провинции. Автономные и запа-
сные монеты. Сост. —] Bp. 1961. M. Ré-
gészeti, Művészettört, és Éremtani Társ. 
P o l y c o p . 23 p . X X I I t . 
Nomenclature des médailles de Hon-
grie ou de territoires non-hongrois mais 
concernant cependant ce pays et qui ne 
furent pas émises par l 'Éta t hongrois 1. 
Piéforts n ' ayan t jamais été en circulation 
(1490 — 1949), 2. deniers slavons ayant 
été en circulation entre 1235 —1354, 3. 
Monnaies da tant d'entre 1235 et 1623 de 
provinces annexes et villes qui furent sous 
autorité de la Hongrie et qui furent 
frappées par le roi de Hongrie (ou le 
prince de Transylvanie); 4. Monnaies 
particulières et obsidionales des villes ou 
des forteresses assiégées, de camps de 
prisonniers de guerre et de personnes 
privées, da tan t des années 1321 à 1915. 
Tables des dessins des frappes. 
Magyarország művészeti emlékei. 2. GEN-
THON I S T V Á N : Duna — Tisza köze, Tiszántúl, 
Felsővidék. [Monuments d 'art de Hongrie. 
2. — La région d 'entre Danube et Tisza, la 
région transtibiscine, la Hongrie septentrio-
nale. — Художественные памятники Вен-
грии. 2—: Междуречье Дуная и Тиссы, 
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Затисье, Горный край.] Bp. 1961, Képző-
műv. Alap К . 386 p. 120 t . 
Nant i d 'abondantes d'illustrations, cet 
ouvrage donne, par communes, les dates 
d'origine des monuments, les noms de 
leurs créateurs, et donne des descriptions 
détaillées. 
S C H E I B E R S Á N D O R : Magyarországi zsidó 
feliratok a I I I . századtól 1686-ig. Corpus 
inscriptionum Hungáriáé Judaicarum. Bp. 
1960, M. Izr. Orsz. Képviselete, 365 p. 
Textes originaux avec traduction en 
hongrois, description scientifique et photo-
copies de ces inscriptions qui dans leur 
majeure partie sont des épitaphes. 
Z E M P L É N J O L Á N : A magyarországi fizika 
története 1711-ig. [L'histoire de la physique 
en Hongrie jusqu'en 1711. — История фи-
зики в Венгрии до 1711 г.] Bp. 1961, Akad. 
К. 317 р. 
Analysant les documents d'époque et 
les données relatives à l 'enseignement de 
la physique en Hongrie, l 'auteur montre 
le développement de cette branche scienti-
fique dans ce pays, en met tan t l 'accent 
sur l 'effet que les tendances scientifiques 
et philosophiques progressistes d 'Europe 
y exercèrent. 
3. Recueils d'études. — Сборники 
Acta Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth nominatae. Tom. 6. 
(1959 —60.)[Szerk.] D[énes] Berényi. Adiuv. 
J[ános] Barta , L[ászló] Gaál, etc. [Réd. par 
Ред. —.] Bp. 1960, Tankönyvkiadó, 346 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
M O L N Á R LÁSZLÓ: A tudományos szocio-
lógia alapvető feladatairól. [A propos des 
tâches fondamentales de la sociologie 
scientifique. — Об основных задачах 
научной социологии.] 
F A R K A S D E Z S Ő : A földért folytatott harc 
néhány kérdése Hajdú-Biharban a két for-
radalom között. (1918. nov.— 1919. márc.) 
[Quelques aspects des luttes menées pour 
la réforme agraire dans le comitat de 
Hajdú-Bihar entre les deux révolutions 
(Nov. 1918 - Mars 1919.) - Неко-
торые вопросы борьбы за землю в 
ком. Хайду-Бихар между двумя рево-
люциями. (Ноябрь 1918 г. — март 
1919 г.)] 
PETŐ ISTVÁN: Az amerikai tőkekivitel 
néhány sajátossága a 2. világháború utáni 
időszakban. [Quelques particularités de 
l 'exportat ion des capi taux américains 
dans la période d 'après la deuxième guerre 
mondiale. — Некоторые особенности 
американского экспорта капитала в 
период после второй мировой войны.] 
BALLA LAJOS: A szombathelyi hat-
szögű bázis és Savaria történetének néhány 
problémája. [La base hexagonale de Szom-
bathely et quelques problèmes relatifs 
à l 'histoire de Savaria. — Шестиугольная 
база в г. Сомбатхель и некоторые про-
блемы истории Саварии.] 
S Z E N D R E Y I S T V Á N : A kisvárdai urada-
lom az 1694. évi összeírás alapján. [Le 
domaine de Kisvárda à la lumière du 
recensement effectué en 1694. — По-
местье Кишварда на основе переписи 
1694 г.] 
Soós PÁL: Szabó Ervin és az orosz 
munkásmozgalom. [Ervin Szabó et le mou-
vement ouvrier russe. — Эрвин Сабо и 
русское рабочее движение.] 
T O K O D Y G Y U L A : Die Wirkung der 
Ungarischen Räterepublik auf die politi-
sche Linie der damaligen deutschen imperia-
listischen Presse. [Влияние Венгерской 
Советской Республики на политическую 
линию тогдашней германской импери-
алистической печати.] 
K A T O N A A N N A : Revolutionary aspira-
tions of the industrial workers as reflected 
in the english literature of Shakespeare's 
time. [Революционные стремления про-
мышленных рабочих в отражении анг-
лийской литературы времен Шекспира.] 
Annales Strigonienses. — Esztergom év-
lapjai. Az esztergomi múzeumok évkönyve. 
1. [I960.] [Szerk. Zolnay László.] [Les Anna-
les d 'Esztergom. L'Annuaire des musées 
d'Esztergom. 1. [I960.] Réd. par — Ле-
топись Эстергома. Ежегодник музеев г. 
Эстергом. I. (1960.) Ред. —.] [Esztergom 
Bp.] 1960, Képzőműv. Alap. 195 p., 14 t . 
1 с. 
Du sommaire: Из содержания: 
F E H É R G É Z A , I F J . — P Á S Z T O R N Á N D O R 
Esztergom-szenttamáshegyi 1956. évi török-
kori kutatások. [Recherches poursuivies 
en 1956 à Esztergom-Szenttamás quant à 
l 'époque de la domination turque. — 
Раскопки в Эстергом-Сенттамашхедь 
1956 г. относительно турецких времен.] 
P R O K O P P G Y U L A : Esztergom város 1777. 
évi felmérése. [Le cadastrage de la ville 
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d'Esztergom en 1777. — Кадастр 1777 
г. г. Эстергом.] 
H O R V Á T H B É L A : Kernstok. a demokra-
tikus forradalmár. [Kernstok, un révo-
lutionnaire démocrate. — Керншток, 
демократический революционер. 1 
ZOLNAY LÁSZLÓ: AZ esztergom-király-
városi „Zeniapalotaia". [La «Zeniapalo-
taia» de la ville royale d 'Esztergom. — 
«Палата музыки» королевского города 
Эстергом. ] 
ZOLNAY LÁSZLÓ: AZ esztergomi latinu-
sokról. [A propos des Latins d 'Esztergom. 
О «латинском» населении г. Эстергом. ] 
Arrabona. (A Győri Múzeum évkönyve. 
— Les annales du Musée de Győr.) 2. 1960. 
[Szerk. Uzsoki András.] [Réd. par — Еже-
годник Музея города Дьёр. 2. 1960. Ред. —.] 
Győr, 1960, 198 p. 1 t . 
Du sommaire: Из содержания: 
UZSOKI A N D R Á S — S Z Ő K E B É L A : Hon-
foglaláskori magyar sírok Páliban. [Tom-
beaux hongrois de l 'époque de la Conquête 
arpadienne à Páli. — Венгерские могилы 
времен завоевания родины в с. Пали] 
SZŐKE B É L A : Győr nevéről. [ A propos 
du nom de Győi. — О названии г. 
Дьёр.] 
UZSOKI A N D R Á S : Huszár Gál magyar-
óvári működéséről 1554 —1560. [A propos 
de l 'activité de Gál Huszár à Magyaróvár 
en 1554—1560. — О деятельности Галя 
Хусар в Мадьяроваре в 1554—1560 гг.] 
J E N E I F E R E N C : Egy győri rabasszony 
(Balásffy Erzsébet) a török világban. [Une 
prisonnière de Győr (Erzsébet Balásffy) 
à l'époque de la domination turque. — 
Пленница из г. Дьёр (Эржебет Балажфи) 
в турецкую эпоху.] 
L E N G Y E L A L F R É D : II. József reform-
jai és a rendi Győr megye ellenállása. [Les 
réformes de l 'empereur Joseph II et la 
résistance de la noblesse du comitat 
de Győr. — Реформы Иосифа 11 и соп-
ротивление сословного комитата Дьёр. ] 
CSATKAI E N D R E : Adalék a győri város-
falak pusztulásának történetéhez. [Contri-
bution à l 'histoire de la destruction des 
remparts de Győr. — Материалы к ис-
тории разрушения городских стен г. 
Дьёр.] 
CZIGÁNY B É L A : Adatok a győri sztráj-
kok történetéhez. [Documents relatifs à 
l'histoire des grèves de Győr. — Мате-
риалы к истории забастовок в г. Дьёр.[ 
F O G A R A S S Y LÁSZLÓ: A Duna-vonat 
védelme a Tanácsköztársaság idején. [La 
défense de la ligne du Danube à l 'époque 
de la République Hongroise des Conseils. — 
Обопона линии Дуная во время Венгер-
ской Советской Республики.] 
CZIGÁNY B É L A : A vörösőrség Győrött. 
[La Garde Rouge à Győr. — Красная 
гвардия в г. Дьёр.] 
A Debreceni Déri Múzeum évkönyve. 
[Annales Musei Debreeeniensis de Friderico 
Déri nominati .] 1958 — 1959. [Szerk. Béres 
András] [Réd. par — Ред. —.] Debrecen, 
1960, 223 p. 19 t . (A Debreceni Déri Múzeum 
kiadványai 45.) 
Du sommaire: Из содержания: 
M Ó D Y G Y Ö R G Y : Földtulajdon Debrecen-
ben а XVI—XIX. században. [La pro-
priété foncière a Debrecen aux XVI e 
X I X e siècles. — Земельная собственность 
в г. Дебрецен в XVI — X I X вв.] 
KOMORÓCZY G Y Ö R G Y : Hivatalszerve-
zet és levéltári anyag a feudáliskori Debre-
cenben. [L'organisation administrative et 
les Archives à Debrecen à l'ère féodale. — 
Административная организация и ар-
хивный материал в г. Дебрецен в 
эпоху феодализма.] 
S Á P I L A J O S : A debreceni nagy híd. [ L E 
grand pont de Debrecen. - Большой 
мост в г. Дебрецен.] 
CSATKAI E N D R E : Adalékok a debreceni 
vásárokhoz а XVIII—XIX. század for-
dulóján. [Données relatives aux marchés 
de Debrecen au tournant du XVIII e et 
du X I X e siècles. — Материалы к исто-
рии торгов в г. Дебрецен в конце XVI11 -
начале X I X в.] 
D A N K Ó I M R E : A hajdú-ethnikum kér-
déséhez. [Contribution à la question de 
l'ethnie des haïdouks — К вопросу об 
этнической принадлежности гайдуков.] 
RÁcz I S T V Á N : Hajdúszoboszló önkor-
mányzata а XVII. században. [L'autorité 
locale de Hajdúszoboszló au XVIIE siècle. -
Самоуправление г. Хайдусобосло в 
X V I I в . ] 
B É R E S A N D R Á S : Adatok a debreceni 
gubásmesterséghez. [Données relatives à la 
pelleterie de Debrecen. — Материалы К 
истории скорнячества в г. Дебрецен.] 
D O M O N K O S O T T Ó : Adatok a debreceni 
kékfestőipar történetéhez. [Contributions à 
l'histoire de la teinturerie en bleu à Deb-
recen. — Материалы к истории про-
мышленности синильщиков в г. Деб-
рецен. ] 
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Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve. 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. 7. 
[Szerk. Bakos József.] [Réd. par — Ред. 
- . ] Eger, 1961, 694 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
SZÔKEFALVI-NAGY ZOLTÁN: A kémiai 
ismeretek oktatása a hazai iskolákban a 
XVIII. század első felében. [L'enseigne-
ment de la chimie dans les écoles de 
Hongrie dans la première moitié du 
XVIII e siècle. — Преподавание хими-
ческих знаний в школах Венгрии в 
первой половине XVIII в.] 
B A K O S J Ó Z S E F : Comenius és Vesalius. 
[Comenius et Vesalius. — Коменский и 
Везалий.] 
B A K O S J Ó Z S E F : A magyar Comenius-
irodalom. 4. [La l i t térature hongroise 
relative à Comenius. 4. — Венгерская 
литература относительно Коменского. 
4.] 
M O L N Á R J Ó Z S E F : Adatok népi demokra-
tikus államunk iskolapolitikájának fejlődé-
séhez Heves megyében. [Documents por-
tant sur l 'évolution de la politique scolaire 
de la démocratie populaire hongroise dans 
le com itat de Heves. — Материалы 
к развитию школьной политики вен-
герского народно-демократического го-
сударства в комитате Хевеш.] 
B A K O S J Ó Z S E F : Varia Comenia Hun-
garica. 1. Nyelvészeti és művelődéstörté-
neti vonatkozású adatok Comenius ma-
gyarországi utóéletéhez. [Données lin-
guistiques et d'histoire culturelle relati-
ves à la survivance de Comenius en Hon-
grie. — Материалы из области языко-
ведения и культурной истории отно-
сительно влияния Коменского в Венг-
рии после его смерти.] 
SZÁNTÓ I M R E : Megjegyzések a Balaton 
környéki »avarkori« települések folytonos-
ságának kérdéséhez. [Remarques concer-
nant la question de la continuité des 
établissements «de l 'époque des Avars» 
dans la région du lac Balaton. — Заме-
чания к вопросу о беспрерывности по-
селений «аварских времен» в окрест-
ностях озера Балатон. ] 
N A G Y J Ó Z S E F : AZ 1945-ös földreform 
Heves megyében. [La réforme agraire de 
1945 dans le comitat de Heves. — 
Земельная реформа 1945 г. в комитате 
Хевеш.] 
SZÁNTÓ IMRE: A majorsági gazdálkodás 
uralkodóvá válása a veszprémi püspökség 
sümegi uradalmában. 1751 —1802. [La 
prédominance de l'économie allodiale dans 
le domaine de Sümeg de l 'évêché de 
Veszprém. 1751 — 1802. — Становление 
господствующим барщинного хозяйства 
в поместье Шюмег Веспремского епис-
копства. 1751 — 1802 гг.] 
SZÔKEFALVI-NAGY ZOLTÁN: Torkos 
János, mint a kémia egyik hazai úttörője. 
[János Torkos, un pionnier du développe-
ment de la chimie en Hongrie. — Янош 
Торкош как один из пионеров химии 
в Венгрии.] 
Bessenyei György levele a budai 
egyetem tanáraihoz. [Közli] Némedi Lajos. 
[La lettre de György Bessenyei aux pro-
fesseurs de l 'université de Buda. Commu-
niquée par —. — Письмо Дьёрдья Бе-
шеньеи к профессорам университета г. 
Буда. (Сообщ. —.)] 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
értesítője. 1959 — 60. [Bulletin de l 'Université 
Loránd Eötvös. 1959 — 60. — Известия Уни-
верситета им. Лоранта Этвёш. 1959—60.] 
Bp. [1961.] 330 p. 1 annexe: III. 1. 
Du sommaire: Из содержания: 
HORVÁTH PÁL: Haladó ifjúsági moz-
galmak egyetemünkön а XX. században. 
[Mouvements progressistes de la jeunesse 
de l 'Université Loránd Eötvös au X X E  
siècle. — Прогрессивные движения мо-
лодежи в нашем университете в X X в.] 
Folia Archeologica. (A Magyar Nemzeti 
Múzeum — Történeti Múzeum évkönyve.) 
12. [Szerk. Fülep Ferenc.][Annuaire du Musée 
National Hongrois et du Musée d'Histoire. 
12. Réd. par — Ежегодник Исторического 
музея Венгерского Национального Музея. 
12. Ред. —.] Bp. 1960, Képzőműv. Alap. 
317 p. 24 t . 
Du sommaire: Из содержания: 
NÉMETH ANNAMÁRIA: A topuszkói apát-
ság pecsétjei. [Les sceaux de l 'abbaye de 
Topuszkó. — Печати аббатства Топуско. | 
K A L M Á R J Á N O S : A brigantin. [Le bri-
gantin. — Бригантин.] 
C E N N E R N É W I L H E L M B G I Z E L L A : X V I 
XVIII. századi magyarországi paraszt-
mozgabnak grafikus ábrázolásai. [Mou-
vements paysans de Hongrie aux XVIE — 
X V I I I E siècles représentés par l 'art graphi-
que. — Изображения крестьянских 
движений XVI —XVIII вв. в Венгрии 
в графике.] 
MIHALIK SÁNDOR: A kassai kerámia-
gyár. [La fabrique de céramique de Kassa 
(Kosice). — Керамическая фабрика в 
г. Кашша (Кошице).] 
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SZAKÁCS MABGIT: Zarnetzky József 
pesti gyufagyárai. [Les fabriques d'allu-
mettes de József Zarnetzky à Pest. — 
Спичечные фабрики Йожефа Зарнецки 
в г. Пешт.] 
A Göcseji Múzeum jubileumi emlék-
könyve. 1950 —1960. [Szerk. Szentmihályi 
Imre.] [Album jubilaire du Musée de Göcsej. 
Réd. par — Юбилейный сборник Музея 
Гёчей. 1950 — 1960. Ред. —.] Zalaegerszeg. 
1960, Zala m. Tanács V. В. 358 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
SZENTMIHÁLYI I M B E : A Göcseji Mú-
zeum története. [L'histoire du Musée de 
Göcsej. — История Музея Гёчей.] 
NAGY ZSUZSA, L . : A Tanácsköztársa-
ság Zala megyei történetéről. [De l'histoire 
de la République Hongroise des Conseils 
dans le coinitat de Zala. — Из ис-
тории Венгерской Советской Респуб-
лики в комитате Зала . ] 
N I V Á K I G Y U L A : A kemendi vár. [La 
forteresse de Kernend. — Крепость Ke-
менд.] 
D I E N E S I S T V Á N : X. századi magyar 
temető Zalaszentgróton. [Un cimetière hon-
grois du X e siècle à Zalaszentgrót. — 
Венгерское кладбище X в. в с. Заласент-
грот.] 
NEMESKÉBI JÁNOS: Előzetes jelentés а 
zalaszentgróti X. századi magyar temető 
csontvázleleteiről. | Rapport préliminaire 
des trouvailles de squelettes dans le 
cimetière hongrois du X e siècle à Zala-
szentgrót. — Предварительный отчет о 
находках скелетов в венгерском клад-
бище X в. в с. Заласснтгрот.] 
SÁGI K Á B O L Y : A zalacsányi törökkori 
várak. [Les forteresses de l 'époque de la 
domination turque à Zalacsány. — Кре-
пости турецких времен в Залачань.] 
CSALOG J Ó Z S E F : Híd- és dorongutak 
Zalavár környékén. [Ponts et passages en 
rondins aux environs de Zalavár. — До-
роги — мосты и деревянные дороги в 
окрестностях крепости Залавар . ] 
IvÁNYl BÉLA: Zalavári és balatonhíd-
végi átkelő a török időkben. [Passages de 
Zalavár et de Balatonhídvég à l'époque 
de la domination turque. — Переход 
при Залаваре и Балатонхидвеге в ту-
рецкую эпоху. ] 
H O L U B J Ó Z S E F : A bortermelés Zala 
megyében 1526 előtt. [La production vini-
cole dans le comitat de Zala avant 
1526. — Винное производство в коми-
тате Зала до 1526 г.] 
H O L U B J Ó Z S E F : Zalaegerszeg régi peesé-
tei. [Les anciens sceaux de Zalaegerszeg. — 
Древние печати г. Залаэгерсег.] 
D E G B É A L A J O S : Boszorkányperek Zala 
megyében. [Procès de sorcellerie dans le 
comitat de Zala. — Процессы по 
обвинению в колдовстве в комитате 
Зала . ] 
TILKOVSZKY L Ó B Á N T : A tagosítás és 
legelőelkiilönözés Széchenyi István pölöskei 
uradalmában. [Remembrement et distri-
bution des pacages dans le domaine 
d ' Is tván Széchenyi à Pölöske. — Разме-
жевание земель и пастбища в поместье 
Пёлёшке Иштвана Сеченьи.] 
A gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi 
évkönyve. 1960. Szerk. Hankó Imre. [Annu-
aire jubilaire du Musée Ferenc Erkel de 
Gyula. Réd par — Юбилейный сборник 
Музея г. Дьюла им. Ференца Эркель. 
1960. Ред. —.] Gyula, 1961, 119 р. 
Du sommaire: Из содержания: 
B E N D E F Y LÁSZLÓ: A Gyula Iccedombi 
középkori határkő. [La borne médiévale 
de Gyula-Iccedomb. — Средневековой 
межевой камень при Дьюла Ицедомб.]— 
HALMOS BÉLA: Településrégészeti fel-
adatok Gyula városban és környékén. 
I Tâches d'archéologie des agglomérations 
dans la ville de Gyula et ses environs. — 
Задачи археологического исследования 
поселений в г. Дьюла и его окрест-
ностях.] 
DANKÓ I M B E : Szeged megrohanásának 
előkészítése Gyulán 1552-ben. [La pré-
paration de l 'assaut de Szeged à Gyula en 
1552. — Подготовка нападения на г. 
Сегед в г. Дьюла в 1552 г .] 
EBDEI ABANKA: Adatok Békés megye 
1824—27. évi állami adózásához. [Docu-
ments relatifs au payement des impôts 
dans le comitat de Békés dans les 
années 1826—27. — Материалы к го-
сударственным налогам комитата Бе-
кеш в 1826—27 гг.] 
KÖPÖSDI VEBA: Az 1906. évi békési 
aratósztrájk. [La grève des moissonneurs 
de Békés en 1906. — Забастовка жнецов 
1906 г. в комитате Бекеш.] 
H A T V A N Y L A J O S : Öt évtized. Tanulmányok, 
cikkek. [Cinq décennies. Études, articles. — 
Пять десятилетий. Исследования, статьи.] 
Bp. 1961. Szépirod. Kiadó. 628 p. 1 t . 
Du sommaire: Из содержания: 
Egy zürichi ház története. Szalay László 
a száműzetésben. [L'histoire d 'une maison 
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de Zürich. László Szalay en exil. — Ис-
тория одного, Цюрихского дома. Ласло 
Салаи в эмиграции.] 
Az egyik Horváth Mihály és a másik. 
[L 'un des deux Mihály Horváth et l 'autre . 
— Один Михаль Хорват и другой.] 
Urak, polgárok, parasztok, vagy : а 
koleralázadás tanulságai. [Seigneurs, bour-
geois, paysans, ou: les enseignements de 
l 'émeute lors de l 'épidémie de choléra. — 
Господа, горожане, крестьяне, или: 
уроки восстания в связи с холерой.] 
Wesselényi Miklós utazása a lóvásártól 
a forradalomig. [Le voyage de Miklós 
Wesselényi, du marché aux chevaux à la 
révolution. — Путешествие Миклоша 
Вешеленьи от конской ярмарки к ре-
волюции.] 
Gróf Apponyi Budolf. [Le comte 
Rudolf Apponyi. — Граф Рудольф Ап-
поньи.] 
Egy székely nemes (Bölöni Farkas 
Sándor), aki feltalálta a demokráciát. [Un 
noble sicule (Sándor Bölöni Farkas) qui 
avait inventé la démocratie. — Дворя-
нин секлер (Шандор Бёлённ Фаркаш), 
который выдумал демократию.] 
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 
1959. [Szerk. Dombay János.] [Annuaire du 
Musée Janus Pannonius. 1959. Red. par — 
Ежегодник Музея им. Яна Паннония. 
1959. Ред. —,]Pécs, 1960, 284 р. 30 t . 3 с. 
Du sommaire: Из содержания: 
Ноьив J Ó Z S E F : Bonipertus. 
H O L U B J Ó Z S E F : Adatok a Baranya és 
Tolna megye közt folyt határper történeté-
hez. (1695 — 1720.) [Documents relatifs 
à l'histoire du procès de bornage entre les 
comitate de Baranya et de Tolna. 
(1695 — 1720.) — Материалы к истории 
процесса относительно границ комита-
тов Баранья и Тольна (1695—1720 гг.)] 
KOVÁTS VALÉRIA: Közlemények а 
Zrínyi Miklós Múzeum levéltári anyagá-
ból. [Informations issues des archives du 
Musée Miklós Zrínyi. — Сообщения из 
архивного материала Музея им. Мик-
лоша Зриньи.] 
H E R N Á D Y F E R E N C : Adattár a pécsi 
magyar színjátszás kezdeteihez. [Documen-
tat ion concernant les débuts du théât re 
hongrois de Pécs. (1818-1848.) — До-
кументы относительно начала венгерс-
кого театра в г. Печ (1818—1848 гг.) 
Kétszázéves a hazai papírpénz. (1760 — 
1960.) Kiállítás. Budapest . Magyar Nemzeti 
Bank. 1960. szept. 12 — 30. (Tájékoztató.) 
Összeáll. Kupa Mihály. [Les 200 années du 
papier-monnaie hongrois. (1760 — 1960.) Ex-
position. Budapest, Banque Nationale de 
Hongrie. Les 12 — 30 septembre 1960. (Docu-
mentation.) Réunie par — 200-летие 
бумажных денег в Венгрии. 1760—1960. 
Выставка. Будапешт. Венгерский Нацио-
нальный Банк. 12—30 сент. 1960 г. Спра-
вочник. Сост. —.] Bp. 1960, Polycop. 58 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
L Ő C S E I P Á L : 1760—1960. 
A M B R U S B É L A — K U P A M I H Á L Y : Milyen 
a régi papírpénz? [Comment était faite 
l 'ancienne monnaie fiduciaire. — Какие 
были древние бумажные деньги?] 
K U P A M I H Á L Y : A papírpénz előfutárai 
a monarchiában. [Les précurseurs de la mo-
nnaie fiduciaire dans la Monarchie. 1703 — 
1759. — Предшественники бумажных 
денег в Монархии. 1703—1759 гг.] 
K U P A M I H Á L Y — P R E T S C H E R N Ő — 
VÁRY EGON: A magyar papírpénzgyártás 
története és a papírpénznyomás technikai 
fejlődése. [Histoire de la fabrication du 
papier-monnaie en Hongrie et l 'évolution 
technique de son impression. — История 
производства бумажных денег в Вен-
грии и техническое развитие печата-
ния бумажных денег.] 
K U P A M I H Á L Y : A papírpénzek értéke-
lése. [L'évaluation des monnaies fiduciai-
res. — Оценка бумажных денег.] 
A magyar nacionalizmus történetéhez. 
[Szerk. Nagy Gábor.] [Contributions à l'his-
toire du nationalisme hongrois. Réd. par — 
— К истории венгерского национализма. 
Р е д . — . ] Bp. 1961. Tankönyvkiadó. 99 p. 
(Központi Pedagógus Továbbképző Intézet 
kiadványai.) 
Du sommaire: Из содержания: 
ARATÓ ENDRE: A magyar nacionaliz-
mus kezdetei. [Les débuts du nationalisme 
hongrois. — Начало венгерского нацио-
нализма.] 
P Ö L Ö S K E I F E R E N C : A magyar uralkodó 
osztályok nemzetiségi politikájáról (1867— 
1914). [De la politique nationalitaire des 
classes dominantes hongroises (1867 — 
1914). — О политике венгерских господ-
ствующих классов по национальному 
вопросу (1867—1914 гг.)] 
C S A T Á R I D Á N I E L : A revizionista kül-
politika és a romániai magyarok. [La 
politique étrangère révisionniste et les 
Hongrois de Roumanie. — Ревизионист-
ская внешняя политика и венгерцы 
в Румынии.] 
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GALÁNTAI JÓZSEF: A trianoni és a 
párizsi békeszerződésekről. [A propos des 
t ra i tés de paix de Trianon et de Paris. — 
О Трианонском и Парижском мирных 
договорах. ] 
A Magyar Tudományos Akadémia Dunán-
túl i Tudományos Intézete . [Pécs.] Értekezé-
sek. 1960. [Szerk. Babies András.] [Inst i tut 
Scientifique de Transdanubie de l 'Académie 
Hongroise des Sciences. [Pécs.] Études . 1960. 
Réd. par — Научно-исследовательский 
институт Академии Н а у к Венгрии в Тран-
сданубии. [Печ.] Исследования. 1960. 
Ред. —.] Bp. 1961, Akad. Kiadó. 388 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
B A B I C S A N D R Á S : A bányászati nyers-
anyagkutatás és a bányaművelés története 
a Keleti Mecsek északnyugati (magyar-
egregy—kárászvékényi) területén. [Les 
prospections des matières premieres mini-
ères et l 'histoire de l 'exploitation minière 
dans la région nord-ouest (de Magyar-
egregy — Kárászvékény) du Mecsek orien-
tal . — История исследования горных 
ресурсов и горного производства в 
северозападной области (Мадьярэг-
редь—Карасвекень) восточных гор 
Мечек.] 
RuzsÁs LAJOS: A szőlőművelés átala-
kulása Baranyában а X I X . században. 
[La t ransformat ion de la vi t icul ture 
dans le comitat de Baranya au X I X e 
siècle. — Преобразование виноградар-
ства в комитате Б а р а н ь я в X I X в.] 
M É R E Y K L Á R A , Т . : Két somogyi község 
(Karád. Sand) antifeudális küzdelme a 
X I X . század első felében. [La lu t te anti-
féodale menée par deux communes 
(Karád, Sand) du comitat de Somogy dans 
la première moitié du X I X e siècle. — Анти-
феодальная борьба двух сел комитата 
Шомодь (Карад, Шанд) в первой поло-
вине X I X в.] 
R E U T E R C A M I L L O : Magyaregregy hely-
nevei. (Adattár. ) [Les toponymes de 
Magyaregregy. (Documentat ion.) — Наз-
вания местности в с. Мадьярегредь. 
(Документы.)] 
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
1958 — 1959. (Csongor Győző, Szelesi Zoltán 
közreműködésével szerk. Bálint Alajos.) 
[Annuaire du Musée Ferenc Móra. 1958 — 
1959. Avec la collaboration de — Réd. par — 
Ежегодник Музея им. Ференца Мора. 
1958—1959. При сотрудн. — ред .—. ]Sze -
ged, 1960, 276 р. 3 t . 3 с. 
Du sommaire: Из содержания: 
M A C S Á D Y L Á S Z L Ó : А „ n e m z e t g y a l á z á s " 
címen emelt vád Móra Ferenc ellen. [L'ac-
cusation «d 'out rage à la nat ion» portée 
contre Ferenc Móra. — Извинение Фе-
ренца Мора в «оскорблении нации».] 
Móra Ferenc—Lambrecht Kálmán leve-
lezése a vád törlése ügyében. [La correspon-
dance de Ferenc Móra et de Kálmán 
Lambrecht au su je t de l ' abandon de 
l 'accusation. — Переписка Ференца 
Мора—Кальмана Ламбрехт по делу 
аннуляцин обвинения.] 
T R O G M A Y E R O T T Ó : Szarmata temető 
Dócon. [Un cimetière sarmate à Dóc. — 
Сарматское кладбище в с. Доц. ] 
P Á R D U C Z M I H Á L Y : Hunkori szarmata 
temető Szeged-Öthalmon. [Un cimetière 
sarmate de l 'époque des Huns à Szeged-
Öthalom. — Сарматское кладбище в с. 
Сегед-Этхалом эпохи гуннов.] 
B Á L I N T L A J O S : Árpád-kori temető 
Szatymazon. [Un cimetière de l 'époque 
arpadienne à Szatymaz. — Кладбище 
времен Арпадов в с. Сатьмаз. ] 
B Á L I N T S Á N D O R : Alsóváros (Szeged). 
[Ville basse (Szeged). — Нижний го-
род. (Сегед.)] 
J U H Á S Z A N T A L : Vízimalmok a szegedi 
Tiszán. [Moulins à eau sur la Tisza à 
Szeged. — Водяные мельницы на реке 
Тисса при г. Сегед.] 
S Z E L E S I Z O L T Á N : Károlyi Lajos. [Lajos 
Károlyi. — Лайош Карольи. ] 
B Á L I N T S Á N D O R : Egy ismeretlen régi 
szegedi városkép. [Une représentat ion 
dessinée inconnue de la ville de Szeged. — 
Неизвестный древний вид города Сегед. ] 
Művészet történet i tanulmányok. [Művé-
szettörténeti Dokumentációs Központ év-
könyve.] [1956 — 1958.] [Études d'histoire 
des arts. (Annuaire du Centre de Documen-
ta t ion d 'Histoire des Arts.) 1956 — 1958. 
Исследования по истории искусств. (Еже-
годник Центра документации по истории 
искусств.) 1956—1958.] Bp. 1960. Képző-
művészeti Alap. 255 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
H O R V Á T H T I B O R A N T A L : Terra sigillata 
а XVI—XVIII. században. [Terra sigil-
lata aux X V I e - X V I I I e siècles. - Teppa 
сигиллата в XVI —XVIII вв.] 
K E N É Z GYŐZŐ : Liptóújvár várának 
invenláriumai 1731—bői. [Les inventai-
res de 1731 de la forteresse de Liptóúj-
vár . — Инвентаря крепости Липто-
уйвар 1731 г . ] 
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V A L K Ó A R I S Z T I D : Jacoby Miklós mér-
nök magyarországi szereplése és működése, 
különös tekintettel a fértődi kastély építésére. 
[Le rôle et l 'activité de l'ingénieur Miklós 
Jacoby en Hongrie, particulièrement 
quant à la construction du château de 
Fertőd. — Роль и деятельность инже-
нера Миклоша Якоби в Венгрии, с 
особенным взглядом на постройку зам-
ка в с. Фертёд.] 
Az Országos Széchényi Könyvtár év-
könyve. 1959. [Fel. szerk. Dezsényi Béla.] 
[Annuaire de la Bibliothèque Nationale 
Széchényi. 1959. Réd. par — Ежегодник 
Национальной библиотеки им. Сеченьи. 
1959. Отв. ред .—. ] Bp. 1961, 409 р . 
Du sommaire: Из содержания: 
Az Országos Széchényi Könyvtár dolgo-
zóinak munkássága. (Nyomtatásban meg-
jelent művek 1959-ben.) [Les t ravaux des 
collaborateurs de la Bibliothèque Natio-
nale Széchényi. (Ouvrages publiés en 
1959.) — Деятельность сотрудников 
Национальной библиотеки им. Сече-
ньи .(Печатные произведения, вышедшие 
в 1959 г.)] 
K E R E S Z T Ú R Y D E Z S Ő : A magyar könyv 
tizenöt éve. [Quinze années du livre 
hongrois. — 15 лет венгерской книги.] 
C S A P O D I N É G Á R D O N Y I K L Á R A : Mátyás 
király könyvtárának scriptorai. [Les scrip-
teurs de la bibliothèque du roi Mathias. — 
Скрипторы библиотеки короля Ма-
тиаса. ] 
B E R L Á S Z J E N Ő : Istvánffy Miklós könyv-
táráról. [A propos de la bibliothèque de 
Miklós Is tvánffy. — О библиотеке Мик-
лоша Иштванфи.] 
T E R B E L A J O S : A Szovjetunió európai 
részében megjelent magyar lapok 1917 — 
1921. Bibliográfia és sajtótörténeti vázlat. 
[Journaux hongrois publiés dans la partie 
européenne de l 'Union Soviétique, entre 
1917 et 1921. Bibliographie et esquisse 
d'histoire de la presse. — Венгерские 
газеты, вышедшие в Европейской части 
Советского Союза. 1917—1921 гг. Биб-
лиография и очерки истории печати.] 
M A R K O V I T S G Y Ö R G Y : A nemzeti Könyv-
tár remotái nyomán. [Sur les traces des 
enfers de la Bibliothèque Nationale. — 
По следам конфиденциального мате-
риала Национальной Библиотеки.] 
K Ó K A Y G Y Ö R G Y : Javaslatok a könyv-
olvasás népszerűsítésére 1789 — 1790-ből. 
[Propositions visant à la vulgarisation 
de la lecture en 1789 — 1790. — Пред-
ложения относительно популяризации 
чтения книг из 1789—1790 гг.] 
HERNÁDY FERENC: Klimó György 
könyvtárának két felirata : Adatok a pécsi 
műemlékkönyvtár nyilvánosítása időpontjá-
hoz és szabályzata történetéhez. [Deux ins-
scriptions de la bibliothèque de György 
Klimó: Données relatives à la date de l 'ou-
ver ture au public de la bibliothèque des 
monuments de Pécs et à l'histoire de ses 
s ta tu ts . — Две надписи библиотеки 
Дьёрдья Климо: Материалы относи-
тельно времени провозглашения библи-
отеки в г. Печ публичной библиотекой -
историческим памятником и истории 
ее устава.] 
D E Z S É N Y I B É L A : Kossuth Lajos publi-
cisztikai munkássága az emigrációban. 
[L'activité de publiciste de Lajos Kossuth 
en émigration. — Публицистическая 
деятельность Лайоша Кошут в эми-
грации.] 
A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. 1960. 
[Szerk. Nagy Gyula.] [Annuaire du Musée 
Szántó Kovács. 1960. Réd. par — Ежегод-
ник Музея им. Санто Ковач. 1960. Ред. —. ] 
Orosháza. [1961.] Polycop. 515 p. 24 t . 4 с. 
Du sommaire: Из содержания: 
H A N Z Ó L A J O S : A délalföldi Károlyi 
uradalom gazdálkodása а XIX. század 
derekán. [La gestion du domaine Károlyi 
dans la Grande Plaine méridionale au 
milieu du X I X e siècle. — Хозяйствова-
ние поместья семьи Карольи в южной 
части Большой низменности в поло-
вине X I X в.] 
JUHÁSZ KÁLMÁN: AZ aradi hiteleshely 
vezetői. [Les guides qui définirent le lieu 
authent ique du supplice d'Arad. — Ру -
ководители свидетельствующего места 
в г. Арад.] 
SZABÓ F E R E N C : Érdekes adatok egy 
orosházi iparosmester (Supkégel Mózes) 
családi feljegyzéseiben. [Documents curieux 
dans les notes familières d'un art isan 
(Supkégel Mózes) d'Orosháza. — Инте-
ресные материалы в семейных записях 
ремесленника в г. Орошхаза (Мозеша 
Шупкегель).] 
SZABÓ F E R E N C : Babáj Gyurka. (Egy 
betyárballada hőse az élő néphagyomány és 
a korabeli adatok tükrében.) [Gyurka Babá j . 
(Un héros de ballade de maquisard à la 
lumière de la légende populaire vivante et 
de celle des documents de l'époque.) — 
Дюрка Бабай. (Герой разбойничьей 
песни в свете живой народной тради-
ции и современных данных.)] 
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Tanulmányok Budapest múlt jából . 14. 
[Szerk. a . .Budapest tör ténete" szerk. biz.] 
[Etudes du passé de Budapest. 14. Béd. par 
Исследования по прошлому г. Будапешт. 
14. Ред .—. ] Bp. 1961. Akad. Kiadó. 714 
p. 13 t. et с. (Budapest várostörténeti mo-
nográfiái 22.) 
Du sommaire: Из содержания: 
K u B i N Y i A N D R Á S : Népmozgalmak Bu-
dapesten a feudalizmus korában. [Mouve-
ments populaires à Budapest à l'ère du 
féodalisme. — Народные движения в 
Будапеште в эпоху феодализма.] 
FÜGEDI ERIK: Középkori magyar város-
privilégiumok. [Privilèges des villes hon-
groises au moyen-âge. — Привилегии 
городов Венгрии в средние века.] 
K u B i N Y i A N D R Á S : Buda város pecsét-
használatának kialakulása. [L'emploi des 
sceaux dans la ville de Buda. — Обра-
зование использования печати городом 
Буда.] 
J A N K O V I C H MIKLÓS: Buda város keresz-
tény tanácsa a török hódoltság korában. [Le 
conseil chrétien de la ville de Buda à 
l'époque de la domination turque. — 
Христианский совет г. Буда во время 
турецкой оккупации.] 
N A G Y L A J O S : Pest város XVII. század 
végi topográfiájának forrásai. [Les sources 
de la topographie de la ville de Pest à la 
fin du XVII e siècle. — Источники топог-
рафии г. Пешт в конце XVII в.] 
TÓTH A N D R Á S : Pest közterhei és város-
gazdálkodása a visszafoglalástól a Rákóczi 
szabadságharcig. [Les charges publiques 
et l 'économie de la ville de Pest depuis 
la reprise de la ville jusqu 'au déclenche-
ment de l 'insurrection nationale de Fran-
çois II Rákóczi. — Налоги и городское 
хозяйство г. Пешт от завоевания города 
от турок до освободительной войны 
Ракоци.] 
TÓTH A N D R Á S N É P O L Ó N Y I N Ó R A : Mű-
szaki munkálatok Pest városában а XVIII. 
században. [Travaux techniques dans la 
ville de Pest au XVIII e siècle. - Тех-
нические работы в городе Пешт в 
XVIII в.] 
N A G Y ISTVÁN: A manufaktúraipar 
kialakulása Pest-Budán. [Le développe-
ment de l ' industrie manufacturière à 
Pest-Buda. — Развитие мануфактуры в 
городах Пешт-Буда.] 
PÁLVÖLGYI E N D R E : Főúri és klerikális 
összefogás II. József könyvtári intézkedései 
ellen. (Zichy Miklósné künyvhagyatéka és 
a kiscelli t r ini tárius kolostor könyvtára.) 
[Comment les grands seigneurs et le clergé 
s'opposèrent aux mesures prises par l'em-
pereur Joseph II quant aux bibliothèques. 
(Le legs de livres de Mme Miklós Zichy et 
la bibliothèque du monastère trinitaire 
de Kiscell.) - Общая борьба аристократи-
ческих и клерикальных кругов про-
тив распоряжений Иосифа II относи-
тельно библиотек. (Книжное наследство 
жены Миклоша Зичи и библиотека мо-
настыря тринитариев в Кишцелле.)] 
BÉLA Y VILMOS: Adalékok az ár- és 
bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. 
(1790 — 1848.) [Contributions à l'histoire 
de l'évolution des prix et des salaires à 
Pest-Buda. (1790 — 1848.) — Материалы 
к истории отношений цен и заработных 
плат в городах Пешт-Буда. (1790— 
1848 гг.)] 
W I N D I S C H É V A : AZ Országos Széchényi 
Könyvtár könyvtárosai a reformkorban. 
(Adalékok a pest-budai értelmiség kialaku-
lásához.) [Les bibliothécaires de la Bib-
liothèque Nationale Széchényi à l'ère des 
réformes. (Contributions à l 'histoire de la 
formation de la couche des intellectuels de 
Pest-Buda.) — Библиотекари Нацио-
нальной Библиотеки им. Сеченьи в 
эпоху реформ. (Материалы к образова-
нию интеллигенции в городах Пешт-
Буда.)] 
BARTA I S T V Á N : AZ 1831. évi pesti 
koleramozgalom. [L'action qui se déve-
loppa à Pest en 1831 lors de l'épidémie 
de choléra. — Движение 1831 г. в г. 
Пешт в связи с холерой.] 
K u B i N Y i A N D R Á S : Csepel áttelepítése 
az 1838-as árvíz után. [Le t ransfer t de 
Csepel après l ' inondation de 1838. — Пе-
реселение с. Чепель после наводнения 
1838 г.] 
S E E N G E R E R V I N : Levél Buda 1849. 
évi ostromáról. [Lettre concernant le siège 
de Buda en 1849. — Письмо об осаде 
крепости Буда в 1849 г.] 
SZEKERES J Ó Z S E F : AZ újpesti hajóépí-
tés története. 1. (1863 — 1911.) [L'histoire 
du chantier naval d 'Ujpest. 1. (1863 — 
1911.) — История судостроительства в 
г. Уйпешт. I. (1863-1911 гг.)] 
B E R E N D Т . IVÁN — B Á N K I G Y Ö R G Y : 
A Budapest környéki ipari övezet kialaku-
lásának és fejlődésének kérdéséhez. [Contri-
butions à la question de la formation et 
du développement de la zone industrielle 
des environs de Budapest. — К вопросу 
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oo ооразовании и развитии промыш-
ленной зоны окрестностей г. Будапешт.] 
R Ó Z S A M I K L Ó S : A Buszwurm-cukrászda 
XIX. századi üzleti könyve és annak város-
történeti vonatkozásai. [Le livre de comptes 
de la pâtisserie Ruszwurm au X I X e 
siècle et ses incidences quant à l'histoire 
de la ville. Бухгальтерская книга 
кондитерской Русвурм в X I X в. и ее 
отношение к истории города.] 
L Ő R I N C Z ZSUZSA: Adatok a katolikus 
egyház társadalomszervező tevékenységéhez 
Budapesten. (1919 —1944.) [Données rela-
tives à l 'activité d'organisation sociale de 
l'Église catholique à Budapest. (1919 — 
1944.) — Материалы к деятельности 
католической церкви в области орга-
низации общества в г. Будапешт. 
( 1 9 1 9 - 1 9 4 4 г..)] 
V Á G V Ö L G Y I T I B O R — H I N O R A S Á N D O R : 
Budapest felszabadítása. [La libération de 
Budapest . — Освобождение Будапешта.] 
F Ü G E D I E R I K : Bibliographie étrangère 
d'histoire des villes. [Зарубежная биб-
лиография по истории городов.] 
Tanulmányok a marxizmus — leninizmus 
köréből. (Összeáll. Kónya Is tván, Molnár 
László, Poór József.) [Études de marxisme — 
léninisme. Réd. par — Исследования из 
области марксизма-ленинизма. Ред. —.] 
Debrecen, 1960, MSZMP Hajdú-Bihar megyei 
Biz. 256 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
K Ó N Y A I S T V Á N : A magyarországi egy-
házak mint a Horthy-fasizmus ideológiai 
védelmezői. [Les Églises de Hongrie, 
défenseurs idéologiques du fascisme du 
régime de Horthy. — Церкви Венгрии, 
как идеологические защитники фашиз-
ма Хорти.] 
B I M B Ó M I H Á L Y : A nacionalizmus a bur-
zsoázia ideológiája. [Le nationalisme, idéo-
logie de la bourgeoisie. — Национализм, 
идеология буржуазии.] 
B I M B Ó M I H Á L Y N É : A szükségszerűség és 
a szabadság és a néptömegek történelem-
alakító szerepének kapcsolatáról. [Le rap-
port entre la nécessité et la liberté et le 
rôle de facteur historique des masses 
populaires. — О связи необходимости 
и свободы и роли народных масс, офор-
мляющей историю.] 
KOVÁCS LÁSZLÓ: A darwinizmus elter-
jedése kezdetének történeti viszonyai Ma-
gyarországon. [Les circonstances histori-
ques des débuts de la diffusion du darwi-
nisme en Hongrie. — Исторические ус-
ловия начала распространения дарви-
низма в Венгрии.] 
M O L N Á R L Á S Z L Ó N É : Adalékok a kapita-
lizmus történetéhez Debrecenben. A tőkés 
hitelszövetkezet kialakulása és fejlődése . . . 
1867—1913-ig. [Contributions à l'his-
toire du capitalisme à Debrecen. La for-
mation et le développement des coopéra-
tives capitalistes de crédit de 1867 à 
1913. —, Материалы к истории капи-
тализма в г. Дебрецен. Образование и 
развитие капиталистического кредит-
ного кооператива в 1867—1913 гг.] 
F A R K A S D E Z S Ő : A néptömegek hely-
zete, társadalmi és politikai viszonyok Bihar 
megyében az 1. világháború végén. [La 
situation des masses populaires, les con-
ditions sociales et politiques dans le comi-
tat de Bihar à la f in de la première 
guerre mondiale. — Положение, соци-
альные и политические отношения на-
родных масс в комитате Бихар в кон-
це первой мировой войны.] 
KISS ISTVÁN: Adalékok a magyar jobb-
oldali szociáldemokrácia elméleti és gyakor-
lati politikájának jellemzéséhez az 1929 — 
33-as gazdasági válság idején. [Contri-
butions à l 'analyse de la politique théori-
que et pratique des sociaux-démocrates 
hongrois de droite à l 'époque de la crise 
économique de 1929 — 33. — Материалы 
к характеристике теоретической и прак-
тической политики венгерской правой 
социал-демократии во время экономи-
ческого кризиса 1929—1933 гг.] 
Történeti statisztikai évkönyv. 1960. (Fel. 
szerk.: Ember Győző). (Kiad. a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára (és a) Műve-
lődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya. 
[Annuaire de statistique historique 1960. 
[Réd. p a r — , Puhl, par —.— Ежегодник по 
исторической статистике. 1960. Отв. ред. —. 
Изд. —.] Bp. 1960. Stat . Kiadó. 195 p. 
(Történeti Statisztikai kötetek.) 
Sommaire: Содержание: 
VERES MIKLÓS: Szabolcs megye adózó 
népessége а XVI — XVII. században. [Les 
contribuables du comitat de Sza-
bolcs aux X V I E - X V I I E siècles. — По-
датное население комитата Сабольч в 
X V I — X V I I г г . ] 
D Á V I D Z O L T Á N : Magyarország első 
kataszteri felmérése. (1786—1789.) [Le 
premier cadastrage de Hongrie. (1786 — 
1789.) — Первое кадастровое измерение 
Венгрии. (1786—1789 гг.)] 
S Á N D O R P Á L : Bezi község földbirtok-
statisztikája, a kataszteri felvételek tükre-
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ben. (1789 — 1853.) [La statistique de la 
propriété foncière de la commune de Rezi 
à la lumière des relevés cadastraux. 
(1789—1853.) — Статистика земельных 
отношений с. Рези в свете кадастровых 
измерений. (1789—1853 гг.)] 
BABACZKA I S T V Á N N É : Kőszeg társa-
dalmi és gazdasági helyzete az 1828. évi 
összeírás tükrében. [La situation sociale 
et économique de Kőszeg à la lumière du 
recensement de 1828. — Социально-
экономическое полож.нис г. Кёсег в 
свете переписи 1828 г] 
B A L Á Z S P É T E R : Győr társadalma a pol-
gári forradalom előtt. (Adatok a gazdasági 
alap vizsgálatához.) [La société de Győr 
avant la révolution bourgeoise. (Contri-
butions à l 'étude de la base économique.) — 
Общество г. Дьёр перед буржуазной 
революцией. (Материалы к изучению 
экономического базиса.)] 
DANYI DEZSŐ: AZ 1777. évi lelkek 
összeírása. [Le recensement de la po-
pulation de 1777. — Перепись душ 
1777 г.] 
4. Histoire ancienne de Hongrie. La Hongrie à l'époque de l'empire romain et à l'époque des 
grandes migrations. Histoire de Hongrie jusqu'en 1526. — Древняя история венгерцев. 
Венгрия в римскую эпоху и в эпоху переселения народов. История Венгрии до 1526 г. 
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kri-
tikai jegyzéke. (Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica.) 2. köt. 2 — 3. 
füz. 1272 —1290. Szentpétery Imre kéziratá-
nak felhasználásával szerk. Borsa Iván. [2e  
vol. 2e et 3e cahiers. 1272-1290. Avec 
l'utilisation du manuscrit d ' — réd. par —. 
Том 2. Вып. 2—3. 1272—1290. Ред. — с 
использованием рукописного наследства—.] 
Bp. 1961, Akad. Kiadó. 527 p. (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai 2. Forráskiad-
ványok 9.) 
Succédant aux volumes I—II. 1. pub-
liés de 1923 à 1943, le présent ouvrage 
contient les analyses de 1350 chartes du 
roi de Hongrie Ladisias IV (1272 — 1290), 
analyses qui nous sont restées soit en 
translation soit en manuscrit. Cette publi-
cation donne le texte complet de 245 char-
tes jusqu'à présent inédites, donne la des-
cription des autres et communique le lieu 
de leurs éditions complètes et abrégées, 
en les faisant suivre d'annotations de 
critique des sources. 
BONA I S T V Á N : VI. századi germán temető 
Hegykőn. 1—2. [Un cimetière germain du 
VI e siècle à Hegykő. — Германское клад-
бище VI в. в с. Хедькё.] SSz 1960. Tom. 14. 
No 3. pp. 233 -241 . 1961. Tom. 15. No 2. 
pp. 131 — 140. Voir Acta Historica 1961. 
Tom. 8. No 3 - 4 . p. 439. 
F A L V Y Z [ O L T Á N ] : Spielleute im mittelalter-
lichen Ungarn. [Скоморохи в средневековой 
Венгрии.] StM 1961. Tom. 1. Fase. 1 — 2. 
pp. 2 9 - 6 4 . 
Se fondant sur des données de chartes, 
l 'auteur tire des conclusions quant à la 
situation sociale des chantres (trouvères, 
jongleurs, bardes), puis, en analysant 
certains toponymes il arrive à la conclu-
sion que ces communes étaient, au 
moyen-âge, peuplées de chantres. 
F I T Z J E N Ő : L. Cassius Pius Marcellinus. 
AA 1960. Tom. 8. Fase. 3 — 4. pp. 405 —415. 
Grâce à des inscriptions et à d'autres 
sources, l 'auteur reconstitue la carrière 
officielle en Pannonié, entre 201 — 213 
de notre ère, de L. Cassius Pius Marcelli-
nus, d'origine africaine, proconsul de 
Dalmatie et de Macédonie en 214. 
FITZ JENŐ: A székesfehérvári középkori 
bazilika. 3. kiad. [La basilique médiévale de 
Székesfehérvár. 3e éd. — Средневековая 
базилика в г. Секешфсхервар. Изд. 3-е. ] 
Székesfehérvár, 1960. 39 р. (István Király 
Múzeum közleményei. В. sor. 2.) 
S'aidant de reproductions et de de-
scriptions de l'époque, ainsi que des vesti-
ges découverts lors des fouilles qui eurent 
lieu entre 1848 et 1936 - 3 7 , l 'auteur relate 
l'histoire de la basilique de Székesfehérvár 
qui, datant du XI e siècle, fu t , jusqu'en 
1526 le lieu de couronnement et de sépul-
ture des rois de Hongrie. L'annexe com-
porte le catalogue des pierres découvertes 
au cours de fouilles. 
G E R I C S J Ó Z S E F : Legkorábbi gestaszerkesz-
téseink keletkezésrendjének problémái. [Prob-
lèmes relatifs à l'ordre de la naissance 
des plus anciennes chroniques hongroises. 
— Проблемы хронологии составления 
древнейших венгерских летописей.] Bp. 
1961, Akad. Kiadó. 113 р. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből. U. S. 22.) 
L'auteur définit ce qui, dans la com-
position des chroniques hongroises du 
XIVe siècle, provenait du XI e siècle. 
Contrairement aux opinions jusqu'ici pro-
fessées, il date à après 1067 la plus 
ancienne des chroniques hongroises du XI e 
siècle, puis il tente de reconstituer ce qui 
suivit au XII e siècle. 
GOMBOCZ ZOLTÁN: Honfoglalás előtti bol-
gár— török jövevényszavaink. Közzétette [és 
bev.] Ligeti Lajos. [Mots d'origine bulgaro-
turque dans la langue hongroise d'avant la 
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Conquête arpadienne. Publ. [et intr . par — ] 
— Венгерские слова, заимствованные из 
болгаро-тюркского языка до завоевания 
родины. Сообщ. [и введ.] —.] Bp. 1960, 
Akad. Kiadó. 30 р. (Nyelvtudományi érte-
kezések 24.) 
Nouvelle édition des cours universi-
taires parus en 1930 sous forme de notes 
polycopiées du célèbre linguiste hongrois 
(1877 — 1935). Cette publication contient 
d ' importantes données linguistiques con-
cernant l 'histoire ancienne du peuple hon-
grois. 
G R Ü N V A L D F Ü L Ö P : Izrael iudeus Supruni-
ensis — Izzerl, der Jud von Oedenburg. (Ada-
tok a középkori okmányokban névleg első-
nek említett soproni zsidóról.) [Documents 
relatifs au juif qui fut mentionné nominati-
vement pour la première fois à Sopron dans les 
sources médiévales. — Материалы относи-
тельно первого еврея в г. Шопрон, назван-
ного по имени в средневековых грамотах.] 
SSz 1961. Tom. 15. No 1. pp. 84 — 88. 
Au milieu du XIV«m e siècle, Izrael 
s'était occupé à Sopron d'opérations de 
prêt. 
H E R M A N N ZSUZSANNA: AZ 1515. évi 
Habsburg — Jagelló szerződés. Adalékok a 
Habsburgok magyarországi uralmának előtör-
ténetéhez. [Le traité conclu entre les Habs-
bourg et les Jagellón en 1515. Contribution 
à l'histoire des prémisses du règne des Habs-
bourg en Hongrie. — Договор 1515 г. между 
Габсбургами и Ягеллонцами. Материалы 
к предисториии господства Габсбургов в 
Венгрии.] Bp. 1961. Akad. Kiadó. 67 p. 
(Értekezések a történeti tudományok köré-
ből. U .S . 21.) 
Se fondant sur des données issues 
d'ouvrages étrangers et hongrois, ainsi 
que sur des documents d 'archives, l 'auteur 
relate les prémisses de l 'histoire du règne 
des Habsbourg en Hongrie. Il brosse un 
tableau de la situation intérieure de la 
Hongrie après la jacquerie de 1514. En 
connexion avec le contrat de mariage 
conclu en 1515, il expose l 'activité dip-
lomatique des Habsbourg et des Polonais 
et montre le rôle que le capital com-
mercial d'Allemagne méridionale — celui 
des Fugger — joua dans l 'établissement 
du traité qui fut conclu. 
H O R V Á T H J Á N O S [ I F J . ] Quellenzusammen-
hänge der beiden Gerhard-Legenden. [Источ-
никоведческие взаимоотношения двух 
легенд об епископе Геллерте.] АА. 1960. 
Т о т . 8. Fasc. 3 - 4 . pp. 439 — 454. 
L 'auteur réfute l'opinion jusqu 'à pré-
sent généralement répandue, selon laquelle 
la légende la moins ample f u t l'originelle 
et que la plus ample n'était que sa 
variante augmentée et par endroit défor-
mée. A son avis, ces deux légendes sont 
issues d'une même source, une biographie 
composée dans la diocèse de Csanád au 
milieu du XII e siècle, celle-ci é tant , dans 
ses grandes lignes, identique à la légende 
la plus ample. La légende moins ample 
n'en était qu 'un extrai t , déstiné à l 'usage 
de l'Eglise, et négligeant la narrat ion des 
événements politiques. 
Magvar éremhatározó. Középkor. 2. fiiz. 
(1307 — 1540.) Összeáll. Unger Emil. [Spécifi-
cation de médailles hongroises. Moyen-âge. 
2 e cahier. (1307 — 1540.) Réd. par — "Список 
венгерских монет. Средние века. Вып. 2 
(1307—1540) Сост. —. J Bp. 1960, М. Régé-
szeti Művészettört, és Éremtani Társ. Polv-
cop. pp. 3 7 - 6 2 . t t , X I X —XL. 
M A K K A I LÁSZLÓ — M E Z E Y LÁSZLÓ: Árpád-
kori és Anjou-kori levelek. XI — XIV. század. 
Sajtó alá rend., [vál. bev. és jegy. ell. —] 
[Lettres de l 'époque des Árpad et des Anjou. 
X I e — XIV e siècles. Classées et ordonnées aux 
f ins de publication, choisies, introduites et 
annotées par — Письма времен Арпадов и 
Анжу. XI —XIV вв. Подг. к печати, избр., 
введ. и прим.—.] Bp. 1960, Gondolat. 450 
p. 16 t . (Nemzeti Könyvtár . Levelestár.) 
Groupées par ordre chronologique, ce 
recueil publie près de 200 lettres selon 
deux catégories: correspendance politique 
et correspondance privée. Le recueil est 
complété de bibliographies littéraires et 
de beaux-arts. 
MOLLAY KÁROLY: Névtudomány és város-
történet. Dáglól Ágfalváig. (1195—1416.) 
I Onomastique et histoire des villes. De Dág 
à Ágfalva. (1195 — 1416.) Ономастика и 
история городов. От с. Даг к с. Агфальва. 
(1195—1416.)] SSz 1961. Tom. 15. No 2. pp. 
1 1 4 - 1 3 0 . , No 3. pp. 193-200 . 
L'auteur de cet te étude expose jus-
qu 'au début du X I e siècle l'origine du 
nom de la commune d'Ägfalva (Agendorf, 
Dagendorf) (Dag 'Tag') situé près de 
Sopron et l 'histoire de la famille Dagen-
dorfer ~ Agendorfer qui était son pro-
priétaire. 
PÓLAY E [LEMÉR]: Ein Gesellschaftsvertrag 
aus dem römischen Dakien [Общественный 
договор из римской Дакии.] АА 1960. Т о т . 
8. Fasc. 3 - 4 . pp. 414 — 438. 
Se fondant sur l 'analyse d'une table t te 
de cire trouvée à Verespatak (Roçia de 
Münte, en Transylvanie, Roumanie) et 
constituant le tex te d'un contrat de prêt 
conclu entre deux usuriers romains en 
l 'an 166 de notre ère, l 'auteur donne une 
idée de l 'activité des usuriers romains. 
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S C H L E I C H E R A L A D Á R : Római kori kemen-
cék és leletek Tokodról. [Fours et autres vesti-
ges provenant de l 'antiquité romaine à Tokod. 
— Печи и находки римской эпохи в с. 
Токод.] Bp. 1960, 13 p. (Tirage-à-part de 
la revue Kohászati Lapok.)(Kohászati Törté-
neti Bizottság Közleményei 7.) 
L'auteur rend compte des analyses 
microscopiques visant à découvrir la 
nature des différentes scories de fonderie 
et de certains objets métalliques trouvés 
dans les fours romains provenant d 'avant 
la fin du IVe siècle de notre ère et décou-
verts à Tokod depuis 1955. 
Z O L N A V LÁSZLÓ: Buda középkori víz-
művei. [Le service des eaux à Buda au moyen-
âge. — Водопроводные сооружения г. Буда 
в средние века.] TSz 1961. Tom. 5. No 1. 
pp. 16 — 55. 
L'auteur résume les documents écrits 
qui traitent du service des eaux dans le 
Buda du Moyen-âge, il dessine la topo-
graphie des conduites et présente les 
trouvailles archéologiques faites à ce pro-
pos jusqu'à présent. Pour approvisionner 
en eau le château médiéval de Buda, on 
utilisait déjà les conduites gravitatives 
bien connues depuis l 'antiquité, les pom-
pes foulantes à traction animale, aussi 
bien que les canalisations basées sur le 
principe des vases communicants. 
5. Histoire de Hongrie, de 1527 à 1790— История Венгрии в 1527 — 1790 гг. 
CSANDA S Á N D O B : A törökellenes és kuruc 
harcok költészetének magyar—szlovák kapcso-
latai. [Rapports hungaro— slovaques à la 
lumière de la poésie reflétant les lut tes contre 
les Turcs et les combats des kouroutz. — 
Венгерско-словацкие связи в поэзии ан-
титурецких и куруцеких боев.] Bp. 1961, 
Akad. Kiadó. 223 p. 4 t. (Irodalomtörténeti 
füzetek 32.) 
Les poésies publiées et analysées par 
fau teur témoignent de la participation 
intensive des paysans slovaques aux mou-
vements d'indépendance et sociaux de 
Hongrie aux XVII e et XVIIIe siècles. 
CSATKAI E N D R E : A soproni nyomdászat 
a 18. század első felében. [L'imprimerie de 
Sopron dans la première moitié du XVIIIe 
siècle. — Книгопечатание в г. Шопрон в 
первой половине XVIII в.] SSz 1961. Tom. 
15. No 1. pp. 38 — 51. 
Az első magyar népszámlálás (1784 — 
1787). (Szerk. Danyi Dezső. Dávid Zoltán.) 
(Kiad. a) Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtára (és a) Művelődésügyi Miniszté-
rium Levéltári Osztálya. [Le premier recense-
ment de Hongrie (1784-1787). Réd. par — 
Puhl, par — Первая перепись населения 
в Венгрии. (1784—1787.) — Ред. —. Изд. 
— . [Bp. 1960, Stat . Kiadó. Polycop. 64, 389 p. 
L'étude d'introduction à cet ouvrage 
analyse les méthodes de ce recensement 
qui furent établies selon des points de vue 
militaires, son déroulement et la valeur 
de source de ses données. 
EMBER GYŐZŐ: Magyarország X V I . szá-
zadi külkereskedelmének történetéhez. [Contri-
butions à l 'histoire du commerce extérieur 
de la Hongrie au XVI e siècle. — Материалы 
к истории внешней торговли Венгрии в 
XVI в.] Száz 1961. Tom. 95. No 1. pp. 1 - 4 6 . 
Grâce aux livres de comptes des offices 
douaniers de Hongrie occidentale, l 'auteur 
reconstitue le cours du commerce extéri-
eur de la Hongrie qui — à son avis 
fu t alors bénéficiaire (exportations: 70%, 
importations: 30%) et fut pour 75% 
effectué par des commerçants du pays. 
Ceci témoigne d'une production marchande 
et de capitaux commerciaux importants 
dont le développement fut entravé par la 
division du pays en trois parties, survenue 
en 1541. 
F A L L E R J E N Ő : Adatok a bányabeli robban-
tás fejlődéstörténetéhez. [Documents relatifs 
à l'histoire du développement de l 'extraction 
minière par explosion. — Материалы к ис-
тории развития применения взрыва в шах-
тах.] TSz 1961. Tom. 5. No 1. pp. 5 6 - 7 4 . 
Cet article porte sur l'histoire de 
l'évolution technique de l'extraction mini-
ère par explosion, depuis ce jour du 8 
fevrier 1627 où, dans la galerie de Selmec-
bánya, plus exactement dans celle de 
l'ancien Felső-Biber de Szélakna, eut lieu, 
avec succès, la première explosion expéri-
mentale du monde, qui constitua une 
innovation révolutionnaire dans l'histoire 
moderne de l'exploitation minière. 
F E K E T E L A J O S : Latinok a XVI. századi 
Budán. [Latins à Buda, au XVIe siècle. — 
«Латинское» население в г. Буда в XVI в.] 
MNy 1961. Tom. 57. No. 1. рр". 2 0 - 2 5 . 
Se fondant sur des comptes turcs 
datant de 1551 et de 1570 concernant les 
recettes douanières de Buda, l 'auteur 
suppose que les «Latins» de Buda au 
XVI e siècle étaient des commerçants i ta-
liens d'origine balkanique, plus exacte-
ment des commerçants catholiques de 
Raguse (Dubrovnik). 
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H O P P L A J O S : Egy lengyel emlékirat a 
Bákóczi emigrációról. (Regina Salomea Ru-
sieska.) [Un mémoire polonais ayant trait 
à l'émigration de François II. Rákóczi et de 
ses partisans. (Regina Salomea Rusieska.) — 
Польский мемуар об эмиграции Ракоци.] 
Világirodalmi Figyelő 1961. Tom. 7. No 1. 
pp. 8 9 - 9 4 . 
Contributions relatives à la vie menée 
à la cour de François Rákóczi à Rodosto. 
J A K Ó Z S I G M O N D : Újabb adatok a kolozs-
vári Heltai-nyomda kezdeteihez. [Nouvelles 
données portant sur les débuts de l'activité 
de l'imprimerie Heltai à Kolozsvár. — Новые 
материалы относительно начала типогра-
фии Хельтаи в г. Коложвар (Клуж).] 
МК 1961. Т о т . 77. No 1. pp. 6 0 - 6 5 . 
Documents relatifs à la vie et à l'acti-
vité de György Hoffgreff, imprimeur à 
Kolozsvár au XVIe siècle. 
K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : Baranya megye 
XVI. századi török adóösszeírásai. [Rôles 
d'impôts établis par les Turcs dans le comitat 
de Baranya au XVIe siècle. — Турец-
кая налоговая регистрация комитата Ба-
ранья в XVI в.] Bp. 1960. 144 р. 3 t . 1 с. 
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiad-
ványai 103.) 
Edition critique du manuscrit con-
servé à la Bibliothèque Nationale (Natio-
nalbibliothek) de Vienne. 
K L A N I C Z A Y T I B O R : A magyar irodalom 
reneszánsz-korszaka. [La littérature hongroise 
de la renaissance — Период возрождения 
в венгерской литературе. ) IT 1961. TOM. 
49. No 1. pp. 1 — 16. 
D'après l 'auteur, dans la littérature 
hongroise des XVe et XVIe siècles la 
renaissance fut le courant dominant qui 
engloba tant la littérature humaniste que 
celle de la réforme. Il procède à une pro-
fonde analyse de l 'inconstante base de 
classe de l'idéologie de la renaissance. 
K O M O R I L O N A : Comenius in Sárospatak — 
Apáczai in Gyulafehérvár. | Comenius à Sáros-
patak — Apáczai à Gyulafehérvár. — 
Коменский в г. Шарошпатак — Апацаи 
в г. Дыолафехервар (Альба Юлиа).] ALitt 
1960. Tom. 3. pp. 191-204. 
L'auteur suppose que les deux savants 
du XVII e siècle furent en relations. 
KRISZTINKOVICH BÉLA: Anabaptista orvo-
sok, gyógyszerészek a higiénia szolgálatában. 
[Médecins et pharmaciens anabaptistes au 
service de l'hygiène. — Врачи и аптекари-
анабаптисты на службе гигиены.] CMed 
1961. No 20. pp. 88 -117 . 
Se fondant sur des sources littéraires 
et archivales, l 'auteur brosse un tableau 
de l'activité des médecins anabaptistes 
de Hongrie et de Transylvanie aux XVI e 
et XVII e siècles. 
Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 
1540—1550-es számadásaiból. Fase. 2. [Közli 
Kumorovitz L. Bernát, M. Kállai Erzsébet. 
Sajtó alá rend. Belényesy Márta. Közrem. 
Gáborján Alice.] [Extraits des comptes de 
1540 — 1550 des Nádasdi relatifs à l'histoire 
culturelle. Fasc. 2. Communiqués par — 
Classés et ordonnés aux fins de publication 
par — Avec la collaboration de — Доку-
менты относительно культурной истории 
из отчетов за 1540—1550-ые годы семьи 
Надашди. Вып. 2. Сообщ. — Подготовка 
к печати —. Сотр. —.] Bp. (1959), 1960, 
Néprajzi Múz. Polycop. 327 p. (Történeti-
néprajzi füzetek 2.) 
Données concernant l 'alimentation, 
l'habillement et les prestations en nature 
des employés du domaine des Nádasdi, et 
concernant en général la civilisation maté-
rielle du XVIe siècle. 
Magyar-zsidó oklevéltár. Monumenta Hun-
gáriáé Judaica. 5. köt. 2. г. (Pótkötet.) 
1701 — 1740. Gyűjt. Dercsényi Móric, Esze 
Tamás stb. Szerk. Grünwald Fülöp, Scheiber 
Sándor [Vol. 5. 2e partie. (Volume complé-
mentaire.) 1701 — 1740. Ree. par — Réd. 
par — Том 5. Часть 2. (Дополнение.) 
1701 — 1740 гг. Собр. —. Ред. —.] Bp. 1960. 
M. Izr. Orsz. Képviselete. 499 p. 7 t . 
Nouveaux documents puisés dans les 
archives des familles Ráday et Károlyi et 
du domaine de Munkács ayant trait à 
l'histoire des juifs de Hongrie aux XVI e — 
XVIIIe siècles. 
N A G Y LÁSZLÓ: A Bocskai szabadságharc 
katonai története. [L'histoire militaire de 
l'insurrection nationale dirigée par István 
Bocskai. — Военная история освободитель-
ной войны под предводительством Бочкам]. 
Bp. 1961, Akad. Kiadó. 384 p. 4 t. 
Se fondant sur des recherches archiva-
les personnelles, l 'auteur reconstitue avec 
une grande abondance de détails, et en 
les suivant quasiment de jour en jour, les 
événements militaires de l'insurrection 
nationale qu'István Bocskai mena de 
1604 à 1606 contre les Habsbourg; il ana-
lyse ainsi la composition sociale de l 'armée 
et l'activité des chefs éminents. 
P A C H Z S I G M O N D P Á L : A magyarországi 
agrárfejlődés elkanyarodása a nyugateurópai-
tól. (A feudalizmusból a kapitalizmusba való 
átmenet kérdéséhez.) [En quoi l'évolution 
agraire de la Hongrie divergea de celle de 
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l 'Europe occidentale. (Contribution à la 
question des particularités hongroises du 
passage du féodalisme au capitalisme.) — 
Отклонение аграрного развития Венгрии 
от аграрного развития Западной Европы. 
(К вопросу о переходе от феодализма к ка-
питализму.)] AtSz 1961. Tom. 3. No 1. pp. 
1 - 9 . 
Dans l 'exposé qu'il prononça, à Stock-
holm, au Congrès international des Histo-
riens, l 'auteur montra qu ' aux XVI e — 
XVIIIe siècles, il n'était pas question en 
Hongrie de passage du féodalisme au capi-
talisme; on n 'y était encore qu ' au stade 
préparatoire de ce processus. A partir du 
XVI e siècle la production marchande se f i t 
par les domaines seigneuriaux aux dépens 
des exploitations paysannes; par ailleurs, 
l 'état arriéré de la production artisanale 
f i t avorter les tendances de développement 
de la bourgeoisie, on abouti t ainsi, au 
XVIIm 9 siècle à la venue du système du 
«deuxième servage». Le passage au carac-
tère capitaliste de la vie économique ne 
commença en Hongrie qu 'à la fin de 
XVIIIe siècle. 
PETIK AMBRUS: Békés megye leírása. 
( Geographia, avagy tekéntetes nemes Békés 
vármegye . . . leírása . . .) 1784. Saj tó alá 
rend. Dankó Imre. [Description du comitat 
de Békés. 1784. Mise sous presse par — 
Описание комитата Бекеш. Подг. к 
печати —.] Gyula, 1961, Erkel F. Múzeum. 
49 p. 
Description géographique et ethno-
graphique da tan t de la f in du XVIII e 
siècle et n 'exis tant jusqu'ici que sous 
forme de manuscri t ; elle est une inté-
ressante source de données sur la situation 
du féodalisme tardif dans le sud-est de la 
Grande Plaine hongroise. 
P I R N Á T A N T A L : Die Ideologie der Sieben-
bürger Antitrinitarie in den 1570er Jahren. 
(Übers, von Edi th Roth.) [Идеология анти-
тринитариев Трансильванин в 70-х годах 
XVI в. (Перевод. —.)] Bp. 1961. Akad. 
Kiadó. 217 p. 
Se fondant sur des sources ignorées 
jusqu'à présent, l 'auteur étudie les éta-
pes initiales (les années 1570) de l'anti-
trinitarisme que les recherches effectuées 
antérieurement avaient négligées. Il éclaire 
les racines d'origine antitrinitaire de la 
politique de la principauté de Transyl-
vanie qui s 'appuyai t sur la puissance otto-
mane, et contredit l 'aff irmation qui était 
presque généralement acceptée suivant 
iaquelle l 'unitarisme, l'idéologie antitri-
nitaire, avait été un produit révolution-
naire de la lu t te de classe du peuple. 
S C H E I B E R [ S Á N D O R ] A.: Neuere jüdische 
Grabsteine in Ofen aus der Zeit der Türken-
herrschaft. [Новые еврейские надгробные 
камни времен турецкого господства.] АО 
1961. Т о т . 12. Fase. 1 - 3 . pp. 1 0 7 - 1 3 8 . 
L 'auteur expose quelques nouvelles 
données relatives aux juifs expulsés de 
Buda après 1526 et qui avaient émigré en 
Turquie, puis il communique les inscrip-
tions et leur traduction allemande de 20 
pierres tombales provenant des XVIE — 
X V I I I E siècles récememment découvertes. 
[ S Z É K E L Y I S T V Á N ] S Z E K E L ' E S T V A N : Chro-
nica ez vilagnac yeles dolgairol. Craccoban Nio-
matott . . . 1559 . . . [Hasonmás kiad. Sajtó 
alá rend. és] (a kísérő t anu lmány t írta Ge-
rézdi Rábán.) [Chronique des événements 
notables de ce monde. Publiée à Cracovie . . . 
en 1559 . . . Edition facsimiléé. Mise sous 
presse par — Étude d'introduction de — 
— Хроника о замечательных делах мира 
сего. Изд. в К р а к о в е . . . 1559 г. Факси-
миле. Подг. к печати и введ. —.] Bp. 1960. 
Akad. Kiadó. [4] 237 feuilles. 1 annexe. 
46 p. 
Edition facsimiléé de l'histoire univer-
selle publiée pour la première fois en 
hongrois avec une étude d'introduction 
d'histoire littéraire et d'historiographie. 
T A K Á T S S Á N D O R : Művelődéstörténeti tanul-
mányok a XVI—XVII. századból. Sajtó alá 
rend. Benda Kálmán. [Études d'histoire cul-
turelle du XVI e et du XVII e siècles. Mises 
sous presse par — Исследования по куль-
турной истории XVI —XVII вв. Подг. к 
печати —.] Bp. 1961, Gondolat. XIII. 419 
p. 12 t . (Nemzeti könyvtár . Művelődéstör-
ténet.) 
Morceaux choisis des études de l'ar-
chiviste Sándor Takáts (1860 — 1932) qui. 
se fondant sur des documents originaux 
d'archives, brosse un tableau réaliste des 
conditions économiques et de vie quoti-
dienne en Hongrie sous la domination 
turque. 
T Á R K Á N Y I Szűcs E R N Ő : Vásárhelyi testa-
mentumok. [Testaments de Hódmezővásár-
hely. — Завещания из г. Вашархель. | 
Bp. 1961, Közgazd. és Jogi Kiadó. 447 p. 
X X X I С. 
Grâce à des testaments de serfs et de 
métayers, l 'auteur brosse un tableau de la 
situation économique de la paysannerie 
de la Grande Plaine hongroise et de la 
situation juridique de la bourgade de 
Hódmezővásárhely aux X V I I I E — X I X E 
siècles. C'est une source importante pour 
les spécialistes qui se penchent sur l 'étude 
de l'histoire sociale, de l 'ethnographie, de 
l'histoire juridique et de la linguistique. 
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VARGA ENDRE: A magyar jogszolgáltatás 
átszervezése II. József korában. [La réorgani-
sation de l 'administration de la justice en 
Hongrie à l 'époque de Joseph II. — Реор-
ганизация венгерской юрисдикции во время 
Иосифа II.] Száz 1960. Tom. 94. No 5 - 6 . 
pp. 736—749. 
Le décret (Novus Ordo J udiciarius) émis 
le 12 décembre 1785 par l'empereur 
Joseph II (1780 — 1790) signifia une réor-
ganisation d'esprit bourgeois de l'admi-
nistration hongroise de la justice, qui 
était jusqu'alors de régime féodal. L'au-
teur relate la venue du décret, son con-
tenu et l'accueil qui y fu t fait et estime 
que les réformes de Joseph II furent des 
précurseurs du régime juridique bourgeois. 
ZIMÁNYI VERA: Adalékok a Batthyányak 
XVII. századi marhakereskedésének történe-
téhez. [Contributions à l'histoire du com-
merce des bestiaux effectué par les Bat thyány 
au XVIIE siècle. — Материалы к истории 
торговли скотом семьи Батьяни в XVII в. ] 
AtSz 1961. Tom. 3. pp. 60 — 84. 
Documents des livres de comptes, 
datant de 1648—49, concernant le com-
merce de bestiaux fondé par Ádám 
Batthyány, grand-propriétaire terrien de 
Hongrie occidentale. 
6. Histoire de Hongrie 1790—1849—История Венгрии в 1790 -1849 гг. 
B A R T A I S T V Á N : Adatok a gácsi posztógyár 
reformkori történetéhez. [Documents relatifs à 
l'histoire de la draperie de Gács à l'ère des 
réformes. — Материалы к истории сукон-
ной фабрики в с. Гач в эпоху реформ.] 
TSz 1961. Tom. 4. No 1. pp. 113-122. 
La draperie de Gács (Slovaquie occi-
dentale) fondée en 1767 fu t l'une des 
manufactures les plus importantes de la 
Hongrie à l'ère du capitalisme primitif. 
Les deux documents qui sont ici communi-
qués contiennent d'importantes données 
portant sur l'équipement de la fabrique, 
sur son organisation de production, sur 
sa technique et son chiffre d'affaires dans 
les décennies d'avant 1849. 
B A R T A I S T V Á N : Korai örökváltságszerződé-
sek. [Anciens contrats de rachat définitif. — 
Ранние договоры о вечном выкупе.] AtSz 
1961. Tom. 3. No 1. pp. 9 4 - 1 1 5 . 
L'étude d'introduction résume l'his-
toire de la question du rachat définitif 
jusqu'à la Diète de 1832 — 36; puis, 
l 'auteur communique les textes de cinq 
anciens contrats de rachat définitif 
(conclus entre 1793 et 1832) qui furent 
employés dans le débat ouvert à la Diète 
en connexion avec la question du servage. 
B A R T U C Z L A J O S : Személyazonossági vizs-
gálatok a magyar jakobinusok csontvázain. 
[Examens d'identité sur les squelettes des 
jacobins hongrois. — Исследования относи-
тельно идентификации скелетов вен-
герских якобинцев.] АпК 1960. Т о т . 4. 
No 3 - 4 . pp. 5 9 - 8 4 . 
L 'auteur expose le procédé d'exhu-
mation qui fu t employé dans le cas des 
cadavres des démocrates radicaux hon-
grois exécutés en 1795 (Ignác Martinovics 
et ses quatre compagnons), et il communi-
que les résultats des examens anthropo-
logiques faits sur les dépouilles qui per-
mirent leur identification et l'éclaircisse-
ment des sanglants événements d'alors. 
B Í R Ó S Á N D O R : Történelemtanításunk a 
XIX. század első felében a korabeli tankönyv-
irodalom tükrében. [L'enseignement de l'his-
toire en Hongrie dans la première moitié du 
XIX E siècle à la lumière des manuels de 
l'époque. — Преподавание истории в Венг-
рии в первой половине XIX в. в свете сов-
рем! иных учебников.] Bp. 1960, Tankönyv-
kiadó. 280 p. 
S'appuyant sur des manuels, sur des 
notes et sur d 'autres sources archivales 
et bibliothécaires, l 'auteur montre quel 
était l'enseignement de l'histoire entre les 
années 1790 et 1830, et comment évolua 
la conception de l'histoire à l'ère des 
réformes. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Actái. 2. köt. 1. fiiz. Szerk. a kar tudomá-
nyos és módszertani bizottsága. [Les Acta 
de la Faculté des Sciences Politiques et Juri-
diques de l'Université Loránd Eötvös de 
Budapest. Tom. 2. 1er cahier. Réd. par 
— Акта Факультета государства и права 
Будапештского университета им Лоранта 
Этвёш. Том 2. Вып. 1. Ред. —.] Bp. 1960. 
Tankönyvkiadó. 104 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
CZIZMADIA A N D O R : A kormánybiztosi 
intézmény 1848—1849-ben. [L'institution 
des Commissaires du Gouvernement en 
1848 — 1849. — Учреждение правитель-
ственных комиссариатов в 1848— 1849 гг. ] 
V A R G Y A I G Y U L A : Adalékok egy centra-
lista (Lukács Móric) tevékenységéhez. [Con-
tribution à l'histoire des activités d'un 
centraliste (Móric Lukács) — Материалы 
к деятельности одного централиста 
(Морица Лукач).] 
316 Bibliographie 316 
CSABAI T I B O R : Kossuth Lajos és az iroda-
lom [Lajos Kossuth et la l i t térature. —- Лайош 
Кошут И литература.] Bp. 1961. Gondo-
lat. 317 p. 1 t . 
Après avoir montré comment se forma 
la culture littéraire de Kossuth, l 'auteur 
met en lumière le comportement de 
Kossuth à l 'égard de la l i t térature (et 
les écrivains) avant 1848, à l 'époque de la 
révolution et de l 'insurrection nationale 
(1848—49), aussi bien que pendant l'é-
migration (1849 — 94). I l constate que 
l ' intérêt manifesté par Kossuth à l'en-
droit de la l i t térature étai t empreint de 
romantisme, de ce romantisme qui ne 
niait pas le réalisme. 
E N D R E I W A L T E R : Textilipari szabadal-
mak Magyarországon a nyugateurópai ipari 
forradalom idején. [Brevets d ' industrie textile 
en Hongrie à l 'époque de la révolution 
industrielle en Europe occidentale. — Патенты 
в текстильной промышленности Венгрии 
во время промышленного переворота в 
Западной Европе.] TSz 1961. Tom. 5. No 
1. pp. 7 9 - 9 3 . 
A travers l'histoire des brevets d'in-
dustrie textile délivrés en Hongrie entre 
1780 et 1825, l 'auteur illustre l 'effet que 
la dépendance économique et politique et 
la situation féodale exercèrent sur l'évo-
lution économique du pays. Face aux 
pays industriels d 'Europe occidentale, la 
Hongrie ne connut pas les conditions 
nécessaires à l'application des inventions 
industrielles. 
F A L L E R J E N Ő : Brennbergbánya Feldmüller 
Mátyás albérletében 1828-tól 1834-ig. Egy 
fejezet a szerző . .Brennbergbánya tör ténete" 
című készülő munkájából . [La sous-traitance 
de Mátyás Feldmüller à la mine de Brenn-
bergbánya de 1828 à 1834. Un chapitre de 
l'ouvrage en préparation de l 'auteur intitulé 
«Histoire de Brennbergbánya». — Бренн-
бергбанья в субаренде у Матьяша Фельд-
мюллер с 1828 по 1834 г. Глава из подго-
тавливаемого автором труда «История г. 
Бреннбергбанья".] SSz 1961. Tom. 15. No 
1. pp. 1 0 - 2 5 
F Ö G L E I N A N T A L : A vármegyei levéltárak 
a XIX. század első felében. [Les archives 
des comitats dans la première moitié du 
X I X e siècle. — Комитатские архивы в пер-
вой половине X I X в.] LK 1960. Т о т . 31. 
pp. 175-204 . 
Se fondant sur les rapports soumis aux 
organes centraux (Conseil de Lieutenance, 
chancellerie) l 'auteur décrit l 'é tat des 
archives de Hongrie et de Transylvanie de 
l'époque. 
Kossuth Lajos összes munkái. 5. Ország-
gyűlési tudósítások. 5. köt. 1835. aug. 27.— 
1836. máj . 2. (Sajtó alá rend. Barta Is tván.) 
[Kiad a Magyar Történelmi Társulat.] [Oeuv-
res complètes de Lajos Kossuth. 5. Comptes-
rendus des Diètes. Vol. 5. Du 27 août 1835 au 2 
mai 1836. Mises sous presse par —. Publiées 
par —. — Собрание сочинений Лайоша Ko-
шут. 5. Известия о государственном соб-
рании. Том 5. 27 авг. 1835 г. — 2 мая 1836 
г. Подг. к печати —. Изд. —.] Bp. (1961), 
Akad. Kiadó. 850 р. (Magyarország ú jabbkor i 
történetének forrásai. — Fontes históriáé 
Hungaricae aevi recentioris.) 
Les comptes-rendus rédigés et poly-
copiés à la main pa r le jeune Lajos Kossuth 
à la Diète de 1832 — 36 sont un fidèle reflet 
des premières lut tes que le mouvement 
bourgeois de réforme de Hongrie livra 
sur le terrain politique. Ces comptes-
rendus jouèrent un rôle important dans 
l 'orientation et l 'organisation de l'opinion 
publique oppositionnelle de la Hongrie de 
l 'époque. Le dernier volume contient les 
informations por tan t sur les débats ouverts 
à la Diète dans la seconde moitié de 1835 
et dans le premier semestre de 1836; il 
contient aussi un index onomastique et 
une table analytique de la série compre-
nan t 5 volumes. 
MARKO ÁRPÁD: Egy elfelejtett magyar író-
katona (Jakó László huszárkapitány 1781 — 
1833). [Un écrivain militaire hongrois oublié 
(László Jakó, capitaine de hussards. 1781 — 
1833). — Забытый венгерский писатель-
солдат. (Гусарский капитан Ласло Яко 
1781 — 1833.)! Bp. 1960, Akad. Kiadó. 55 
р. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. U . S . 18.) 
Grâce à la correspondance et aux 
deux ouvrages de stratégie de László 
Jakó , l 'auteur brosse un tableau de la 
carrière de ce capitaine de hussards qui 
f u t un précurseur dans la création du 
langage militaire spéciale. 
Az opera történetéből. Szerk. Szabolcsi 
Bence, Bartha Dénes. [De l'histoire de 
l 'opéra. Réd. par — Из истории оперы. 
Ред. —.] Bp. 1961, Akad. Kiadó. 295 p. 
(Zenetudományi tanulmányok 9.) 
Du sommaire: Из содержания: 
VÁRNAI PÉTER Adalékok а X I X . szá-
zadi magyar operajátszás történetéhez. (Le-
véltári dokumentumok.) [Données rela-
tives à la représentation des opéras en 
Hongrie au X I X e siècle. (Documents 
d'archives.) — Материалы к истории 
представления опер в Венгрии в X I X в. 
(Архивные документы.)] 
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P A U L I N Y I Á K O S : Adalékok a rónici vas-
gyár technikai fejlődéséhez a XIX. század 
20-as, 40-es éveiben. [Contribution à l'his-
toire de l'évolution technique de la fonderie 
de fer de Rónic entre 1820 et 1840. — 
— Материалы к техническому развитию 
металлургического завода в с. Рониц в 
20—40-х годах XIX в.] A MTA Műszaki 
Tudományok Osztályának Közleményei 1961. 
Tom. 28. No 1 - 4 . pp. 149-188 . (Tirage-à-
part.) 
La fonderie de fer de Rónic (Hronec 
en Tchécoslovaquie), située dans la vallée 
du Garam fu t l 'une des plus notables 
usines d'industrie lourde dans la Hongrie 
de l'époque. Quant au perfectionnement 
des méthodes de fabrication on n'utilisa 
pas même, dans la première moitié du 
XIX e siècle, les possibilités offertes par 
l'ancienne base technique. 
SARLÓS M Á R T O N : Széchenyi és a feudális 
jogrend átalakulása. [Széchenyi et la trans-
formation du régime juridique féodal. — 
Сеченьп и преобразование феодального 
правового порядка.] Bp. 1960. Közgazd. és 
Jogi Kiadó. 158 p. 
A propos des conceptions juridiques 
se traduisant dans les ouvrages d'István 
Széchenyi (1791 — 1860), l 'auteur procède 
à la révision des idées qu'on professait 
jusqu'à présent à cet égard. En effet, il 
démontre que, bien que Széchenyi ait été 
attaché à la plupart du système juridique 
privé et pénal du féodalisme, il n'en 
lança pas moins, dans les années 1830 
une vive attaque contre la propriété fon-
cière féodale et, dans la suite, il jugea 
légitime le détrônement des Habsbourg 
survenu en 1849. 
T I L K O V S Z K Y L Ó R Á N T : Az elkiilönözés és 
tagosítás Széchenyi István cenki uradalmában. 
[La différenciation et le remembrement dans 
le domaine de Cenk d'István Széchenyi. — 
Размежевание земель п комассация в 
поместье Ценк Иштвана Сеченьи.] AtSz 
1961. Tom. 3. No 1. pp. 33 — 59. 
T R Ó C S Á N Y I Z S O L T : Wesselényi Miklós fog-
sága. (Részlet egy készülő Wesselényi-élet-
rajzból.) [La captivité de Miklós Wesselényi. 
(Une partie de la biographie de Wesselényi 
en préparation.) — Арест Миклоша Веше-
леньи. (Отрывки из подготавливаемой 
биографии Вешеленьи.)] Száz 1960. Tom. 
94. No 5 - 6 . pp. 794 — 811.) 
Basée sur des données contemporaines, 
cette étude relate la dernière étape 
— prononcé du jugement en 1839 et 
emprisonnement — du procès intenté, 
pour crime de lèse-majesté, depuis 1835 
contre Miklós Wesselényi (1796 — 1850), 
figure marquante du mouvement réfor-
mateur de la noblesse hongroise et un 
chef de l'opposition en Transylvanie. 
V A L K Ó A R I S Z T I D : A Liszt-család a levél-
tári iratok tükrében. 1 — 2. [La famille Liszt 
à la lumière des documents archivaux. 1—2. 
— Семья Лист в свете архивных докумен-
тов. Часть 1—2.]MZ 1961. Tom. 1. No 4 - 5 . 
pp. 388—399. 
Documents contemporains conservés 
dans la collection spéciale d'histoire de la 
musique de la Bibliothèque Nationale 
Széchényi concernant le père de Ferenc 
Liszt, et documents de l'éducation du 
compositeur puisés dans les écrits de la 
famille Eszterházy. 
V Ö R Ö S K Á R O L Y : Fejezetek Nagyváthy 
János életéből. 1. [Chapitres de la vie de János 
Nagyváthv. 1. — Очерки жизни Яноша 
Надьвати! 1.] AtSz 1961. Tom. 3. No 1. pp. 
1 0 - 3 2 . 
L'étude soumet à l'analyse les écrits 
publicistiques de János Nagyváthy 
(1755 — 1819) parus en 1790, ainsi que son 
ouvrage en deux volumes édité en 1791 
et intitulé «L'agriculteur laborieux», pre-
mier ouvrage spécial d'agriculture en 
langue hongroise, et met l'accent sur les 
conceptions d'économie politique de son 
auteur. 
7. Histoire de Hongrie 1849—1917 — История Венгрии в 1849—1917 гг. 
F L KÁSZ G Y Ö R G Y : A magyarországi polgári 
radikalizmus történetéhez. 1900 —1918. Jászi 
Oszkár ideológiájának bírálata. [Contributions 
à l'histoire du radicalisme bourgeois de Hon-
grie. 1900 — 1918. Critique de l'idéologie 
d'Oszkár Jászi. — К истории буржуазного 
радикализма в Венгрии. 1900—1918 гг. 
Критика идеологии Оскара Яси.] Bp. 1960, 
Gondolat. 391 p. 
Le radicalisme bourgeois était une 
tendance idéologique et politique qui se 
développa après le tournant du siècle et 
qui s'enracina dans les milieux des intellec-
tuels bourgeois et de la petite bourgeoisie, 
tendance qui lut tai t contre les vestiges 
féodaux et contre la politique conser-
vatrice-réactionnaire des classes domi-
nantes hongroises. Un des dirigeants et 
théoriciens en fu t Oszkár Jászi (1875 — 
1957), dont l 'auteur, tout en analysant 
l'oeuvre théorique, expose les rapports 
que le radicalisme bourgeois avait avec 
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le mouvement ouvrier et le marxisme. 
Se basant sur une abondante documen-
tation archivale et de presse, le livre 
décrit et apprécie l'activité déployée par 
les intellectuels bourgeois radicaux sur le 
plan idéologique et politique. 
FUKÁSZ G Y Ö R G Y : Szabadkőművesség, radi-
kalizmus és szocializmus az 1918 előtti Magyar-
országon. A Martinovics Páholy történetéhez. 
[Franc-maçonnerie, radicalisme et socialisme 
dans la Hongrie d 'avant 1918. Contributions 
à l'histoire de la loge Martinovics. — Масон-
CTBO, радикализм и социализм в Венгрии 
перед 1919 г. К истории ложи им. Марти-
нович.] P tK 1961. Tom. 7. No 2. pp. 5 5 - 8 4 . 
L'étude expose la différanciation du 
mouvement franc-maçonnique de Hongrie 
au début du X I X e siècle et, au sein de 
celui-ci, les rapports que les intellectuels 
progressistes et bourgeois radicaux — et 
le Parti Radical (1914) constitué par 
eux — entretenaient avec les sociaux-
démocrates. 
Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. 
Sajtó alá rend. és a jegyzeteket í r ta Somogyi 
Sándor. [La correspondance de Pál Gyulai de 
1843 à 1867. Mise sous presse et annotée par 
— Переписка П а л я Д ы о л а и в 1843—1867 
гг. Подг. к печати и прим. —.] Bp. 1961. 
Akad. Kiadó. 723 p. 5 t. (A magyar irodalom-
történetírás forrásai . — Fontes ad históriám 
litterariam Hungár iáé spectantes. 4.) 
Pál Gyulai (1826-1909) f u t l 'une des 
figures dirigeantes de la l i t té ra ture et de 
la critique littéraire hongroises. Sa corres-
pondance se révèle être une importante 
source pour la connaissance de l'histoire 
et des tendances politico-idéologiques de 
la Hongrie de l'époque précédant le 
compromis. 
HORVÁTH ZOLTÁN: A magyar sajtó a dua-
lizmus utolsó évtizedeiben. [La presse hongroise 
dans les dernières décennies du dualisme. — 
Венгерская печать в последние десятилетия 
дуализма.]IT 1961.Tom.49.No l . p p . 1 7 - 4 1 . 
L'étude passe tout d 'abord en revue 
l'histoire de la presse de Budapest de 
1896 à 1918 et décrit le processus qui con-
duisit la presse bourgeoise de Hongrie 
à devenir un serviteur sans principes du 
régime réactionnaire de la contre-révolu-
tion. 
JEMNITZ J Á N O S : AZ anarcho-szindikaliz-
mus, Magyarországon 1914 előtt. [L'anarcho-
syndicalisme en Hongrie avan t 1914. — 
Анархо-синдикализм в Венгрии до 1914 г.] 
P t K 1961. Tom. 7. No 1. pp. 1 2 9 - 1 7 6 . 
L'anarcho-syndicalisme est l 'une des 
tendances les plus importantes du mouve-
ment ouvrier international à l'ère de 
l'impérialisme. Son développement en 
Hongrie, l 'activité idéologique et prati-
que que ses dirigeants (Ervin Szabó, 
Erik Batthyány, Ödön Pór, Gyula Mérő, 
Elek Bolgár) déployèrent sur les plans 
politique et pra t ique, l 'auteur de l 'étude 
les expose et les apprécie en les encadrant 
dans le vaste contexte du mouvement 
ouvrier international. 
K A T U S LADISLAO: Il Risorgimento 
italiano e gli Ungheresi. ( Annotazioni 
strorico-illustrative alla mostra omonima.) 
[Итальянское ризорджименто и вен-
герцы. (Исторические замечания, иллюст-
рирующие одноименную выставку.)] Bp. 
[1961], Comitate Ungherese del Risorgimento. 
60 p. 
A propos de l'exposition itinérante 
organisée en Italie en 1960, l 'auteur 
résume l'histoire des relations italo-hon-
groises à partir des premières décennies 
du XIX e siècle jusqu 'à la formation de 
l 'unité italienne. 
K E N E S S E Y Z O L T Á N : A magyar hivatalos 
statisztika történetéhez. [Documents relatifs à 
l 'histoire de la statist ique officielle hongroise. 
— К истории венгерской официальной 
статистики.] StSz 1961. Tom. 39. No 3. pp. 
2 6 3 - 2 8 6 . 
Le centenaire de l 'Office Central Hon-
grois de la Statistique (1867) devant bien-
tô t être commémoré, l 'auteur précise les 
principales étapes de son histoire et les 
tâches les plus importantes que la recher-
che a encore à accomplir à son propos. 
K O L T A I - K A S T N E R J E N Ő : A Kossuth-emig-
ráciő Olaszországban. [L'émigration de Kos-
su th et de ses part isans en Italie. — Эмиг-
рация Кошута и его сторонников в Ита-
лии . ] Bp. 1960, Akad. Kiadó. 315 p. 8 t. 
et с. 
L'auteur résume ici les résultats des 
recherches qu'il poursuivit pendant 35 
années, recherches qui se fondent sur une 
riche documentation de source italienne 
et hongroise, encore inédite; une partie 
de celle-ci est publiée dans le recueil. Par-
tan t de la coopération itaio-hongroise de 
1848 — 49, l 'auteur traite des rapports 
qui s'établirent entre Mazzini et Kossuth, 
parle du rôle que la légion hongroise joua 
dans les luttes d'indépendance et au cours 
des événements qui se déroulèrent en 
Italie entre 1859 et 1866. 
NAGY DEZSŐ: Szántó Kovács János életé-
ről és tevékenységéről. Börtön—szabadulás — 
halál. 1895—1908. [De la vie et de l 'activité 
de János Szántó Kovács. Son emprisonne-
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ment — sa libération — sa mort. 1895 — 
1908. — О жизни и деятельности Яноша 
Санто Ковач. Тюрьма — освобождение — 
смерть. 1895—1908.] P tK 1961. Tom. 7. 
No 2. pp. 155 — 180. 
Cette étude traite de la dernière étape, 
peu connue jusqu'à présent, de la vie du 
dirigeant du mouvement socialiste des 
travailleurs de la terre de la Grande 
Plaine hongroise: sa détention, son activité 
déployée après être sorti de prison, et 
comment sa voix fu t étouffée. 
P U S K Á S J U L I A N N A : A magyarországi mező-
gazdaság tőkés fejlődésének vizsgálata az 1895. 
évi üzemstatisztika adatai alapján. [Étude de 
l'évolution capitaliste de l'agriculture en 
Hongrie, sur la base des données des statisti-
ques d'exploitation de 1895. — Изучение 
капиталистического развития сельского 
хозяйства Венгрии на основе данных 
заводской статистики 1895 г.] TSz 1960. 
Tom. 3. No 4. pp. 446-478 . 
Progressant par zones, l 'auteur sou-
met à une analyse faite à l'échelle natio-
nale des données statistiques portant sur 
les différentes branches de l'agriculture 
et sur certaines catégories de propriété 
foncière et en déduit le niveau d'évo-
lution capitaliste à la fin du X I X e siècle. 
Studien zur Geschichte der Österreichisch — 
Ungarischen Monarchie. (Red. von V[ilmos] 
Sándor,P [éter] Hanák.) [Исследования К исто-
рии Австро-Венгерской Монархии. Ред. —.] 
Bp. 1961, Akad. Kiadó. 524 p. (Studia His-
torica Academiae Scientiarum Hungaricae 51.) 
Sommaire du recueil: Содержание сбор-
ника : 
M O L N Á R E [ R I K ] : Das Problem des 
Zusammenhanges zwischen nationaler Un-
abhängigkeit und gesellschaftlichem Fort-
schritt. [Проблема взаимосвязи нацио-
нальной независимости и социального 
прогресса.] 
K L I M A A [ R N O S T ] : Ein Beitrag zur 
Agrarfrage in der Revolution von 1848 in 
Böhmen. [Материалы к аграрному воп-
росу в революции 1848 г. в Чехии.] 
BRASSLOFF, W [ O L F G A N G ] : Zum Prob-
lem des Übergangs vom Feudalismus zum 
Kapitalismus in Österreich. [Avec les 
interventions de Arnost Klima et Lfászló] 
Katus. — К проблеме перехода от фе-
одализма к капитализму в Австрии. 
С выступлениями—.] 
B Ü S Z K O , J [ 6 Z E F ] : Beiträge zur wirt-
schaftlichen Entwicklung Galiziens in den 
Jahren 1848—1867. [Материалы к эко-
номическому развитию Галиции в 
1848—1867 гг.] 
MÉSÁROS, J f Ű L i u s ] : Die Expropriation 
des Bauerntums und die Überreste der feu-
dalen Unterdrückung in der Slowakei in 
der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhun-
derts. [Avec les interventions de Gyförgy] 
Szabad et J[ános] Varga. — Экспроп-
риация крестьянства и пережитки 
феодального угнетения в Словакии 
во второй половине XIX в. С выступ-
лениями —.] 
KOVÁCS J Ó Z S E F : Zur Frage der sieben-
bürgischen Bauernbefreiung und der Ent-
wicklung der kapitalistischen Landwirt-
schaft nach 1848. [Avec les interventions 
de Gy[örgy] Szabad, J[ános] Varga, etc. — 
К вопросу об освобождении крепостных 
в Трансильвании и развитии капита-
листического сельского хозяйства после 
1848 г. С выступлениями—.] 
K A T U S L [ Á S Z L Ó ] : Hauptzüge der kapi-
talistischen Entwicklung der Landwirt-
schaft in den südslawischen Gebieten der 
Österreichisch— Ungarischen Monarchie. 
[Avec les interventions de J [ózsef] Perényi, 
Pféter] Hanák, etc. — Основные черты 
капиталистического развития сельского 
хозяйства на южнославянских тер-
риториях Австро-Венгерской Монар-
хии. С выступлениями—.] 
SÁNDOR P Á L : Die Agrarkrise am Ende 
des XIX. Jahrhunderts und der Gross-
grundbesitz in Ungarn. [Аграрный кри-
зис конца XIX в. и крупное земельное 
владение в Венгрии.] 
PUSKÁS J [ Ú L I A ] : Die kapitalistischen 
Grosspachten in Ungarn am Ende des XIX. 
Jahrhunderts. (Auf Grund der Landwirt-
schaftsstatistik des Jahres 1895.) [Avec 
une intervention de P[ál] Sándor. — 
Крупная капиталистическая аренда в 
Венгрии на конце XIX в. (На основе 
сельскохозяйственной статистики 1895 
г.) С выступлением—.] 
SZABAD G Y Ö R G Y : Das Anwachsen der 
Ausgleichslendenz der Produktenpreise im 
Habsburgerreich un die Mitte des XIX. 
Jahrhunderts. [Avec les interventions de 
V[ilmos] Sándor et Jfózef] Buszko. — 
Нарастание уравнительной тенденции 
цен на сельскохозяйственные продукты 
в империи Габсбургов в половине 
X I X в. С выступлениями—.] 
KOLOSSÁ T [ I B O R ] : Beiträge zur Ver-
teilung und Zusammensetzung des Agrar-
proletariats in der Österreichisch — Ungari-
schen Monarchie (1900.) [Материалы к 
распределению и составу аграрного 
пролетариата в Австро-Венгерской Мо-
нархии. (1900 г . ) ! 
320 Bibliographie 320 
B E R E N D T . I [ V Á N ] — R Á N K I G Y [ Ö R G Y ] : 
Das Niveau der Industrie Ungarns zu 
Beginn des XX. Jahrhunderts im Vergleich 
zu dem Europas. [Avec les interventions de 
V[ilmos] Sándor, P[éter] Hanák , etc. — 
Уровень промышленности Венгрии в 
начале XX в. в сравнении с промыш-
ленностью Европы. С выступлениями 
P U R S , J [AROSLAV] : Der Ubergang vom 
Kapitalismus der freien Konkurrenz zum 
Imperalismus. [Avec les interventions de 
T. I [VÁN] Berend et J[ózef] Buszko. — 
Переход от домонополистического ка-
питализма к империализму. С выступ-
лениями —.] 
SÁNDOR V [ I L M O S ] : Der Charakter der 
Abhängigkeit Ungarns im Zeitalter des 
Dualismus. [Avec les interventions de 
Gy[örgy] Ránki , I[mre] Gonda, etc. — 
Характер зависимости Венгрии в эпоху 
дуализма. С выступлениями —.] 
HANÁK P [ É T E R ] : Probleme der Krise 
des Dualismus am Ende des X I X . Jahr-
hunderts. [Avec les interventions de 
Gy[örgy] Spira, I[mre] Gonda, etc. — 
Проблемы кризиса дуализма в конце 
XIX в. С выступлениями—.] 
K O M J Á T H Y M [ I K L Ó S ] : Die organisatori-
schen Probleme des Gemeinsamen Minister-
rates im Spiegel der Ministerratsprotokolle. 
[Проблемы организации общего совета 
министров в свете протоколов совета 
министров.] 
ARATÓ E [ N D R E ] : Die verschiedenen 
Formen der nationalen Unterdrückung in 
Osteuropa und die Madjarisierung in der 
ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 
[Avec les interventions de J[úl ius] Mésá-
ros et Jfózsef] Kovács. — Различные 
формы национального угнетения в Вос-
точной Европе и мадьяризация в пер-
вой половине X I X в. С выступления-
ми —.] 
BUSZKO J [ Ó Z E F ] : Die Arbeiterbewe-
gung in 1Vestgalizien bis zur Revolution im 
Jahre 1917. (1880—1916) [Рабочее дви-
жение в Западной Галиции до 1917 г. 
(1880-1916 гг.)] 
VINCZE E [ D I T ] , S . : Der ideologische 
Einfluss der österreichischen sozialistischen 
Arbeiterbewegung auf die ungarländische 
Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte 
des XIX. Jahrhunderts. [Avec l'inter-
vention de Afrnos t ] Klima. — Идеологичес-
кое влияние австрийского социалисти-
ческого рабочего движения на рабочее 
движение Венгрии во второй половине 
X I X в. С выступлением—.] 
E R É N Y I T [ I B O R ] : Über einige Fragen 
der Politik der Sozialdemokratischen Partei 
Ungarns vor 1914. [Avec l'intervention 
de P[éter] Hanák. — О некоторых во-
просах политики социал-демократичес-
кой партии Венгрии перед 1914 г. С 
выступлением —.] Voir АН 1959. Т о т . 
6. No" 3 — 4. pp. 425 — 431. 
V Á R K O N Y I Á G N E S , R. : Thaly Kálmán és 
történetírása. Thaly Kálmán munkái. Bibliog-
ráfia. [Kálmán Thaly et son historiographie. 
(Les ouvrages de Kálmán Thaly. Biblio-
graphie.) — Кальман Тали и его произ-
ведения по истории. (Произведения Каль-
мана Тали. Библиография.)] Bp. 1961, 
Akad. Kiadó. 502 р. (Tudománytörténeti 
tanulmányok 1.) 
C'est en la plaçant dans les conditions 
sociales, politiques et idéologiques de 
l 'époque du dualisme que l 'auteur de la 
monographie nous expose l 'oeuvre du 
notable historiographe et du politicien 
oppositionnel du par t i d'indépendance de 
la Hongrie contemporaine. Elle décrit les 
méthodes appliquées par l'historien, sou-
met à l'analyse sa conception de l'histoire 
qui influença la mentalité de plusieurs 
générations et montre les rapports que son 
activité scientifique évoquant les luttes 
d'indép ndance dirigées contre les Habs-
bourg avaient avec la politique soutenant 
le chauvinisme hongrois et l'impérialisme 
des Habsbourg. 
V I N C Z E E D I T , S . : A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt megalakulása és tevékenységé-
nek első évei. (1890 — 1896) Kiad. az MSZMP 
Központi Bizottságának Párttörténeti Inté-
zete. [La constitution du Parti Social-démo-
crate de Hongrie et les premieres années de 
son activité. (1890 — 1896) Publ. par — Об-
разование Социал-демократической партии 
Венгрии и первые годы ее деятельности. 
(1890—1896.) Изд. —.] Bp. 1961. Kossuth 
Kiadó. 367 p. 
Se fondant sur des documents d'archi-
ves et de presse contemporains, l 'auteur 
illustre les efforts déployés par la classe 
ouvrière hongroise en vue de constituer 
un parti ouvrier indépendant et unitaire. 
Elle représente sous un jour nouveau les 
premières années du Parti Socialdémocrate 
de Hongrie; met en lumière les luttes 
entre les groupes révolutionnaires et 
opportunistes, et rectifie maintes apprécia-
tions erronées et dogmatiques. 
V I N C Z E E D I T , S . : A Népszava történetéhez 
(1889 — 1896). [A propos de l'histoire du 
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journal Népszava (1889 — 1896). — К истории 
газеты Непсава (1889—1896 гг.)] М К 1961. 
Т о т . 77. No 2. pp. 148 -166 . 
A la lumière de l'histoire et des 
articles du journal du mouvement ouvrier 
socialiste de Hongrie, l 'auteur expose 
nombre de phases importantes des pre-
mières années de l'existence du Par t i 
Social-démocrate. 
8. Histoire de Hongrie 1917—1919 — История Венгрии в 1917—1919 гг. 
G Á B O B S Á N D O R N É : Dokumentumok Szov-
jet-Oroszország és a Magyar Tanácsköztársa-
ság kapcsolatairól. Közli — [Documents con-
cernant les rapports entre la Russie Soviéti-
que et la République Hongroise des Conseils. 
Communiqués par — Документы относи-
тельно связей Советской России и Венгер-
ской Советской Республики. Сообщ. —.] 
P t K 1961. Tom. 7. No 1. pp. 2 0 9 - 2 2 7 . 
Choix de télégrammes contemporains 
du commissariat du peuple russe des 
affaires étrangères, conservés aux archives 
de l ' Inst i tut du Marxisme—Léninisme. 
G E L L É R T L Á S Z L Ó : Szocialista középiskolai 
diákmozgalom a Tanácsköztársaság idején. [Le 
mouvement socialistes des lycéens à l 'époque 
de la République Hongroise des Conseils. 
—Социалистическое движение молодежи 
средних школ во время Венгерской Совет-
ской Республики.] P t K 1961. Tom. 7. No 
1. pp. 1 8 1 - 1 9 8 . 
L'étude traite du comportement et des 
mouvements révolutionnaires soulevés en 
1919 par les élèves des écoles secondaires 
de Budapest et de province, et pour ter-
miner elle présente des documents relatifs 
aux mesures de répression prises par la 
contre-révolution. 
( G E R E L Y E S E D E — T A R J Á N Y I S Á N D O R ) : 
Dicső napok. 1919. [Kép-anyag. Bev.] (Kelen 
Jolán.) [Kiad. az] MSZMP Központi Bizottsá-
gának Pár t tör ténet i Intézete [és a] Legújabb-
kori Történeti Múzeum. [Journées glorieuses. 
1919. Illustrations. Introduction de — 
Puhl, par — Славные дни. 1919. г. Ил-
люстрации. Введ. —. Изд. —.] Bp. 1960, 
Kossuth Kiadó. 226 p. 
Photos, dessins, reproductions de 
tracts, de placards et de journaux con-
temporains pour illustrer l 'histoire de 
la République Hongroise des Conseils. 
Kun Béla —• Lenin írásaiban. [Béla Kun 
dans les écrits de Lénine. —• Бела Кун — в 
сочинениях Ленина.] P t K 1961. Tom. 7. No 
2. pp. 2 1 9 - 2 2 2 . 
Cette communication publie quelques 
lettres de Lénine qui témoignent des rela-
tions qui s'établirent entre Lénine et 
Béla Kun après la Grande Révolution 
Socialiste d'Octobre, de juillet 1919 jus-
qu'à la f in de décembre 1921. 
LÁNG IMRE: A Károlyi- és Berinkey-kor-
mány pénzügyi politikája. [La politique f inan-
cière du gouvernement de Károlyi et de 
Berinkey. — Финансовая политика пра-
вительств Карольи и Беринкеи.] Száz 
1960. Tom. 94. No 5 — 6. pp. 8 1 2 - 8 3 4 . 
L'auteur esquisse les phénomènes d'in-
f lat ion qui se manifestèrent en Hongrie 
à la f in de la guerre et le grave endet te-
ment qui pesait sur l 'É t a t ; puis, il expose 
les mesures prises par les gouvernements 
de la révolution bourgeoise de 1918 eu vue 
d 'at ténuer la t ragique situation e t de 
satisfaire les exigences économiques de la 
bourgeoisie. 
NAGY ZSUZSA, L . : Forradalom és ellen-
forradalom a Dunántúlon. 1919. [Kiad.] a 
Magyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézete. [Révolution et contre-
révolution en Transdanubie. 1919. Puhl , 
par — Революция и контрреволюция в 
Трансданубии. 1919 г. И з д . - . ] . Bp. 1961, 
Kossu th Kiadó. 202 p. 
Se fondant sur d 'abondants documents 
de sources locales, l 'auteur nous présente 
les forces sociales opposées de la Trans-
danubie à l 'époque de la République 
Hongroise des Conseils aussi bien que 
l 'activité du mouvement ouvrier. Elle 
souligne les incidences étrangères des 
soulèvements contre-révolutionnaires de 
Transdanubie et décrit par le détail les 
lut tes héroïques que les forces révolution-
naires menèrent contre les centres de la 
contre-révolution. 
A Pécsi Pedagógiai Főiskola évkönyve. 
1959 — 1960. (Szerk. Biz.: Kálmánchey Zol-
t á n , Kelemen László s tb . [Bev.] Márk Berta-
lan.) [Annuaire de l 'École Supérieure de Péda-
gogie de Pécs. Réd. par — Introduct ion 
de —. — Ежегодник Педагогического инс-
титута в г. Печ. 1959—1960 гг. Ред. кол-
л е г и я —. Введ. —.]Pécs, 1960,341 р. 3 t . 1с. 
Du sommaire: И з содержания: 
K O M L Ó S I S Á N D O R : A Magyar Tanács-
köztársaság közoktatási politikája és a peda-
gógusok. [La polit ique scolaire de la 
République Hongroise des Conseils et les 
enseignants. — Политика Венгерской 
Советской Республики по учебному делу 
и педагоги.] 
2 1 Acta Histor ica IX/1 —2. 
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K Á L M Á N C H E Y Z O L T Á N : A Tanácsköz-
társaság testnevelési és sportpolitikája. [La 
politique d'éducation physique et sportive 
de la République des Conseils. — Поли-
тика Венгерской Советской Республики 
по физкультуре и спорту.] 
SZABOLCS OTTÓ: Adalékok az egyetemi 
ifjúság fehérterror alatti helyzetének törté-
netéhez. [Contributions à l 'histoire de la 
situation des étudiants pendant la terreur 
blanche. — Материалы к положению 
университетской молодежи во время 
белого террора.] 
SARLÓS B É L A : A Tanácsköztársaság forra-
dalmi törvényszékei. [Les t r ibunaux révo-
lutionnaires de la République des Conseils. 
— Революционные трибуналы Венгерской 
Советской Республики. 1 Bp. 1961. Közgazd. 
és Jogi Kiadó. 363 p. 1 t. 
Les tr ibunaux révolutionnaires créés 
pour la défense de la République des Con-
seils furent les premiers organes judiciaires 
socialistes en Hongrie. S 'appuyant sur 
des documents de tribunaux retrouvés 
tou t récemment et sur des informations 
de presse, l ' auteur expose et apprécie 
l 'activité de ces t r ibunaux . L'annexe com-
porte des procès-verbaux et des juge-
ments originaux. 
Die ungarisch — amerikanischen Beziehun-
gen von 1918 bis 1960. Hrsg. von der Gesell-
schaf t zur Verbreitung Wissenschaftlicher 
Kentnisse, Abteilung Internationale Bezie-
hungen. [Венгерско-американские отноше-
ния с 1918 по 1960 г. Изд .—.] Bp. 1961. 
Pannónia. 139 p. 
La même publication est parue en 
français, russe et espagnol. — Публика-
ция вышла т а к ж е на французском, 
русском и испанском языках. 
9. Histoire de Hongrie 1919—-1945 — История Венгрии в 1919—1945 гг. 
B A K S A Y Z O L T Á N : Adatok a Csepeli Vas-
és Fémmüvek munkásainak bérviszonyaihoz. 
1931 —1943. [Documents concernant les salai-
res des ouvriers des Usines Sidérurgiques et 
Métallurgiques de Csepel. — Материалы к 
отношениям заработной платы рабочих 
Металлургического завода Чепель. 1931 — 
1943 гг.] TSz 1960. Tom. 3. No 4. pp. 
510 — 524. 
L'étude communique les données rela-
tives aux salaires des différentes caté-
gories d'ouvriers et effectue des calculs 
pour établir le salaire réel. 
B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Ma-
gyarország a fasiszta Németország ,,életterében" 
Í933 —1939. [La Hongrie dans l'«espace 
vi tal» de l 'Allemagne fasciste, 1933 —1939. 
— Венгрия в «жизненном пространстве» 
фашистской Германии 1933—1939 гг . ] Bp. 
i960, Közgazd. és Jogi Kiadó. 219 p. 
L'étude t ra i te des rapports commer-
ciaux hungaro-allemands dans les années 
précédant la deuxième guerre mondiale. 
Elle s'occupe en premier lieu de ce qui a 
t ra i t aux exportat ions de denrées agrico-
les et constate que le système de clearing 
servait exlusivement les intérêts alle-
mands. Grâce à une riche documentat ion, 
il prouve que la convention commerciale 
hungaro-allemande de 1934 préluda à la 
totale subordination de la Hongrie à 
l'Allemagne. 
B E B E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Ma-
gyarország ipari színvonala az európai össze-
hasonlítás tükrében a második világháború 
előtt. [Le niveau industriel de la Hongrie 
avan t la deuxième guerre mondiale à la 
lumière d'une comparaison faite à l'échelle 
européenne. — Уровень промышленного 
производства Венгрии в свете сравнения 
с общеевропейским уровнем перед второй 
мировой войной.] KgSz 1961. Tom. 8. No 
1. pp. 5 9 - 7 3 . 
A l'aide d 'examens de statistiques 
comparées, les auteurs aboutissent à la 
conclusion que la Hongrie comptait au 
nombre des pays d 'Europe arriérés sur 
le plan industriel; le rythme du développe-
ment industriel y é tai t lent et, face à une 
industrie lourde primaire, les industries 
alimentaires et texti les occupaient une 
place prépondérante dans la s t ructure 
industrielle du pays . 
D A R V A S J Ó Z S E F : Végig a magyar Szaharán. 
Rajzok, cikkek, tanulmányok. (Sajtó alá rend. 
Meggyesi János.) [A t ravers le Sahara hongrois. 
Descriptions, articles, études. Mis sous presse 
par — По пути по венгерской Сахаре. 
Очерки, статьи, исследования. Подг. к 
печати —.] Bp. 1961, Szépirod. Kiadó. 444 p. 
Recueil d'articles et de reportages 
écrits par l 'auteur de 1940 à 1944. Com-
posés sous le régime fasciste, ces coura-
geux écrits soulevèrent les grands problè-
mes de la vie rurale, en premier lieu des 
problèmes sociaux: la scolarisation des 
enfants des paysans, le sort des paysan-
nes, la culture au village et le niveau 
d'évolution de l 'agriculture. Quelques 
écrits donnent une image de la vie des 
ouvriers. 
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E L E K LÁSZLÓ : A Magyarországi Szocialista 
Munkáspárt néhány kérdéséhez (1925—1928). 
[Quelques problèmes relatifs au Par t i Socia-
liste-Ouvrier de Hongrie (1925 — 1928). — 
К некоторым вопросам Социалистической 
рабочей партии Венгрии. (1925—1928 
гг.)] P t K 1961. Tom. 7. No 2. pp. 1 4 0 - 1 5 4 . 
L'auteur présente sous un jour nou-
veau la désagrégation survenue dans les 
rangs du Par t i Social-démocrate après le 
pacte conclu entre Bethlen et Peyer, 
ainsi que les circonstances de la constitu-
tion du Par t i Socialiste-Ouvrier Hongrois 
communiste. 
F B I S S I S T V Á N N É : A Magyarországi Vörös 
Segély tevékenységéről. Közli — [De l 'activité 
du Secours Rouge de Hongrie. Publié par 
— Из деятельности Красной Помощи в 
Венгрии. Сообщ. —.] P t K 1961. Tom. 7. 
No 2. pp. 1 9 0 - 2 1 8 . 
Choix de lettres écrites entre 1921 et 
1938 par le Secours Rouge qui s'occupait 
d'assister les communistes détenus. 
H A N Z É L Y J Á N O S : Magyarország közút-
jainak történetéhez. [Contribution à l'histoire 
des voies publiques de Hongrie. — Мате-
риалы к истории шоссе в Венгрии.] 
Bp. 1960. Közdok. Polycop. 256 р. (Útügyi 
Kuta tó Intézet kiadványa 14.) 
Ouvrage de pionnier concernant l'his-
toire des voies publiques de Hongrie 
depuis l 'antiquité jusqu 'à nos jours. 
I M H E M Á T Y Á S N É : A spanyol polgárháború 
magyar önkénteseinek visszaemlékezéseiből. 
Közli: — [Des souvenirs des volontaires 
hongrois de la guerre civi'e d'Espagne. Pub-
liés par — Из воспоминаний венгерских 
волонтеров гражданской войны в Испа-
нии. Сообщ. —.] P t K 1961. Tom. 7. No 2. 
pp. 223 -240 . 
Descriptions de choses vécues au 
front, puisées dans la collection de mémoi-
res conservée à l ' Inst i tut du Marxisme — 
Léninisme de Moscou. 
KIRSCHNER B É L A : A Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának 1928 júliusi plénuma. 
[La séance plénière du Part i des Communis-
tes de Hongrie tenue en juillet 1928. — Пле-
нум Коммунистической партии Венгрии в 
июле 1928 г.] P t K 1961. Tom. 7. No 1. pp. 
9 0 - 1 2 8 . 
L'auteur expose et apprécie les déci-
sions prises par cette séance plénière qui 
précisèrent la position politique du Part i 
des Communistes de Hongrie à l'occasion 
du VI e Congrès du Komintern. Cette 
assemblée rejeta la coopération avec les 
partis d'opposition démocratique-bour-
geoise et définit — comme point cardinal 
de son programme d'action — la réforme 
agraire et la dictature ouvrière — pay-
sanne. 
K i s s D E Z S Ő : Parasztsors — parasztgond. 
1919 —1944. Összeáll, és bev. — Az előszót 
írta Erdei Ferenc. [Sort paysan — soucis 
paysans. 1919 — 1944. Réd. et intr. pa r — 
Préface de — Крестьянская судьба — 
крестьянские заботы. 1919—1944 гг. 
Сост. и введ. —, Предисл. —.] Bp. 1960. 
295 р. 8 t . (A Magyar Történelmi Társula t 
és a Hazaf ias Népfront könyvtára 1 — 2.) 
Documents issus des archives du 
Ministère de l 'Agriculture de Hongrie qui 
ont t ra i t aux conditions de vie et de 
t ravai l et à la situation économique de la 
paysannerie. 
KOROM MIHÁLY: A fasizmus bukása 
Magyarországon. A népi demokratikus átala-
kulás feltételeinek létrejötte. 1943—1945. [Ki-
ad.] az MSZMP Központi Bizottságának 
Pár t tö r téne t i Intézete. [L'échec du fascisme 
en Hongrie. La venue des conditions de la 
t ransformation démocratique populaire. 
1943 — 1945. Puhl, par — Падение фашизма 
в Венгрии. Возникновение условий на-
родно-демократического преобразования. 
1943—1945 гг. И з д . — . ] Bp. 1961. Kossuth 
К . 266 р. 
L'auteur soumet à une analyse mult i-
latérale les événements sociaux et politi-
ques qui se déroulèrent pendant les der-
nières années de la deuxième guerre mon-
diale. Il étudie les changements survenus 
p e n d a n t la guerre au sein des classes 
dominantes. Il fa i t la lumière sur la 
poli t ique économique, intérieure et é tran-
gère anti-populaire pratiquée par le 
régime fasciste et les circonstances de la 
profonde crise et de l 'effondrement du 
régime. Il traite aussi du développement 
du f ron t unitaire démocratique qui se 
f o rma sous la direction du Parti Commu-
nis te Hongrois, et des combats l ibérateurs 
livrés par l'armée soviétique. 
K U N B É L Á N É : Az Uraiban. [Dans l 'Oural . 
— В Урале . ] Kortárs 1961. Tom. 5. No 2. 
pp. 210 — 221. 
E n 1921-22 , Béla Kun (1886-1939) , 
le chef en émigration de la République 
Hongroise des Conseils, se vit confier 
d ' importantes tâches de reconstruction 
économique dans la région de l 'Oural . 
Parallèlement à la description de la 
s i tuat ion d'alors dans l'Oural, ces souve-
nirs de l 'auteur donnent maints détails 
intéressants sur la vie des émigrés hon-
grois en Union Soviétique. 
Letters and petitions from Hungarian pea-
sants in the interwar period. [Közli] Dersi 
21* 
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Tamás. A parasztsors — parasztgond 1919 — 
1944. с. mű alapján. [Fondés sur l 'ouvrage 
inti tulé «Sort paysan — soucis paysans». 
Publié par — Письма и ходатайства вен-
герских крестьян во время между двумя 
мировыми войнами. Сообщ. —. На основе 
труда Крестьянская судьба — крестьян-
ские заботы. 1919—1944 гг.] The New 
Hungarian Quarterly, 1961. Vol. 2. No 2. 
pp. 191 -197 . 
LÉVAI JENŐ: Eichmann in Ungarn. Doku-
mente. Hrsg. von. — [Эйхманн в Венгрии. 
Документы. Изд. —.] Bp. 1961. Pannónia. 
340 p. 4 t . Paru également en français et 
en anglais. Вышло также на французском 
и английском я з ы к а х . 
Recueil de documents originaux dont 
la majeure part ie se trouvent en possession 
de l 'auteur, documents qui illustrent les 
mesures antisémites prises lors du règne 
nazi de Hongrie. Les données déstinées 
au procès Eichmann décrivent par le 
détail les plans de déportation et le méca-
nisme qui avai t été monté pour organiser 
la traite des hommes. Cette publication 
est illustrée de beaucoup de photos. 
Magyar népbiztosok Ausztriában 1919— 
1920. [Commissaires du peuple hongrois en 
Autriche en 1919 — 1920. — Венгерские 
народные комиссары в Австрии. В 1919— 
1920 гг.] P t K 1961. Tom. 7. No 1. pp. 
1 9 9 - 2 0 8 . 
Exposé des événements et actions 
politiques ayant t rai t au séjour en Autriche 
des dirigeants émigrés de la République 
Hongroise des Conseils. 
Mues S Á N D O R : A magyar néphadsereg 
megszervezése. (1944. dec. 21.—1945. máj. 8.) 
[L'organisation de l 'armée populaire hon-
groise. (Du 21 décembre 1944 au 8 mai 1945.) 
— Организация венгерской народной ар-
мии (21 дек. 1944 г. - 8 .мая ,1945 г).] Bp. 
1960. Akad. Kiadó. 94 р. (Értekezések a 
tör ténet i tudományok köréből. U. S. 19.) 
Se fondant sur les documents d'archi-
ves, l 'auteur montre les efforts que le Parti 
Communiste Hongrois déploya en vue de 
l 'organisation de l'armée, la rapidité de 
sa mise sur pied et son esprit combatif 
contre l 'Allemagne fasciste. Il t rai te des 
activités réactionnaires des anciens offi-
ciers qui étaient chargés de cette organi-
sation de l 'armée, et comment ils entra-
vèrent l 'entrée en lut te contre l'Allemagne. 
II rend compte des mesures démocratiques 
qui se firent valoir au cours de l'organi-
sation de l 'armée — création de l'école 
d'officiers, modification des Règlements 
de Service — mesures qui, malgré toutes 
les tentatives réactionnaires distinguèrent 
fondamentalement cette armée de l 'an-
cienne. 
OROSZ DEZSŐ — P I N T É R ISTVÁN: A magyar-
országi Szociáldemokrata Párt politikai arcula-
táról (1936 — 1939). [A propos du visage politi-
que du Parti Social-démocrate de Hongrie 
(1936—1939). — О политическом облике 
Социал-демократической партии Венгрии. 
(1936—1939 гг.)] P t K 1961. Tom. 7. No 2. 
pp. 1 9 - 5 4 . 
Analysant le comportement politique 
du Parti Social-Démocrate de Hongrie 
dans la période de l'expansion du fascisme 
en Hongrie et dans celle de l 'essor de la 
politique de Front Populaire, cet te étude 
constate que les dirigeants de ce Part i 
représentaient en fait une position démo-
cratique bourgeoise, que, voulant à tout 
prix rester dans la légalité, ils soutinrent 
la politique étrangère révisionniste du 
gouvernement. 
PUSKÁS, A. I . : Adatok Horthy-Magyar-
ország külpolitikájához a második világháború 
éveiben. [Documents relatifs à la politique 
étrangère de la Hongrie du régime de Hor thy 
pendan t la deuxième guerre mondiale. — 
Материалы к внешней политике Вен-
грии Хорти в годы второй мировой войны.] 
Száz 1961. Tom. 95. No 1. pp. 83 — 117. 
Se basant sur des documents conservés 
aux Archives d'Histoire des Affaires 
Étrangères de Moscou et sur des docu-
ments hongrois, l 'auteur communique 
d'interéssantes données de l 'époque de la 
deuxième guerre mondiale. Il expose la 
politique qui s 'efforça d'obtenir l 'assenti-
ment des Italiens et des Allemands, aussi 
bien que celui des Anglais aux revendi-
cations territoriales de la Hongrie, il relate 
les circonstances de l 'occupation de 
l 'Ukraine subcarpathique, les antécédents 
de l'action dirigée contre la Yougoslavie, 
la rupture avec l'Angleterre, l 'entrée en 
guerre et l 'activité diplomatique du gou-
vernement de Kállay jusqu'au 19 mars 
1944. 
SOCHACKI, STANISLAW A N D R Z E J : Magyar 
antifasiszták részvétele a lengyel ellenállási 
mozgalomban. [Participation des antifascistes 
hongrois au mouvement de résistance polo-
naise. — Участие венгерских антифашис-
тов в польском движении сопротивления. ] 
P t K 1961. Tom. 7. No 2. pp. 85 — 110. 
Se servant de documents d'archives 
polonaises et ayan t recours à des souve-
nirs, cet article communique des données 
jusqu 'à présent ignorées et éclaircit main ts 
détails intéressants portant sur les rela-
tions entre le mouvement de résistance 
polonais et l 'armée hongroise, aussi bien 
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que sur ceux existant entre les différents 
combattants antifascistes hongrois. 
Z Á G O N I E R N Ő : A magyar szociáldemokrácia 
jobb- és baloldala az antifasiszta nemzeti össze-
fogásról és a munkásegységfront megteremtésé-
ről. 1939—1941. június. [La position des 
sociaux-démocrates hongrois de droite et de 
gauche à l'égard du rassemblement national 
antifasciste et de la création du front unique 
ouvrier. 1939— juin 1941. — Правая и 
левая венгерской социалдемократии об 
антифашистской национальной смычске и 
о создании единого фронта рабочих. 1939 
г. — июнь 1941 г.] P tK 1961. Tom. 7. No 
1. pp. 4 3 - 8 9 . 
Basée sur d'abondants documents 
d'archivé et de presse, cette étude fait la 
lumière sur la politique opportuniste et 
droitière des dirigeants du Parti Social-
Démocrate. L 'auteur étudie l'influence 
toujours croissante que le Parti Commu-
niste Hongrois exerçait sur les masses 
ouvrières soviétophiles et germanophobes, 
influence qui dans les différentes organi-
sations du parti, au Comité National de 
la Jeunesse, dans les syndicats conduisit 
jusqu 'à 1941 à des résultats visibles dans 
les colonnes du journal Népszava, à la 
création de l'unité de la classe ouvrière. 
10. Histoire de Hongrie depuis 1945—История Венгрии с 1945 г. 
B A L Á Z S B É L A : Népmozgalom és nemzeti 
bizottságok 1945—1946. (Sajtó alá rend. és 
bev. Lackó Miklós.) (Kiad.) a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Történettudományi Inté-
zete. [Mouvement populaire et comités natio-
naux. 1945 —1946. Mis sous presse et intr. 
par — Puhl, par — Народное движение 
и национальные комитеты в 1945—1946 
гг. Подг. к печати и введ. —. Изд. —.] Bp. 
1961, Kossuth Kiadó. 231 p. 
Cet ouvrage est la monographie la plus 
complète qui ait jusqu'à présent paru 
relativement à l'histoire des comités 
nationaux, organes exécutifs créés après 
la libération, monographie fondée sur les 
procès-verbaux des comités nationaux 
locaux et sur des souvenirs. L'auteur 
analyse la formation de ces comités, leur 
composition politique, leur activité et leur 
importance, aussi bien que leurs rapports 
avec les mouvements démocratiques de 
masse et les raisons et circonstances de 
leur disparition. 
B O R S I E M I L : A Magyar Kommunista Párt 
harca a szegényparasztság megszervezéséért 
1945 második felétől 1946 végéig. [La lutte 
du Parti Communiste Hongrois pour l'organi-
sation de la paysannerie pauvre, à partir de 
la deuxième moitié de 1945 jusqu'à la fin 
de 1946. — Борьба Коммунистической 
партии Венгрии за организацию кресть-
янской бедноты со второй половины 1945 
г. до конца 1946 г.] P tK 1961. Tom. 7. 
No 1. pp. 1 2 - 4 2 . 
A la lumière de plusieurs nouveaux 
documents d'archives, on voit se dérouler 
la lutte de classe menée pour la réalisation 
de la politique paysanne du Parti Commu-
niste Hongrois, lutte dirigée contre la 
politique paysanne pratiquée par le Parti 
des Petits-Propriétaires et par la Fédé-
ration Paysanne. II montre comment le 
Par t i Communiste progressa dans les 
organisations paysannes, comment il con-
duisait une lutte de plus en plus forte 
pour la défense des intérêts des bénéficiai-
res de la réforme agraire et pour la 
communalisation des moulins. 
D E G R É A L A J O S : A közigazgatás megindu-
lása Zala megyében a felszabadulás után. 
[La reprise des activités administratives dans 
le comitat de Zala après la libération. 
— Начало работы администрации в коми-
тате Зала после освобождения.] 
FÖLDI TAMÁS: Iratok a magyar nagyipar 
történetéhez 1945—1946-ban. (Az Iparügyi 
Minisztérium iratanyagából.)Közli: — [Docu-
ments pour l'histoire de la grande industrie 
hongroise en 1945 — 46. (Des écrits du Minis-
tère de l'Industrie.) Publiés par — Мате-
риалы к истории крупной промышленности 
Венгрии в 1945—1946 гг. (Из материала 
документов Министерства промышлен-
ности.) Сообщ. — .] Lk 1961. Tom. 31. pp. 
205 — 262. 
Publication de sources puisées dans 
les écrits relatifs à l'activité déployée à 
Budapest par le Ministère de l 'Industrie du 
Gouvernement National Provisoire, écrits 
qui furent détruits pendant la contre-
révolution. Ces documents mettent en 
lumière la situation de la grande industrie 
dans les mois suivant la libération; les 
difficultés de la reconstruction, l'assistance 
économique fournie par l'Union Soviéti-
que et les débuts des nationalisations. 
H Á R S F A L V I P É T E R : A közép- és alsófokú 
mezőgazdasági igazgatás a felszabadulás után. 
[L'administration de l'agriculture à l'instance 
moyenne et première après la libération. 
— Сельскохозяйственная администрация 
средней и низшей инстанции после освобож-
дения. ] 
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L'étude décrit les cadres d'organisation 
de la reconstruction et de la direction de 
l 'agriculture: l 'effet que les décrets minis-
tériels avaient sur les organes locaux, sur 
l 'appareil des comitate et des communes, 
sur l 'activité des organes de défense des 
intérêts, aussi bien que sur celle des comi-
tés locaux et des conseils. 
J E N E I K Á R O L Y : A pénzintézeti üzemi 
bizottságok működése 1945—1948-ban. [Le 
fonctionnement des comités d'entreprise dans 
les établissements financiers, de 1945 à 1948. 
— Деятельность заводских комитетов бан-
ков в 1945—1948 гг.] LK 1960. Т о т . 31. 
pp. 121 -137 . 
Tout en exposant l 'activité des repré-
sentants des intérêts des employés de 
banque, cette étude présente maintes don-
nées importantes relatives au rétablisse-
ment de la vie économique, à la reprise 
de la circulation monétaire, aux problèmes 
soulevés par l ' inflation et aux antécédents 
de la nationalisation des grandes banques. 
K A N Y A R J Ó Z S E F : Földosztó szervek és 
működésük Somogy megyében. [Les organismes 
de Réforme agraire et leur fonctionnement 
dans le comitat de Somogy. — Органы 
распределения земель и их деятельность в 
комитате Шомодь.] LK 1960. Т о т . 31. pp. 
37 — 70. 
Utilisant les documents des archives 
des comitats, cette étude expose l'acti-
vité du Conseil de comitat, de la 
Réforme agraire, de l'Office de la Terre, 
etc. Parallèlement aux mouvements des 
postulants à l 'at tr ibution de terres, 
l 'auteur de l 'é tude nous montre également 
les forces visant à freiner la réforme 
agraire. Se basant sur des documents 
statistiques, il illustre les résultats de la 
réforme agraire et l 'expansion des nou-
veaux propriétaires paysans dans le 
comita t de Somogy. 
K A R D O S K Á L M Á N : AZ Elhagyott Javak 
Kormánybiztossága (1945 —1949). [Le Com-
missariat aux Biens Abandonnés (1945 — 
1949). — Правительственный комиссариат 
оставленных имуществ. (1945—1949 гг.)] 
LH 1960. Tom. 10. No 2. pp. 53 — 64. 
Les documents du Commissariat furent 
anéantis en 1956. 
KŐVÁGÓ L Á S Z L Ó : Iratok a felszabadulást 
követő hónapok szövetkezeti mozgalmának tör-
ténetéhez. Közli: — [Documents pour l'his-
toire du mouvement coopératif des mois sui-
van t la libération. Publiés par — Материалы 
к истории движения кооперативов в 
первые месяцы после освобождения.] 
L K 1960. Т о т . 31. pp. 263 -284 . 
L'histoire du mouvement coopératif 
d 'après la libération est amplement docu-
mentée par l ' au teur de l'étude. Il l 'oppose 
aux anciennes coopératives de caractère 
capitaliste et relate la création des nou-
velles coopératives. Il démontre que le 
mouvement coopératif d'esprit nouveau 
est issu de l 'activité économique jaillie 
de l'instinct révolutionnaire des travail-
leurs. 
N E M E S D E Z S Ő : A népi Magyarország 15 
éves fejlődése. [Quinze années d'évolution de 
la Hongrie Populaire. — 15-летнее развитие 
народной Венгрии.] Bp. 1960. Akad. Kia-
dó. 89 p. (Társadalomtudományi kismonog-
ráf iák 1.) 
Récapitulation de l'histoire de la Hon-
grie d'après la libération. L 'au teur y 
expose les conditions de la naissance du 
pouvoir démocratique populaire, son 
caractère et ses objectifs, puis il traite 
du rythme de son évolution, de ses résul-
t a t s et de ses difficultés. Il analyse les 
événements contre-révolutionnaires, le 
dénouement et esquisse le chemin à suivre 
par l'édification du socialisme. 
ORBÁN SÁNDOR: Adalékok a Somogy 
megyei újgazdák helyzetéhez (1945—1948). 
[Contributions relatives à la situation des 
nouveaux propriétaires de terres dans le 
comita t de Somogy (1945 — 1948). — 
Материалы к положению новых кре-
стьян-собственников в комитате Шомодь 
(1945—1948 гг.)] AtSz 1961. Tom. 3. No 
1. pp. 116-125 . 
Se servant d 'un tableau dressé d 'après 
un choix soigneux de documents d'archi-
ves et de chiffres éloquents, l 'auteur décrit 
la situation économique et culturelle des 
nouveaux propriétaires de terres du dépar-
tement de Somogy entre les années 1945 — 
1948. 
P I N T É R I S T V Á N : AZ 1956. évi ellenforrada-
lom falun. [La contre-révolution de 1956 
dans les campagnes. — Контрреволюция 
1956 г. на селе.] Száz 1960. Tom. 94. No 
5 - 6 . pp. 8 3 5 - 8 7 7 . 
Utilisant une ample matière de source, 
l ' auteur analyse l ' influence de la politique 
d ' Imre Nagy, le re tour au pays des éléments 
contre-révolutionnaires, les mesures prises 
en vue de rétablir la grande propriété dans 
les campagnes et montre quelle f u t la base 
de classe de la contre-révolution. II t ra i te de 
l ' a t t i tude de la paysannerie consciente oppo-
sée à la contre-révolution, du retour du mot 
d 'ordre «nous ne rendons pas de terre», de 
la fidélité de la paysannerie laborieuse an 
régime de démocratie populaire. 
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SÁRKÖZI ZOLTÁN: AZ üzemi bizottságok 
szerepe az ipari termelés megindításában a fel-
szabadulás után. [Le rôle des comités d'entre-
prise dans la reprise de la production in-
dustrielle après la libération. — Роль фаб-
рично-заводских комитетов в налажива-
нии промышленного производства после 
освобождения.] LK 1960. Т о т . 31. pp. 
8 7 - 1 2 0 . 
Se fondant sur les décrets contem-
porains, sur des documents d'archives et 
de presse, l 'auteur rappelle quelles furent 
les tâches des comités d'entreprise, leur 
activité économique, sociale et politique, et 
évoque le premier congrès national de ces 
comités. 
T A N N E R J Ó Z S E F : Egerszalók. A szolgaság-
tól a szabadságig. [Egerszalók. De la servitude 
à la liberté. — Эгерсалок. От рабства к 
свободе.] Bp. 1961, Gondolat. 362 p. 16 
t . (Magyar világ.) 
Après un bref aperçu historique, 
l ' au teur esquisse l'histoire d'un village 
situé en Hongrie septentrionale (comitat 
de Heves) depuis le tournant du siècle 
j u squ ' à nos jours. Se basant sur une 
riche documentation historique, ethno-
graphique et sociologique, qui ne néglige 
pas pour autant les souvenirs person-
nels, il éclaire en premier plan les lut tes 
économiques et politiques. La description 
détaillée, en forme de chronique, qu'i l 
donne des changements survenus après 
la libération constitue à peu près la moi-
tié du volume. 
11. Histoire universelle — Всемирная история 
BALANYI GYÖRGY: Az utolsó nem olasz 
pápa. [Le dernier pape non-italien. — Пос-
ледний папа не итальянского происхож-
дения.] Vigília 1961. Tom. 26. No 2. pp. 
7 5 - 8 5 . 
L'auteur relate les circonstances de 
l'élection du pape Adrien VI (1522 — 23) 
d'origine hollandaise, ses projets de 
réforme et les événements de son bref 
pontificat . 
BOROS FERENC: Fontos adalékok Cseh-
szlovákia és a CSKP történetéhez. (Václav 
Kopecky művéről.) [Contributions impor-
tantes à l'histoire de la Tchécoslovaquie et 
du Part i Communiste Tchécoslovaque. (De 
l'ouvrage de —) — Важный вклад в исто-
рию Чехословакии и Коммунистической 
партии Чехословакии. (О сочинении Вац-
лава Копецкого.)] P t K 1961. Tom. 7. No 
2. pp. 2 4 7 - 2 5 3 . 
Compte-rendu du livre de V. Kopecky 
intitulé «La Tchécoslovaquie et le Part i 
Communiste Tchécoslovaque.» 1960. 
B U C S A Y M I H Á L Y : Oroszország és Róma 
történeti kapcsolatai. [Relations historiques 
entre la Russie et Rome. — Исторические 
связи России и Рима . ] ThSz 1960. Tom. 
3. No 11 — 12. pp. 362 — 367. 
Compte-rendu du livre de E. Winter. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
actái. (Acta Facul ta t is Politico-Juridicae 
Universitatis Scientiarum Budapestinen-
sis . . .) 2. köt. 2. füzet . [2e vol. 2e cahier. — 
Том 2. Вып. 2.] Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 
80 p. 
Du sommaire: Из содержания: 
H O R V Á T H P Á L : AZ orosz jogtörténetírás 
fejlődésének kiemelkedő etapjai а X I X . 
században, különös tekintettel az orosz feu-
dális társadalom történetének feltárására. 
[Les notables étapes de l'évolution de la 
doctrine juridique russe au XIX E siècle, 
particulièrement du point de vue de la 
mise au point de l'histoire de la société 
féodale russe. — Выдающиеся этапы 
развития русской историко-правовой 
литературы в X I X в., с особенным 
взглядом на раскрытие истории русс-
кого феодального общества.] 
D I Ó S Z E G I I S T V Á N : AZ osztrák külpolitika 
az olasz forradalmi mozgalmak ellen (1820 — 
1825). (Kiadatlan Metternich-levelek az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirat tárában.) 
[La politique extérieure de l 'Autriche diri-
gée contre les mouvements révolutionnaires 
italiens (1820 — 1825). (Lettres inédites de 
Metternich conservées au Département des 
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale 
Széchényi.) — Внешняя политика Австрии 
против революционных движений в Ита-
лии. (1820—1825 гг.) (Неопубликованные 
письма Метерниха в Коллекции рукописей 
Национальной библиотеки им. Сечеинь.)] 
Száz 1960. Tom. 94. No 5—6. pp. 878 — 894. 
Les lettres de Metternich communi-
quées ici ont été écrites après le déclen-
chement de la révolution de Naples, à 
l 'époque de la préparation et du déroule-
ment des Congrès de Troppau et de Lai-
bach et nous donnent des informations 
propres à illustrer cette situation extrê-
mement grave où se trouvait l 'Autriche 
à la suite de la révolution déclenchée à 
Naples en juillet 1820. 
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DOBOSSY LÁSZLÓ: Komenskyvel a „Világ 
útvesztőjében". [Avec Komensky dans «Le 
labyrinthe du monde». — С Коменским В 
«Лабиринте мира».] F K 1960. Tom. 6. No 
3 - 4 . pp. 3 6 9 - 3 8 2 . 
Etude concernant l'ouvrage de carac-
tère littéraire comportant des éléments 
autobiographiques et philosophiques de 
J a n Amos Komensky (Comenius, 1592 — 
1670), célèbre écrivain et pédagogue 
tchèque ayant déployé ses activités en 
Hongrie aussi. 
E N D R E I W A L T E R : AZ automatagépek prog-
ramvezérlésének eredete. A lyukkártya keletke-
zéséhez. [L'origine de la commande-pro-
gramme des machines automatiques. Contri-
bution à l'origine de la carte perforée. 
Происхождение програмного руковод-
ства автоматических машин. К вопросу о 
возникновении пробивных карт . ] TSz 
1961. Tom. 4. No 1. pp. 107 -112 . 
L'auteur fai t remonter l'origine de la 
carte perforée au métier à tisser de Jac-
quard et aux métiers à tisser employés 
au XVIIIe siècle, et précise ses antécé-
dents: les appareils de musique des 
XVII e —XVIIIe siècles, les jeux de clo-
chettes automatiques des XIV e —XVe 
siècles et les moulins à eau du XII e et 
du XIV e siècles. 
F Ö L D E S É V A : A Párizsi Kommün 90. év-
fordulójára. Az első proletárdiktatúra közok-
tatásügyi reformterveiből. [A propos du 90e 
anniversaire de la Commune de Paris. Projets 
de réforme de la première dictature prolé-
tarienne relatifs à l 'instruction publique. — 
К 90-летию Парижской Коммуны. Из 
проектов реформ учебного дела первой 
диктатуры пролетариата.] PSz 1961. Tom. 
П . No 3. pp. 2 1 2 - 2 2 4 . 
L'auteur souligne que la Commune de 
Paris considérait que la révolution cul-
turelle faisait partie intégrante de la 
révolution prolétarienne, et ses mesures 
concernant l 'enseignement furent de signi-
fication historique. 
H A R A S Z T I É V A : A chartista mozgalom gaz-
dasági és társadalmi előzményeihez. [Contribu-
tion à l'histoire des antécédents économiques 
et sociaux du mouvement chartiste. — К 
социально-экономическим предпосылкам 
чартистского движения. ] TSz 1960. Tom. 3. 
No 4. pp. 4 1 1 - 4 5 5 . 
L'auteur expose l'effet de la révolution 
industrielle sur l'évolution économique 
et sociale de l'Angleterre, ainsi que la 
situation de la classe ouvrière dans la 
première moitié du XIX e siècle. L'étude 
se base en premier lieu sur des mono-
graphies modernes, mais elle cite souvent 
des notes de voyageurs hongrois ayan t 
visité l'Angleterre, ainsi que des reporta-
ges de la presse hongroise relatifs à 
l'Angleterre. 
H A R M A T T A J Á N O S : A Surkh Kotal-i fel-
iratok. [Les inscriptions de Surkh Kotal . — 
Надписи в Сурк— Кутале.] AT 1960. 
Tom. 7. No 3 - 4 . pp. 185-210 . 
Reconstitution du texte de l'inscrip-
tion fragmentaire trouvée parmi les ruines 
du temple provenant de l 'époque de 
Kusan et découvert à proximité du col 
de Surkh-Kotal, dans la vallée de Kun-
duz-ab, située au nord de Kabul dans la 
partie orientale de l'ancienne Bactrie. 
JEMNITZ JÁNOS: Az 1926. évi angol álta-
lános sztrájk előzményeiről. [Les antécédents 
de la grève générale anglaise de 1926. — О 
предпосылках всеобщей забастовки 1926 
Г. в Англии.] Bp. 1961, Akad. Kiadó. 73 p. 
(Értekezések a történeti tudományok köré-
ből. U . S . 20.) 
L'auteur souligne l'effet que la situa-
tion économique —et en premier lieu la 
crise charbonnière survenue en 1926 — 
exerça sur le mouvement ouvrier anglais; 
puis, il analyse l 'at t i tude politique des 
ailes droite et gauche du Labour Par ty , 
et il y recherche les raisons de l'insuccès 
de la grève. 
J E M N I T Z J Á N O S : A háború és a béke kér-
dése a II. Internacionálé koppenhágai kong-
resszusán. [La question de la guerre et de la 
paix au Congrès de la II e Internationale à 
Copenhague. — Вопрос о войне и мире на 
Копенгагенском съезде Второго Интерна-
ционала.] TSz 1960. Tom. 3. No 4. pp. 
479 — 509. 
L'auteur rend compte par le détail 
du déroulement du Congrès et des réper-
cussions qu'il eut dans la pressse: il arrive 
à cette conclusion que les signes de 
désagrégation de la I I e Internationale et 
de prédominance des tendances révision-
nistes et nationalistes se présentèrent 
net tement dès lors dans l ' a t t i tude des 
partis socialistes. 
J E M N I T Z J Á N O S : A párizsi Kommün az 
újabb történeti irodalomban. Emlékezés a 
Párizsi Kommün 90. évfordulójára. [La Com-
mune de Paris dans l'historiographie récente. 
A l'occasion du 90e anniversaire de la Com-
mune de Paris. — Парижская Коммуна в 
новейшей исторической литературе. Памя-
ти 90-летия Парижской Коммуны.] P t K 
1961. Tom. 7. No 2. pp. 111-139 . 
Étude historiographique concernant les 
monographies et les recueils de documents 
publiés au cours des dernières années. 
Bibliographie 329 
K A R D O S T I B O R : Francis Bacon on the 
verge between two worlds. [Фрэнсис Бэкон 
на краю двух миров.] The Hungar ian 
Quarterly, 1961. Vol. 2. No 2. pp. 1 4 - 2 5 . 
K O M J Á T H I R É N : Antonio Gramsci és a 
kommunizmus Olaszországban. [Antonio 
Gramsci et le communisme en I tal ie . — 
Антонио Грамши и коммунизм в Ита-
л и и . ] TáSz 1961. Tom. 16. No 1. pp. 4 3 - 6 1 . 
Commémoration du 40e anniversaire 
de la constitution du Parti Communiste 
Italien. 
L E N G Y E L M Á R T A , S.: Egy osztrák röpirat-
író (Franz Schuselka) útja a negyvennyolcas 
forradalom felé. 1 — 2. r. [L'évolution d 'un 
pamphlétaire autr ichien (Franz Schuselka) 
vers la révolution de 1848. I r e et I I e parties. 
— Путь австрийского публициста [Франц 
Шузелька ] к революции 1848 г. Часть 
1—2.] Száz 1960. Tom. 94. No 5 — 6. pp. 
750 — 793. 
Cette étude analyse les pamphle ts de 
Schuselka parus entre 1843 et 1848 et 
montre comment ce réformiste libéral 
progressiste devint , sous l 'effet des événe-
ments de 1848, un révolutionnaire radical. 
( M E Z E Y LÁSZLÓ) : Deákok és lovagok. Ver-
sek a XI—XIIF századból, (összeáll. —) 
I É tud ian t s et chevaliers. Poésies provenant 
des X I e —XIII e siècles. — Дьяки и рыцари. 
Стихотворения из X I — X I I I вв. Сост. —.] 
Bp. 1961, Gondolat . 193 p. 4 t . (Európai 
antológia. Középkor.) 
Olvasókönyv a Szovjetunió története tanul-
mányozásához. (Válogatott dokumentumok.) 
3/1. köt . A Szovjetunió a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom, a polgárháború és az újjáépí-
tés időszakában• (1917—1925.) Egyetemi 
segédkönyv. Szerk. Honf i József, Józsa Antal, 
Popovics György. [Livre de lecture pour 
servir à l 'étude de l'histoire de l 'Union 
Soviétique. (Choix de documents.) Vol. 3/1. 
L 'Union Soviétique dans la période de la 
Grande Révolution Socialiste d 'Octobre, dans 
celle de la guerre civile et à l ' é tape de la 
reconstruction. (1917 —1926.) Manuel d'en-
seignement universi taire . Réd. par — Книга 
д л я чтения по истории Советского Сою-
за. (Избранные документы.) Том 3/1. Со-
ветский Союз в период Великой Октябрь-
ской социалистической революции, г р а ж -
данской войны и восстановления. (1917— 
1925 гг.) Пособие д л я университетов. Ред. 
— . ] Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 671 p. 
La majeure part ie des documents 
choisis par les rédacteurs est réunie là pour 
la première fois. L 'ample matière se répar-
t i t en quatre chapitres. La première part ie 
évoque la période mouvementée allant de 
la révolution de février jusqu 'à la Grande 
Révolut ion Socialiste d 'Octobre. La 
deuxième partie met en lumière les efforts 
déployés dans la période de la guerre civile, 
ainsi que les projets des puissances impéria-
listes concernant la Russie. La troisième 
par t i e expose les événements de la période 
de reconstruction (1921 — 26), t andis que 
la quatr ième part ie résume les résul ta ts 
culturels acquis pendan t la période de la 
guerre civile et de la reconstruct ion. 
Ce recueil est suivi d 'une bibliographie en 
hongrois relative à la l i t téra ture de 
l 'époque. 
P Á K O Z D Y LÁSZLÓ M Á R T O N : A qumráni 
esszénusok és az ősegyház. [Les Esséniens de 
Qumran et l'Église primit ive. — Кумранские 
эссены и древняя церковь.] ThSz 1961. 
Tom. 3. No 1 1 - 1 2 . pp. 3 3 3 - 3 6 1 . 
Se fondant sur les manuscrits décou-
ver t s aux environs de la Mer Morte, 
l ' au teu r fait une comparaison entre le 
Maître Jus te de la communauté des Essé-
niens de Qumran et Jésus , et soumet à 
l ' examen les analogies et les différences 
qui existent entre ces manuscrits et cer-
ta ins passages du Nouveau Tes tament . 
PÓLAY E [LEMÉR]: Rechtsordnungen im 
antiken Rom. [Правовые порядки в антич-
ном Риме-1 AJ 1961. Т о т . 3. Fase. 1 — 2. 
pp. 1 7 5 - 2 1 0 . 
L 'auteur passe en revue l 'évolution de 
l 'histoire juridique romaine et analyse la 
question de savoir comment les coutumes 
jur idiques primitives locales et les systè-
mes juridiques exis tant parallèlement sur 
les territoires se t r o u v a n t sous l ' autor i té 
romaine ont graduellement cédé leur place 
au système juridique homogène de l 'em-
pire. 
P O L I T I S Z J A N I S Z : AZ osztályok szerepe az 
1821. évi görög nemzeti felkelésben. [Le rôle 
des classes dans le mouvement national grec 
de 1821. — Роль классов в национальном 
восстании 1821 г. в Греции.] Száz 1961. 
Tom. 95. No 1. pp. 1 1 8 - 1 3 7 . 
Après avoir soumis à la critique la 
conception idéaliste de l'histoire chez les 
Grecs, l 'auteur se penche sur l 'é tude des 
particulari tés accusées par les mouve-
ments paysans et par l 'évolution de la 
bourgeoisie nationale dans le premier 
qua r t du X I X e siècle, particularités qui 
se t rouvent à l 'origine de l ' insuccès de 
l 'évolution démocratique bourgeoise. 
R Ó Z S A H E G Y I T I B O R N É : A népi demok-
ratikus országok fejlődésének közös és sajátos vo-
násai. [Les trai ts communs et les part iculari tés 
de l 'évolution des pays de démocratie popu-
laire. — Общие и специальные черты 
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развития стран народной демократии.] 
MFSz 1961. Tom. 5. No 1. pp. 4 8 - 6 9 . 
L'auteur analyse d 'abord les traits 
communs qui se présentent dans l'histoire 
contemporaine de la Bulgarie, de la Chine 
et de la République Démocratique Alle-
mande et met l 'accent sur les problèmes 
et les tâches surgis en connexion avec la 
transformation socialiste. 
SZÁNTÓ JENŐ: A román kommunisták 
négy évtizedes harca. [Quarante années de lut-
tes des communistes roumains. — 40-Л6ТНЯЯ 
борьба румынских коммунистов.] TáSz 
1961. Tom. 16. No 6. pp. 1Ó4-113. 
Etude composée à l'occasion du 40e 
anniversaire du Par t i Communiste Rou-
main. 
U R A Y G [ É Z A ] : Notes on a Tibetan military 
document from Tun-Huang. [Замечания к 
тибетскому военному документу из Дунь-
Хуана . ] АО 1961. Т о т . 12. Fase. 1 - 3 . pp. 
2 2 3 - 2 3 0 . 
Soumettant à une soigneuse analyse 
philologique le texte et les noms ethniques 
de la charte No 10 India Office MS, Stein 
Collection, CH 73, XV publiée pour la 
première fois en 1927, l 'auteur en arrive 
à constater que sur les territoires du 
Turkestan se t rouvant sous l 'autorité du 
Tibet on introduisit la division adminis-
trative-militaire qui était en vigueur au 
Tibet, où les moines bouddhistes étaient 
également astreints au service militaire 
et au payement de l 'impôt. 
V Á R A D Y LÁSZLÓ: A későrómai hadügyek 
és társadalmi alapjaik. (376 — 476.) [Les 
affaires militaires et leurs fondements sociaux 
dans la dernière période de l'empire romain. 
(376—476.) — Поздне-римское военное 
дело и его общественный базис. (3/6— 
476 гг.)] Bp. Akad. Kiadó. 1961, 331 p. 1 t . 
Après avoir analysé le système et 
l'organisation du recrutement qui fu t en 
vigueur dans la dernière période de l'em-
pire romain, l 'auteur démontre que la 
transformation de l'organisation de l'ar-
mée se trouvait en étroit rapport avec la 
réforme fiscale qui pesa sur les colons, 
porteurs des charges de l 'E ta t . D'énor-
mes moyens matériels et militaires se 
trouvèrent concentrés entre les mains des 
classes dominantes, fait qui allait de pair 
avec la crise croissante de la société 
esclavagiste. Le livre traite encore de la 
prédominance toujours croissante des Bar-
bares dans l'organisation de l 'armée 
romaine et, à la lumière de sources con-
temporaines, il expose aussi quel fu t alors 
l 'ar t militaire. 
12. Vie sc ient i f ique—Научная Жизнь 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : Diplomata Hungarica 
antiquissima. 1000 — 1196. TSz 1960. Tom. 
3. No. 4. pp. 5 2 5 - 5 3 5 . 
Compte-rendu des t ravaux prépara-
toires ayant t ra i t à l 'édition en deux volu-
mes des chartes médiévales hongroises 
ou ayant t ra i t à la Hongrie et datant 
d'ouverture du X I e et du X I I e siècles; 
l 'auteur expose le contenu de la publi-
cation ainsi que les principes d'édition. 
K A T U S LÁSZLÓ: A nemzetiségtörténeti 
kutatások főbb problémáiról és a nemzetiségi 
munkacsoport munkájáról. [A propos des prin-
cipaux problèmes relatifs aux recherches tou-
chant l'histoire des nationalités et l 'activité 
du groupe de travail pour l 'étude de l'histoire 
des nationalités. — Об основных пробле-
мах исследований по истории националь-
ностей и о работе трудового коллектива 
по изучению истории национальностей.] 
Voir АН 1960. Т о т . 7. No 3 - 4 . pp. 
3 9 8 - 4 1 0 . 
A levéltári segédletkészítés kérdését. [Prob-
lèmes surgis en connexion avec la préparation 
des instruments auxiliaires des archives. — 
Вопросы составления архивных пособий.] 
LH 1960. Tom. 10. No 2. pp. 3 - 3 9 . 
Compte-rendu du débat qui por ta 
sur cette question suivi d 'une démon-
stration des exemples d'expérience. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1961 
évi 121. közgyűlése. (Rusznyák Is tván elnöki 
megnyitójával, Erdei Ferenc elnökségi be-
számolójával.) [La 121e assemblée générale 
de l'Académie Hongroise des Sciences tenue 
en 1960. (Discours du président —, rapport 
d 'activité de la présidence présenté par —) — 
121-ое общее собрание Академии Наук 
Венгрии 1961 г. (Вступительное слово 
председателя —, отчет президиума —.)] МТ 
1961. Т о т . 6. No 5. pp. 269 -294 . 
M A K K A I LÁSZLÓ: A stockholmi történész-
kongresszus újkori szekciójának munkájáról. 
[Du travail de la section d'histoire moderne 
du Congrès International d'Histoire à Stock-
holm. — О работе секции новой истории 
на конгрессе историков в Стокгольме.] 
TSz 1961. Tom. 3. No 4. pp. 544 — 547. 
MAKKAI LÁSZLÓ: A tudomány- és technika-
történet a stockholmi történészkongresszuson. 
[L'histoire des sciences et de la technique au 
X I e Congrès International d'Histoire à Stock-
holm. — История науки и техники на 
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конгрессе историков в Стокгольме.] TSz 
1961. Tom. 4. No 1. pp. 129-130 . 
[ M O L N Á R E R I K ] : A 11. Nemzetközi Tör-
ténészkongresszus. [Le X I е Congrès In ternat io-
nal d'Histoire. — XI-й международный 
конгресс историков.] Száz 1960. Tom. 94. 
No 5 - 6 . pp. 721—735. 
R Á N K I G Y Ö R G Y : A stockholmi történész-
kongresszus. [Le Congrès International d 'His-
toire de Stockholm. — Конгресс историков 
в Стокгольме.] МТ 1960. Tom. 5. No 12. 
pp. 757 — 760. 
RÓZSA GYÖRGY: A magyar társadalom-
tudományok az UNESCO kiadványaiban. 
[Les sciences sociales hongroises dans les 
publications de l 'UNESCO. — Венгерские 
общественные науки в публикациях 
ЮНЭСКО. 1 Bp. 1960. 19 р. (A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának kiadvá-
nyai 20.) 
SÁGVÁRI Á G N E S : A magyar párttörténetírás 
feladatai. [Les tâches de l 'historiographie du 
Parti Communiste hongrois. Задачи изу-
чения истории Коммунистической партии 
Венгрии.] P tK 1961. Tom. 7. No 2. pp. 
1 - 1 8 . 
Par tan t d 'un débat qui por t a sur 
cette question, l 'étude traite de la ques-
tion de la composition d'un nouveau 
manuel d'histoire du Par t i . L'auteur con-
seille de s'inspirer d 'un point de vue homo-
gène: écrire en un style vulgarisateur, 
met t re au jour le passé du mouvement 
ouvrier hongrois, t irer les enseignements 
des révolutions prolétariennes, analyser 
le mouvement ouvrier à l'époque du 
régime de Horthy, et poursuivre systé-
matiquement les recherches concernant 
l 'histoire d'après la libération. 
V A R G A S Á N D O R N É : A magyar levéltárak 
második ötéves tervének irányelvei. [Győrffy 
Sándor, Karsai Elek s tb . hozzászólásával.] 
I Les directives du deuxième plan quinquennal 
des archives hongroises. (Avec les interven-
tions de — ) — Директивы второго 5-
летнего плана венгерских архивов. С выс-
туплениями —.] LSz 1961. Tom. 11. No 1. 
pp. 72 — 120. 
Vita a magyar történeti forráskiadás hely-
zetéről és feladatairól. [Discussions relatives 
à l ' é ta t et aux tâches de l 'édition des sources 
historiques hongroises. — Дискуссия о по-
ложении и задачах издания исторических 
источников в Венгрии.] Száz 1961. Tom. 
95. No 1. pp. 2 0 5 - 2 1 5 . Voir AH 1961. 
Tom. 7. No 3 - 4 . pp. 437 — 440. 
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Hungarian Society in the Tenth Century 
and the Social Division of Labour 
by 
A . B A R T H A 
Marxian h i s to r iography h a s shown t h a t t h e main f e a t u r e in the H u n g a r -
ian h is tory of t h e 10th c e n t u r y was t h a t p rocess which, a f t e r great u p h e a v a l s , 
led to t h e deve lopmen t of f e u d a l society. As regards the pa r t i cu la r phases of 
th is deve lopmen t , there are a u t h o r s who emphasize t h e significance of t h e 
t r a n s f o r m a t i o n of a system b a s e d on class a n d tribes in to a regional o rgan iza-
t i on ; 1 t h e y r e ga rd such change as the p rocess t ha t led t o t h e bi r th of t h e 
f euda l class socie ty and t h e cor responding s ta te o rgan iza t ion . The socia l 
f u n c t i o n of t h e a rmed re t inue is of decisive impor tance according to t h e s e 
au thors . 2 O the r au thors r e g a r d the f o r m a t i o n of the monopo ly of f e u d a l 
e s ta tes as essent ia l and t r y t o in te rpre t t h e evolution of ter r i tor ia l , po l i t i ca l 
and organiza t iona l forms t h r o u g h the s t u d y of this monopo ly . 3 Credit is d u e 
to t h e f i r s t concep t for t ry ing t o f ind the beginnings of t h e rad ica l and r evo lu -
t i o n a r y t r a n s f o r m a t i o n t h a t occurred in t h e 10th and 1 1 t h centuries a n d so 
prov id ing va luab l e data for t h e d e m o n s t r a t i o n of the rud imen t s of class 
organiza t ion d u r i n g the last pe r iod of the d e c a y of t r ibal soc ie ty . At t h e s a m e 
t ime , b y the exclusive emphas is on the u n d e n i a b l y i m p o r t a n t role of the a r m e d 
re t inue , this concep t becomes essentially s imi la r to the bourgeois view w h i c h 
claims t h a t t h e m o s t i m p o r t a n t phase of t h e feudal t r a n s f o r m a t i o n was t h e 
deve lopment of a r m e d re t inues . 4 This concep t leads to t h e denia l of f e u d a l i s m 
as an economico-social sys tem because economic factors w h i c h were i n v o l v e d 
in t h e deve lopmen t of the a r m e d ret inue a r e disregarded b y the followers of 
t h i s theory . 5 I t is b y means of a consis tent p u r s u a n c e of Marx i s t ideology t h a t t h e 
adhe ren t s of one school a p p r o a c h the rise of feudal ism t h r o u g h the i n s t i t u t i o n 
of f euda l l anded p roper ty . T h e y present t h e economic b a c k g r o u n d of the g r o w t h 
1
 G Y . G Y O R F F Y : Tanulmányok a magyar állam eredetéről (Studies on the Origin of the 
Hungarian State). Budapest , 1959. p. 35 sqq. 
2
 GY. GYÖRFFY, op. cit . p p . 30 — 31, 8 5 - 9 2 . 
3
 E. L E D E R E R : A feudalizmus kialakulása Magyarországon (Development of Feudal ism 
in Hungary). Budapest , 1959. pp. 15 — 24; 173 — 174. 
4
 Feudalism in History, Ed. by Rushton Coulborn. Princeton, New Jersey, 1956. pp . 
3 - 6 ; 1 8 - 1 9 ; 168; 174-175 . 
5
 Ibid. 
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of feudal soc ie ty b u t fa i l t o discover b e h i n d the me tamorphos i s of t r i b a l 
ins t i tu t ions t h a t process in the course of which ownersh ip as i n t e r p r e t e d 
b y tr ibal a r i s tocracy c h a n g e d in to forms of feudal ownersh ip . In other w o r d s , 
t h e y disregard one of t h e m a j o r r equ i r emen t s of the dia lect ical me thod . T h e y 
do not po in t o u t t h a t g r a d u a l changes l ead t o a r evo lu t iona ry social t r a n s f o r -
ma t ion which , resul ts in t h e f i n a l l iqu ida t ion of old t r iba l organizat ional f o r m s . 
As r e g a r d s the fo rmer v iew, the u n d o u b t e d l y i m p o r t a n t role of t h e a r m e d 
re t inue as t h e nucleus of f e u d a l power w h i c h led to t h e feuda l s ta te h a s t o 
be recognized. I t should, however , be emphas i zed t ha t economic changes were 
t h e p r imary p h e n o m e n o n , a n d t h a t the i n s t i t u t i o n of a r m e d retinue, h o w e v e r 
i m p o r t a n t fo r a consol idat ion of the new economic sys tem, was but of a second-
a r y charac te r . Economic c h a n g e and the deve lopmen t of t h e armed r e t i n u e are 
t w o dialect ical ly inseparable sides of t h e s a m e social p rocess . As regards n o w 
t h e other concep t , we c a n n o t b u t approve of its correct Marxian ana lys i s of 
t h e economic a n d social h i s to ry . We will , however go f u r t h e r and a t t e m p t 
to analyse t h o s e economic a n d social c h a n g e s which p a v e d the way f o r t h e 
new feudal s y s t e m in the t r i b a l society. W e cannot over look the fact t h a t t h e 
social and economic s t r a t i f i ca t ion of t h e Hunga r i ans -—- a l though t h e t r i b a l 
sys tem was t o cont inue fo r ano ther h u n d r e d years — w a s advanced a l r e a d y 
in the 9th c e n t u r y . 6 As a r e su l t , the old f o r m s became o u t m o d e d in t h e 10th 
cen tu ry and t h i s deve lopmen t led to the es tab l i shment of n e w classes a n d t h e 
r ise of the ea r l y feudal H u n g a r i a n s ta te . 7 
With in t h e clan s y s t e m , the new condit ions, w h i c h increased social 
cont rad ic t ions , were fac i l i t a t ed by p h e n o m e n a character is t ic of the K h a z a r i a n 
Kagana t e . 8 
To f i n d an teceden ts of t h e history of t h e Hungar ians in the 10th c e n t u r y , 
we must go t o the South Russ ian s teppes a n d t ry to visual ize the po l i t i ca l 
condit ions a m o n g the K h a z a r s and the conf l ic t ing i n t e r e s t s of a n u m b e r of 
d i f ferent peoples and empi res . Soviet r e s e a r c h work still in progress p r o v i d e s 
n e w data concern ing the wor ld of Eas t E u r o p e a n s teppes in the 9th c e n t u r y . 
T h e archaeological exp lora t ion of Sarkel a n d its v ic in i ty has made i t c lear 
t h a t there was a process in t h e Khazar ian K a g a n a t e which led to the es tab l i sh-
m e n t of f euda l i sm as the r e su l t of a new socio-economic s t ra t i f ica t ion of t h e 
nomadic s y s t e m . The economic basis of t h i s t r a n s f o r m a t i o n was t h e ea r l y 
se t t l ement of nomadic peoples and their a d o p t i o n of agr icul ture . 9 Archaeolog-
6
 E. M O L N Á R : A magyar nép őstörténete (Prehistory of the Hungar ian People). Budapes t , 
1954. pp. 148 — 170. 
7
 E . , M O L N Á R , o p . c i t , p . 1 7 0 . 
8
 P. VÁCZY : A korai magyar történet néhány kérdéséről ( A Few Questions of Ear ly Hun-
garian History). Századok, 1958, p. 296. 
9
 M. И. АРТАМОНОВ: Саркел-Белая Вежа. МИА. 62Москва—Ленинград, 1958. pp. 
29 — 30. — R. E. F . SMITH: The Origins of Farming in Russia. Paris, 1959. pp. 2 8 - 2 9 . R. E . F. 
Smith draws in this noteworthy s tudy a very sharp line between the territories of the nomadic 
and the farming Slavs. In reali ty neither the e thnic nor the agricultural relationships were: 
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i c a l r e m a i n s of t h e s e t t l e m e n t s a l o n g t h e w o o d e d r i v e r v a l l e y s p o i n t t o a 
r e l a t i v e l y d e n s e p o p u l a t i o n . A l r e a d y i n t h e 5 t h a n d 6 t h c e n t u r i e s d i d n o m a d i z -
i n g g r o u p s b e g i n t o f o r m p e r m a n e n t s e t t l e m e n t s n o t o n l y i n t h e K h a z a r i a n 
t e r r i t o r y b u t e v e n f a r t h e r e a s t w a r d , f o r i n s t a n c e i n t h e v a l l e y o f t h e C h u 
R i v e r . 1 0 S u c h r e c e n t o b s e r v a t i o n s m a y h e l p u s t o f r e e o u r s e l v e s f r o m " i n -
h e r i t e d " , f o r m e r l y u s e f u l , g e n e r a l i z a t i o n s r e g a r d i n g i n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n 
n o m a d i s m a n d a g r i c u l t u r e . 1 1 I n s t e a d o f s u p e r f i c i a l l y e x a m i n i n g t r a n s i t o r y t y p e s 
b e t w e e n n o m a d i c a n i m a l b r e e d i n g a n d a g r i c u l t u r e , 1 2 M a r x i a n h i s t o r i o g r a p h y 
c o n c e n t r a t e s o n t h o s e e c o n o m i c a n d s o c i a l p r o c e s s e s w h i c h l ed t o s t r a t i f i c a t i o n 
a n d a s y s t e m of e x p l o i t a t i o n e v e n a m o n g n o m a d i c p e o p l e s . 
D u r i n g t h e t r a n s f o r m a t i o n o f a n i m a l h u s b a n d r y a m o n g t h e v a r i o u s 
n o m a d i c p e o p l e s of A s i a a n d E u r o p e ( B u r y a t s a n d K h a l k h ä l M o n g o l s , Y a k u t s , 
K á z á k h s a n d U i g h u r s ) , t h e p r i v a t e o w n e r s h i p of l a n d b e c a m e e s t a b l i s h e d a t 
t h e w i n t e r q u a r t e r s a s t h e r e s u l t of t h e i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e of c a t t l e b r e e d -
i n g . 1 3 T h e f a v o u r a b l e s i t u a t i o n of t h e w i n t e r q u a r t e r s , i r r i g a t i o n f a r m i n g w i t h 
so sharply set apart , because — exactly since the 7th century — ethnic and economic com-
ponents had become interconnected. A careful survey of the facts quoted by Prof. Smith con-
vinces the reader of the t ru th of this s ta tement (op. cit. pp. 28 — 29; 146 — 7; 161). Prof. Smith 
himself refers to the existence of economic and social connections between the Slavic and 
nomadic peoples. 
His critical remark about the Marxian concept of the connection between the form of 
economy and the social structure (op. cit. p. 13) is oversimplified and does not go to the bottom 
of the mat ter . Prof. Smith's a t t i tude in this respect is unwarranted also because it was in their 
entirety tha t the components inherent in the economic and social evolution of Russia in the 
9th and 10th centuries had led to the rise of feudal relationships. His s tandpoint is the more 
surprising as his disquisitions regarding the interconnection between the economic and social 
order of nomadic peoples are perfectly acceptable (op. cit. p. 147). His negative att i tude in 
respect of the close relation of the economic form and the social development of the Slavs is 
therefore hard to understand (op. cit. p. 154). We should remember that , a l though the social 
readjus tment of various nomadic peoples with their economy in a transitory stage was undoubt-
edly advanced, and although several aspects of their social structure were similar to those 
of the eastern Slavs, the social system of the eastern Slavs was nevertheless more developed 
than tha t of the said other peoples. The Slavs stood at a much higher step of the feudal ladder 
than the nomadic or semi-nomadic peoples because their agriculture and indus t ry were more 
advanced. This is proved by facts known and analysed by Prof. Smith (op. cit. pp. 29 — 30; 
147—188) although we cannot accept the s ta tement that it was exclusively the private owner-
ship of lands that led to feudalism among the Slavs. 
10
 П. H. КОЖЕМЯКО: Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины. Фрун-
зе, 1959. р. 169. 
11
 Р., VÁCZY: op. cit. pp. 291, 295 — 296. M. BLOCH: Feudal Society. London, 1961. p. 8. 
12
 A. Ю. ЯКУБОВСКИЙ: ИЗ истории изучения монголов периода XI—XII вв. Очерки 
по истории русского востоковедения. Москва, 1953 pp. 5, 90—92. 
13
 И. М . М А Н Ж И Г Е Е В : Янгутско-бурятскийрод. Улан-Удэ, 1 9 6 0 . pp. 1 1 8 — 1 1 9 ; 1 3 9 ; 
97 — 98; 87; 120. Among the Buryats, the private ownership of land, which was emphasized 
by the family tamga and fences, evolved in the areas of the urags at the winter quarters of 
joint families, in the land of the Utugs. In the territory of the J a n g u t clan the fences measured 
60 to 70 km in lenght. — C. 3. ЗИМАНОВ: Общественный строй казахов первой половины 
X I X . века. А л м а - А т а , 1 9 5 8 . p p . 3 0 — 3 3 ; 1 0 3 — 1 0 5 ; 1 1 8 ; 1 3 3 ; 1 4 2 — 1 4 3 ; 1 4 5 — 1 4 6 ; 1 4 9 ; 
150; 161 — 162. — The Kázákhs took special care to mark off the area of the winter quarters: 
the length of one was five versts and its width three. The areas of the winter quar ters were the 
first to become privately owned and the f irst to become inheritable. — История Монгольской 
Народной Республики. Москва, 1 9 5 4 . pp. 8 2 — 8 3 ; 8 6 — 8 7 . — Г . П. Б А Ш А Р И Н : История 
аграрных отношений в Якутии (60-е годы XVIII — середины XIX вв.). Москва, 1960. 
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pas tora l i sm along t h e r ivers and t h e resul t ing accumula t ion of fodder signifi-
can t ly increased t h e va lue of t h e qua r t e r s possessed b y ind iv idua l families.14 
B u t these lands were owned b y t h e clans and per iodical ly red i s t r ibu ted . The 
e x t r a l abour which t h e indiv idual families had i nves t ed in the l ands surround-
ing t h e winter qua r t e r s made red i s t r ibu t ion undes i rab le or, more exact ly , t h e 
economic wellfare of these families depended on t h e qual i ty a n d quan t i t y of 
fodde r accumula ted in t h e win te r quar t e r s . This c i rcumstance t e n d e d to under-
m i n e t h e ins t i tu t ion of a collective t r i ba l ownership of the land, a n d cont r ibu ted 
to t h e development of p r iva te p r o p e r t y . Na tu ra l l y , t h e economic advan tages 
acqui red b y the f ami ly (and not b y t h e joint work of the ent ire c lan) were no t 
sub j ec t t o clan ownersh ip . The c lan never depr ived i ts members of the resul ts 
of p r iva te ly inves ted add i t iona l l a b o u r . As long as t h e p r o d u c t i v i t y of l abour 
in t h e nomadic s y s t e m was e x t r e m e l y low, th i s pr inciple did n o t ha rm t h e 
t r ibe . However , w h e n fodder a c c u m u l a t e d a t t he w i n t e r quar te rs a n d the advan-
tageous ly s i tua ted win te r ing places began to m e a n last ing w e a l t h for t h e 
ind iv idua l families, t h e collective sys t em of clans suf fered a severe blow. This 
led to t h e es tab l i shment of p r i v a t e ownership f i r s t a t the w i n t e r quar te rs 
and la te r — for o the r reasons — in t h e areas of t h e s u m m e r pas tu rages as well.15 
The t r ibal a r i s tocracy , which persis ted in ma in t a in ing its l ead ing funct ions 
in t h e clans and t r ibes , was t h e f i r s t to realize t h e advan tages of the new 
economic s t ruc tu re a n d possessed i tself of the bes t w in te r qua r t e r s and summer 
grazing areas. As chief func t iona r i e s of the clans a n d tr ibes, t h e aristocracy 
acqui red the a u t h o r i t y over and prac t ica l ly the f e u d a l r ights t o t h e ownership 
of t h e pas tu rage of t h e ent ire clan or, wi th luck, of t h e whole t r i be . This feudal 
ownership of land was bare ly concealed by the dependence of t h e ass ignment 
of t h e summer p a s t u r a g e on t h e n u m b e r of ma le s in the ind iv idua l fami-
lies. I n real i ty , t h e ineff ic ient n o m a d i c fa rms were depr ived of their share 
of grazing-land since they l acked a suff ic ient n u m b e r of animals t o 
pp. 25; 29—31; 35; 38; 119; 123—24. T h e hayfields of t he winter quar ters were sold by the 
Y a k u t already in the 17th century, and t hey referred to anc ien t rights to prove their owner-
ship. — C. E. М А Л О В : Енисейская письменность тюрков. Москва—Ленинград, 1952. pp. 
84—85 (5—6). This is an ancient Turk ic gravestone inscript ion from Sudyik (Mongolia). I t 
contains the epi taph of t he son of a Khirgiz called Yaglakar-Chan-Ata , who was the Uge-
Buiruq and the Boila (supreme judge of the Baga Tarkhan) . He bids farewell to his ten win-
te r quar ters , innumerable cat t le and his teacher . While still l iving, he presented his teacher wi th 
100 servants and with winter quarters . See also А . Б Е Р Н Ш Т А М : Социально-экономический 
строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII веков. Москва—Ленинград, 1946. 
14
 И. М. МАНЖИГЕВ, op. cit. pp. 86 — 97. At thewin te r quar ters , the average yield was 
40 to 60 and sometimes even 100 to 120 bundles of hay. Г. П. БАШАРИН, op. cit. pp. 277; 2 6 6 -
267. 
15
 Т . П. БАШАРИН, op. cit. p 276. T h e Yaku t Toyans fenced in the summer grazing 
grounds, and the dis t r ibut ion of pas tures was their exclusive r ight . — C. 3 . ЗИМАНОВ, op. cit . 
pp . 30 — 33; 1 4 2 - 1 4 3 ; 145 — 146; 148 — 149. The Mutsigali, Tsingali and Ormanov Kázákh 
sultanic families possessed, each, 400,000 dessiatines of grazing land. They carefully marked 
the roads to the summer pastures . O the r families were allowed to cross the roads but not to 
t ravel on them. 
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util ize t h e pas turage . 1 6 These f a rms r ende red vil lein services t o t h e no-
madic f euda l a r i s tocracy for the w i n t e r quar te r s a n d the i r share of pas-
tu r e . The theo ry t h a t social s t a t u s was d e t e r m i n e d among t h e no-
madic peoples b y t h e a m o u n t of l ives tock is en t i r e ly u n f o u n d e d . Quite 
f r e q u e n t l y there were serfs who h a d m o r e l ive-stock t h a n their l andlords . 1 7 
This , of course, was no t t h e rule, b u t was , a t t he same t ime , no t so except ional . 
The nomad ic landlords d id no t like t h e dependence of ent i rely impover i shed 
nomadic f a rms , since t h e y had to p rov ide the mate r i a l means for t h e surv iva l 
of these famil ies which, in t h e ex t remely u n p r o d u c t i v e nomadic economy, was 
b y no means p rof i t ab le . T h e explo i ta t ion of the n o m a d i c f a rms of t h e c o m m o n 
people was prof i tab le on ly if it did n o t involve t h e s u p p o r t of the d e p e n d e n t 
f a rms , t h a t is, if the t o t a l p roduc t ion of t h e serfs increased the w e a l t h of the 
lord. This is w h y the e n s e r f m e n t of wel l - to-do nomadic f a r m s became so general . 
Inscr ip t ions f o u n d in the t e r r i to r ies of Turk ic t r ibes of t h e 6 t h — 8 t h 
centur ies prove t h a t a s imilar s i tua t ion exis ted a m o n g these tr ibes.1 8 T h e role 
of the E a s t e r n Turk ic t r ibes in the deve lopmen t of t h e social and economic 
order of t h e K h a z a r K a g a n a t e is i nd i spu tab le . Social a n d economic processes 
charac ter i s t ic of the T u r k i c tribes b e t w e e n t h e 6 th a n d 8 t h centuries foreshad-
owed thus , those changes which were to be realized la te r by t h e K h a z a r s . 
The early s tage in the agr icu l ture of n o m a d i c peoples is closely related to p r iva t e 
ownership as es tabl ished in respect of t h e winter and s u m m e r p a s t u r a g e bo th 
among t h e aforesaid Asia t ic nomadic peoples and t h e E a s t e r n Turk ic t r ibes. 1 9 
1 0
 И . M . М А Н Ж И Г Е Е В , o p . c i t . p p . 1 3 4 , 1 3 9 . 
17
 C. 3 . ЗИМАНОВ, op. cit. pp. 107, 125, 131. Among the Kázákhs , cattle herds were the 
pr ivate proper ty of the t e n a n t herdsmen, and the nomadic landowner had no feuda l r ights in 
respect of the animals. 
18
 История Бурят-Монгольской АССР, том I. Улан-Удэ , 1 9 5 4 . pp. 7 2 ; 1 5 0 — 1 5 1 ; 
1 5 3 — 1 5 4 . — LU. Ю С У П О В : ИЗ истории перехода кочевого казахского неселения к осед-
лости. Вопросы Истории. 1960. 3. р. 37. I t is characterist ic of t he social differences among 
Burya t s t h a t there were families possessing 4 , 0 0 0 horses, 3 , 0 0 0 head of cattle, 1 , 0 0 0 camels 
and 8 , 0 0 0 sheep, and t h a t there existed families which had only 2 5 to 5 0 head of mixed live-
stock. For killing a rich m a n , t he murderer h a d to pay ransom consisting of " t w o servants , 
two camels, three harnesses, th ree cauldrons, t en heal thy horses, the ten largest bulls, 300 
f a t cat t le and, in addit ion, sheep . " To ransom the killer of a f r eeman , 66 head of ca t t le had to 
be paid, while a saddled horse or its price was the ransom payab le for a se rvant . — C. 3. 
З И М А Н О В , op. cit. pp. 7 1 — 7 3 . Sultan Dasanov possessed 1 0 4 9 auls ( 4 8 7 9 yur t s ) , Chief 
Koshubayev had 170 auls (700 yurts) , Sul tan Mirdj inbaev owned 557 auls (1593 yur t s ) , Chief 
Nadirov kep t 150 auls (700 yur ts) . There were some auls composed of 70 to 100 yur ts . — 
C. 3 . M A J I O B , op. cit. pp . 8 4 — 8 5 . See also t h e inscription found a t the banks of t he Ulug-
Kem river. Prince El-Tugan T u t u k was t he ruler of six clans. (Ibid. p. 11). In t he inscrip-
tion found on the banks of the Uiuk-Turan, t he famous Ucin Ku lug bids farewell to his land, 
people, glorious warriors and 6,000 horses. 
19
 И. M. МАНЖИГЕЕВ, op. cit. pp . 84 — 85; 100 — 101; 119. The J a n g u t s produced 
millet, oats and buckwheat . Tilled lands became " too rom" , i. е., l ands exempt f rom clan owner-
ship. — История Бурят-Монгольской АССР, том I. Улан-Удэ 1954. p. 59. According to a 
Burya t decree f rom 1688, " t h e lands sowed wi th millet and the hayf ie lds must be surrounded 
with strong fences". In 1627, Maxim Porf i r iev, a Cossack ataman aeported to Moscow t h a t the 
Burya t s "sow oat and buckwhea t for b r e a d " , while according to a source f rom 1640 " they 
( the Burya t s ) produce millet for bread." — C. 3 . З И М А Н О В , op. cit. p. 130. K á z á k h s had 
been engaged in agriculture in the area of Seven Rivers and Chu Tales since t imes immemo-
338 A. Barth a 
T h e social and poli t ical system 2 0 of the P e t c h e n e g tribes, too , indica ted t h e 
beginnings of a t r a n s f o r m a t i o n of t r iba l f unc t ions into ear ly feudal i sm in t h e 
9 t h a n d 10th centur ies . However , t h e deve lopmen t of the Pe t cheneg t r ibes 
s t o p p e d a t th is s tage , and t hey b e c a m e e thnica l ly ext inc t . T h e social s t r u c t u r e 
of t h e Golden H o r d e was l ikewise charac ter ized b y the f e u d a l ownership of 
pa s tu r age . This h a d become es tab l i shed before t h e in t roduc t ion of the " i k t a " 
s y s t e m which was in a direct connec t ion wi th t h e deve lopment of agr icu l ture 
in t h e society of t h e Golden Horde . 2 1 The au toch thonous evolut ion of agr icu l ture 
a m o n g t h e Uighurs and , in t h e 7 t h cen tury , a m o n g the Bu lga r i ans along t h e 
Volga and the D a n u b e is a classical example of t h e t r a n s f o r m a t i o n of a n o m a d i c 
in to an agr icu l tu ra l economy.2 2 T h e ex ten t t o which this convers ion was con-
nec ted wi th the es tab l i shment of feudal i sm is i l lus t ra ted b y t h e Uighur laws 
accord ing to wh ich feudal e s t a t e s were sold a n d bought s u b j e c t to f e u d a l 
obligat ions.2 3 
The social s t ruc tu re of t h e s e peoples exempl i f ied a pecul iar s tage of 
t r a n s i t i o n f r o m t h e clan sys tem t o feudal ism. T h e s t range b lend ing of t r i ba l 
a n d feuda l i n s t i t u t ions shows h o w the collective p roper ty of t h e t r ibe was 
t r a n s f o r m e d in to f euda l pr iva te ownersh ip , a n d how the l a t t e r became a m e a n s 
of explo i ta t ion . T h e t r ibal was t h u s a na tu r a l an teceden t of t h e feuda l f o r m of 
ownership. 2 4 This means t h a t w h e r e feudal ism emerged as t h e resul t of t r i ba l 
d i s in tegra t ion , t h e rise of feuda l ownership was closely r e l a t ed to the p r i v a t e 
w e a l t h accumula t ed by the a r i s toc racy which enabled it to d i s r u p t the f r ame-
work of the clans.2 5 The extent t o which this h is tor ica l process m a y be regarded 
as un iversa l d u r i n g the 9 t h — 1 0 t h centuries , seems to be bes t p roved by t h e 
rial. — С. В. К И С Е Л Е В : Древняя история Южной Сибири. Москва, 1951. р. 506. Be-
tween the 5th and 10th centuries, the Altaic nomads were engaged also in agriculture. — Jl. P. 
К Ы З Л А С О В : Тува в период тюркского каганата (VI—VIII вв.). Вестник Московского 
Университета. Серия IX. Исторические науки. 1. 1960. pp. 54, 74. A millstone was found 
in a horseman's tomb. In 698, Khan Metsjo received 40,000 "s i" of grain and 3,000 agricultur-
al implements from China. — С. E . М А Л О В , op. cit. pp. 34 — 35. The expression "arab le" occurs 
twice in an inscription from the area of Ulug-Kem-Kuli-Kem. In the second instance, it oc-
curs in the possessive case: "my arable land". 
2 0
 G Y . M O R A V C S I K , R . J . H . J E N K I N S : Constantine Porphyrogenitus. De adminislrando 
imperio. Budapest, 1949. pp. 167 — 169. 
2 1
 Р А Ш И Д - А Д - Д И Н : Сборник летописей, том I I I . Москва—Ленинград, 1946. pp. 
281—284; 312. 
2 2
 J . A . B O Y L E : The History of the World Conqueror by Ala-ad-Din Ata Malik 
Juvaini. Vol. I. Manchester, 1958. p. 61. Smith, R. E. F., op. cit. p. 28. 
2 3
С . E . М А Л О В : Памятники древнетюркской письменности. Москва—Ленинград, 
1951. pp. 204 — 207. The contract concerns the sale of the precisely circumscribed piece of 
arable land. — pp. 209 — 211. Contract confirming the sale of a vineyard. — pp. 214 — 215. 
Contract for the tenancy of a vineyard. The tenant was to pay also the taxes and do the serv-
ices incumbent upon the rented area. — pp. 216 — 217. This is a contract between a Métayer 
and the owner in which both parties agree to cultivate the land and take equal shares of both 
the burdens and the profits. 
24
 K . M A R X : A tőkés termelés előtti tulajdonformák (Forms of Ownership Preceding Capital-
ist Production). Budapest , 1953. p. 28. 
2 5
 А . Ю . Я К У Б О В С К И Й , o p . c i t . p p , 6 2 — 6 3 . 
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t r a n s f o r m a t i o n of the for t i f ied villages of the Eas t Slavs (whose deve lopmen t 
was based on t h e mate r i a l cul ture of f a rming ) into f e u d a l castles, t h e symbols 
of f euda l ownership and exploitation.2® Natura l ly , t h e no r the rn a n d sou the rn 
t r iba l l ands of the E a s t e r n Slavs deve loped d i f ferent ly . I n the n o r t h e r n areas, 
where p lough cul t iva t ion evolved f r o m slash- and b u r n - f a r m i n g , t h e inf luence 
of t h e p a t r i a r c h a l t ies of t h e clans27 was fel t for a long t ime . Bu t , b e h i n d the 
in s t i t u t ions of the clans, t h e out l ines of an economic a n d social r eve r sa l could 
de f in i t e ly be seen.28 At the t u r n of t h e 8 th cen tu ry , i t broke t h r o u g h the 
p a t r i a r c h a l bar r ie r and led to the d e v e l o p m e n t of ear ly feudal ism. 
P lough cul t iva t ion developed as a b ranch of f ie ld fa rming in t h e south 
r igh t f r o m t h e beginning. Therefore , on ly t races of pa t r i a r cha l re la t ions existed 
a m o n g t h e sou the rn groups of E a s t e r n Slavs even du r ing the 8 t h — 9 t h cen-
turies . 2 9 I t is no t a m a t t e r of chance t h a t t h e centre t h a t had deve loped a t the 
middle course of t h e Dnieper became t h e focus for t h e ear ly feudal i n t eg ra t ion 
of the E a s t e r n Slavic t r ibes unde r t h e leadership of Kiev . 3 0 The pol icy of Oleg 
a n d Igor deserves a t t en t i on in th is connec t ion : t h e y appo in t ed the i r represen-
t a t i v e s f r o m thei r re t inue and sent t h e m to the va r ious t r ibal cen t re s of the 
E a s t e r n Slavs . I t was t h rough these delegates t h a t t h e cent ra l power enforced 
i ts pol i t ical and economic measures , wh ich , among o thers , included t h e col-
lect ion of t axes . 3 1 
2 6
 В. П . Ш У Ш А Р И Н : О сущности и формах современного нормализма. Вопросы Ис-
тории 1960. 8 pp. 82—84. 
27
 Б . Д. Г Р Е К О В : Киевская Русь. Ленинград, 1953. pp. 105-106. - В. И. Р А В Д О Н И -
КАс: Старая Ладога. Советская Археология XII , Москва—Ленинград, 1950. pp. 
18; 20; 30; 32—34; 3 8 - 3 9 . 
28
 В. И. РАВДОНИКАС, op. cit. pp. 30, 42. — В. Л. Я н и н : Денежно-весовые сис-
темы русского средневековья. Москва, 1956. pp. 86, 92, 93, 100. — Б. Д. ГРЕКОВ, op. cit. 
p p . 4 8 , 105—106. — Л . И. З А С У Р Ц Е В : Постройки древнего Новгорода. МИА 65. Москва, 
1 9 5 9 . р . 2 8 0 . — R . E . F . S M I T H , o p . c i t . p . 1 5 3 . 
29
 Б . Д. Г Р Е К О В , op. cit. pp. 32, 51., 59—60, 62. — Б. Д. Г Р Е К О В : Крестьяне на 
Руси, том I . Москва, 1 9 5 2 . pp. 4 3 — 5 8 . — M . M . Я К У Б Н И Ц Е Р : К истории культуры 
пшеницы в СССР (Материалы по истории земледелия СССР, том II.). Москва—Ленинград, 
1 9 5 6 . pp. 1 6 , 4 6 — 4 7 . — И. И. Л Я П У Ш К И Н : Городище Новотроицкое. МИА 7 4 . М о с к в а -
Ленинград, 1 9 5 8 . pp. 5 1 - 1 3 4 ; 1 3 8 ; 1 6 2 - 1 6 5 ; 1 7 2 - 1 7 3 ; 2 0 0 - 2 0 7 ; 2 0 9 ; 2 2 4 . 
30
 Б . Д. Г Р Е К О В : Киевская Русь. Ленинград, 1953. pp. 99—100. — Д. С. Л И Х А Ч Е В : 
Повесть временных лет. Москва—Ленинград, 1950. том 1. р. 19. 
3 1
 Д . С . Л И Х А Ч Е В : Повесть Вренениых лет. Москва-Ленинград 1950. pp. 20—21; 
3 1 ; 3 9 ; 4 0 ; 4 2 ; 4 3 . — G Y . MORAVCSIK, R . J . H . J E N K I N S , o p . c i t . p . 6 3 . — H . P A S Z K E W I C Z : 
The Origin of Russia. London, 1954. pp. 136; 165 — 169. The criticism of H. Paszkewicz 
in regard to the princely function and title of Oleg and Igor is considerably weakened 
by the fac t tha t he seems to regard Nestor , the scribe of the Russian chronicle, 
as well-informed. The word " R u s " is, according to the author , rather an ecclesiastico-
hierarchical than an ethnic term which was meant to cover ethnically different 
peoples. I t is true that different peoples lived among the eastern Slavs, and that , in a like man-
ner, Slavs were living in Khazarian territories together with Iranian, Turkic and Finno-Ugric 
ethnic groups. The existence of an ethnic medley of this kind is undeniable; it is, on the other 
hand, quite a different matter tha t the early centre of feudalism at Kiev arose as a result of the 
economic and social development and early integration of the Eastern Slavic tribes. — 
Б . А . Р Ы Б А К О В : Обзор общих явлений русской истории IX-середины XIII века. Вопросы 
Истории 4. 1962. pp. 34 — 57. В. A. Rybakov, over-emphasizes the role of Oleg in the events 
at the end of the 9th century. Oleg's origin and personality played no essential role in the 
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The t r iba l te r r i tor ies dese rve mention also because t h e y prove t h a t t h e 
f e u d a l deve lopmen t of the s t a t e ruled by K i e v , based as i t was on p lough 
cu l t iva t ion , h a d b e g u n as a s y s t e m of tribes a n d clans. This expla ins the sepa-
r a t i s t policy of ce r t a in t r ibal ru le r s which r a n coun te r to t h e policy of in te-
g ra t ion as p u r s u e d b y the cen t ra l power of K i e v . This policy was fu r the red b y 
economic connect ions t h a t were increasing b e t w e e n the eas te rn Slavic lands 3 2 
a n d fu r the rmore b y the g r a d u a l b reakdown of t r ibal isola t ion. Even th i s 
proverb ia l ly ag r i cu l tu ra l people provides a clear example of t h e t r a n s f o r m a t i o n 
of t r iba l i n s t i t u t ions into ea r ly feudal ism. Th i s c i rcumstance is s ignif icant 
s ince we are dea l ing wi th an agr icu l tura l people , 3 3 and — to b o o t — with one 
whose socio-economic s t ruc tu re was jus t as i m p o r t a n t to t h e Hungar ians of 
t h e 9 th cen tu ry as t h a t of t h e K h a z a r s . 
The social f u n c t i o n and t h e condit ion of t h e hand ic ra f t s are s ignif icant 
f a c to r s in f euda l deve lopment . T h e present s t u d y a t t e m p t s t o examine t h i s 
a p p a r e n t l y s e c o n d a r y socio-economic p h e n o m e n o n , which is closely related t o 
processes a f fec t ing society as a whole . 
I t is ev iden t f r o m the excava t ions at Sa rke l t h a t two basic c raf t s , p o t t e r y 
a n d smi thery , p roduc ing for sale and ba r t e r , h a d become sepa ra t e b ranches 
of social p roduc t ion a l ready in t h e Khaza r per iod , i. e. dur ing t h e rap id develop-
m e n t of the c i ty u n t i l the midd l e of the 10th century . 3 4 The deve lopment of 
s m i t h e r y is p r o v e d by the m a n u f a c t u r e of h e a v y plows w i th iron coul ters 
wh ich , apar t f r o m slight d i f ferences in size, f o r m a separa te a n d un i fo rm type . 3 5 
Al though the v a r i e t y of iron tools produced in t h e Khaza r era is no t as rich as 
in t h e later Slavic period,3 6 c e r t a in Khazar i ron p roduc t s were widely k n o w n . 
(Fo r example, a t y p e of K h a z a r ba t t l e -axe occur red in the t e r r i t o r y of T a m b o v , 
in t h e Don area , a long the K a m a , in the Caucasus and in t h e a rea of present-
d a y H u n g a r y a n d Slovakia.3 7) 
The t rans i t ion f rom the pr imi t ive , classless society in to class socie ty 
was a gigantic l e a p in the h i s t o r y of mank ind . 3 8 I t was accompanied b y a 
b i t t e r social s t ruggle . I t was a revolu t ionary t r a n s f o r m a t i o n which showed n o 
economic and social development of feudalism. Studying Oleg's part in the rise of feudalism, 
the important thing to remember is t h a t the productive forces of the Eastern Slavic tribal terri-
tories had reached before the time of Oleg such an economic strength as was necessary to carry 
feudalism. We believe tha t this is the fundamental requirement of the rise of feudalism. 
3 2 M . К . К А Р Г Е Р : Древний Киев. Том I. Москва-Ленинград 1958. pp. 124, 1 3 6 - 1 3 7 . 
3 3
Й . П Е Р Е Н И : Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами. 
Studia Slavica 1956. t . II. fasc. 1 — 4, p. 28. sqq. 
3 4
 M . И . А Р Т А М О Н О В , o p . c i t . p p . 4 0 — 4 3 . 
35
 M. И. А Р Т А М О Н О В , op. cit. p. 37. — И. И. Л Я П У Ш К И Н : Памятники салтово-
маяцкой культуры в бассейне р. Дона. МИА 62. Москва—Ленинград, 1958. р. 117. 
36
 М. И. А Р Т А М О Н О В , op. cit. pp. 68-72. - С . С . С О Р О К И Н : Железные изделия Сар-
кела-Белой Вежи. МИА 75. Москва—Ленинград, 1959. pp. 194—195. 
3 7
 С . С. С О Р О К И Н , o p . c i t . p p . 1 4 3 - 1 4 6 . 
38
 E. M. ЖУКОВ: О периодизации всемирной истории. Вопросы Истории. 1950. 
8 pp. 2 5 - 2 6 . 
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mercy to those t r ibal i n s t i t u t i ons or their r ep resen ta t ives which h a m p e r e d 
t h e change. The rise of feuda l i sm opened t h e p a t h for agr icu l tu re and h a n d -
icraf t . 3 9 I t is well k n o w n t h a t the deve lopmen t of the p roduc t i ve forces is 
shown b y t h e degree of t h e social division of l abour . 
In d i f fe rent societies, d i f fe ren t indus t r i a l activit ies ushe red in the fa l l 
of the p r imi t ive clan sys tem. 4 0 The essence of this process was no t only t h a t 
a cer ta in group of the c o m m u n i t y became engaged in i ndus t r i a l ac t iv i ty a lone 
b u t t h a t a large-scale m a n u f a c t u r e of the m e a n s of p roduc t i on was set on f o o t . 
The role of smi the ry in a society en te r ing feudal d e v e l o p m e n t is c lear ly 
shown b y the following f ac t s . Among t h e Y a k u t s , it was ihe s m i t h s who suppl ied 
a rms and tools; their a c t i v i t y was regarded as an e v e r y d a y event.4 1 A t t h e 
sites of old Y a k u t se t t l ement s , objec ts p roduced b y s m i t h s have b e e n 
unear thed . 4 2 I n the 18th and 19th centur ies , b lacksmi ths w h o made i ronware 
were to be f o u n d a t t h e T o y a n win te r quar te rs . 4 3 The m y t h i c a l vene ra t ion 
accorded to Y a k u t b lacksmi ths can be t r aced b a c k to the golden age of t r i b a l 
life;44 t h ey f igured in t h e Y a k u t creat ion m y t h s also. A l t h o u g h engaged in 
an eve ryday produc t ive ac t iv i ty , b lacksmi ths were more power fu l t h a n t h e 
shamans . The venera t ion of b lacksmi ths surv ived in t h a t l a t e r Y a k u t socie ty 
which became divided in to the r ich (who could no t even c o u n t their herds of 
horses), the poor (who h a d only a few head of cat t le) , the masses who owned a 
dog and n o t h i n g else; a n d f ina l ly t h e slaves who were i n t e r r ed when t h e i r 
mas t e r died.45 The Y a k u t words " t a r k h a n " a n d " d a r k h a n " meaning b lack-
smi th also denoted offices, social func t ions a n d divinities.46 I t is wor thy of n o t e 
t h a t smi the ry was the only Y a k u t h a n d i c r a f t which r e m a i n e d separa ted f r o m 
all o ther b ranches of product ion . 4 7 
There were similar condi t ions in the Burya t -Mongo l socie ty : s m i t h e r y 
was a s t r ic t ly separa te indus t r i a l ac t iv i ty , and the clans of b lacksmi ths f o r m e d 
s t r ic t ly closed communi t ies . The b lacksmi ths , a n d even i ron i tself , were o b j e c t s 
of special venerat ion. 4 8 As has been men t ioned , f euda l i za t ion began in t h e 
Burya t -Mongol society, a n d the " n ö k e r " , an a rmed re t inue dependen t of t h e 
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Chinese sources of t h e 6 t h to 8 th centur ies m e n t i o n whole peoples and 
e thn i c g roups who were engaged in s m i t h e r y and whose t e r r i to ry was called 
t h e '"land of smiths". 5 0 E n t i r e peoples were known as b lacksmi ths a long the 
river I r t is . 5 1 T h e Sorks l ived in the said a r ea and , as is k n o w n f rom Hungar ian 5 2 
and Soviet5 3 sources, t hey were genetical ly related to t h e Finno-Ugric peoples . 
T h e Sorks were famous as s m i t h s even in t h e 17th and 18 th centuries, a n d paid 
the i r t axes t o the various T u r k i s h peoples (and later t o t h e Russians) in iron-
ware . T h e y supplied iron t o t h e Russ ian b lacksmi ths as l a t e as the 18 th cen-
tury. 5 4 I t is known t h a t t h e Sorks became turk i f ied b e t w e e n the 6 th a n d 9th 
centuries . 5 5 
Thus , h i s tory knows whole e thn ic groups and peoples so tho rough ly 
engaged in smi the ry t h a t e v e n their te r r i tor ies were n a m e d af te r the i r c r a f t . 
T h e T o r k h a t s in the S a y a n Mounta ins p a y e d tax to t h e Manchur ian c o u r t in 
i ron p roduc t s . 
The t e r m s " t a r k h a n " a n d " d a r k h a n " deserve m e n t i o n in this connec t ion : 
t h e y changed their mean ing along w i th social deve lopmen t and were begun 
to be used fo r the expression of a social s t r a t u m . I t m u s t be pointed ou t t h a t 
t h e expressions denoted a privileged social s t r a tum, t h e real social f unc t i on 
of which is sti l l r a ther obscure. 5 6 On the o t h e r hand , i t is k n o w n t h a t th is social 
g roup was fo rmed dur ing t h e earliest s t age of s t r a t i f i c a t i on w h e n t r ibal 
ins t i tu t ions were still ve ry s t rong . I t was e x e m p t f rom t a x e s and cer ta in fo rms 
of pun ishment . 5 7 The t i t le " t a r k h a n " was known in t h e socie ty of t h e K h a z a r 
K a g a n a t e as well; in the soc ie ty of the Golden Horde , " t a r k h a n " m e a n t bo th 
t h e se t t led agr icul tural a n d t h e nomad ic ca t t le -breeding groups. B o t h were 
e x e m p t f r o m taxes and f e u d a l services d u e either to t h e cour t of the k h a n or 
t h e feudal lords.5 8 
The afore-ment ioned f ac t s i l lus t ra te certain a spec t s of the t r ans i t i on 
which took place in the K h a z a r society. In m a n y respec ts , K h a z a r social 
deve lopmen t went beyond t h e condi t ions typical of t h e aforesaid societies. 
T h e high level of K h a z a r agr icul ture , t h e in tensi ty of the i r indus t r i a l and 
commercia l ac t iv i ty are especial ly w o r t h y of note. Ne i the r t h e Y a k u t s no r the 
B u r y a t s possessed as in tens ive indust r ia l , commercial a n d agr icul tura l a c t i v i t y 
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as the Kha z a r s . Accordingly, t h e political organizat ion of the Khaza r s w a s 
more of an i n t e g r a t i n g na tu re . 
Economic a n d social changes charac te r iz ing the t r ans i t ion f rom t h e c lan 
sys t em to f euda l class society are , thus , accompanied b y t h e separa t ion of 
some indus t r ia l a c t i v i t y f rom t h e other b r a n c h e s of social p roduc t ion . I n t h e 
given ins tance i t was smi thery . Al though t h e process of separa t ion was essen-
t ial ly comple ted , t h e pr imi t ive religious bel iefs associated wi th the g iven 
indus t r ia l a c t i v i t y survived. These beliefs r e a c h e d back to t h e heyday of c lan 
society when the " f o r g i n g " of i ron was m o r e a pa r t of a r i t e t h a n a b r a n c h of 
social p roduc t ion t h a t was to unde rmine t h e v e r y society which vene ra ted t h e 
b lacksmi ths . 
The ques t ion arises here as to how f a r the above-out l ined condi t ions 
a p p l y to the H u n g a r i a n s of t h e 10th c e n t u r y . Can we f i n d t h e rud imen t s of a 
f e u d a l class socie ty among the Hunga r i ans in t h e 9th and 10th centur ies a n d 
can we t race a m o n g them a paral le l d e v e l o p m e n t of a division of i ndus t r i a l 
l a b o u r ? The resul t s of the excava t ions at Sa rke l enable us t o answer the ques t ion 
in a posi t ive sense. The ne ighbourhood of t h e K h a z a r s and E a s t e r n Slavs c a n n o t 
h a v e failed to in f luence the forces of p r o d u c t i o n a m o n g the H u n g a r i a n s . 
A l though the m e d i a t o r y role of t h e H u n g a r i a n s in the Slavic, Byzan t ine a n d 
K h a z a r i a n commerce during t h e 10th cen tu ry 5 9 cannot be p roved au ten t i ca l ly , 
i t seems u n d o u b t a b l e t ha t such activit ies — a n d especially the economic a n d 
social fac tors t h a t had developed in the B u s s i a n plain — produced s t r o n g 
e f fec t upon the l ife of the H u n g a r i a n t r ibes . T h e Khazar ne ighbourhood was , 
however , no t t h e on ly factor t h a t inf luenced t h e social deve lopment of the H u n -
garians. I t would b e wrong to s a y t ha t f e u d a l deve lopment in Eas t e rn E u r o p e 
was de te rmined b y Khazar ian analogues on ly . I t was the pr inc ipa l i ty of K i e v 
which deal t t he f i n a l blow to t h e d i s in tegra t ing Khaza r empire . W h a t were t h e 
forces t h a t b r o u g h t abou t a m o n g t h e Slavs a sys t em which was more a d v a n c e d 
t h a n in the societies held t oge the r by the K h a z a r s ? The speedy deve lopmen t 
of hand ic ra f t s was t h e process which p r e p a r e d the t r ans fo rma t ion a m o n g t h e 
E a s t e r n Slavs in t h e 9th to 10th centuries .6 0 Smi the ry a n d the p roduc t ion of 
i ronware p layed t h e decisive role in this deve lopmen t . I t is t rue t h a t n e i t h e r 
agr icu l ture nor o t h e r branches of the m a n u f a c t u r e could have deve loped 
w i t h o u t the tools produced b y t h e iron i n d u s t r y . Sv ja tos lav ' s druzhina could 
no t have te r ror ized the eas te rn and s o u t h e a s t e r n par t s of Europe w i t h o u t 
a d e q u a t e weapons . Therefore, Soviet researches hold t h a t t h e deve lopmen t of 
iron processing, t h i s i m p o r t a n t f ac to r in t h e social division of labour , was an 
essential e lement in feudal deve lopment . 6 1 I t is, thus , ev iden t t h a t the d e f e a t 
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of the K h a z a r s canno t be explained only b y mil i tary fac tors of t h e mixed 
ethnic composi t ion of the K a g a n a t e . Ind i r ec t ly , the Rus c ra f t smen and f a r m e r s 
deal t the f i n a l blow to the K a g a n a t e . The appea rance of Slavic set t lers a t t h e 
lower course of the Don a n d a t Sarkel b r o u g h t abou t an upswing in t h e pro-
duct ion of m a t e r i a l objects ,6 2 fo reshadowing the decline of the K h a z a r s . T h e 
m a n u f a c t u r i n g ac t iv i ty of the Khaza r era of Sarkel was infer ior to t h a t of t h e 
Slavic per iod, b u t this c i rcumstance is n o t suff icient to explain the s t r i k ing 
e thnic d ivers i ty and the process of s epa ra t i on charac ter i s t ic of the K h a z a r i a n 
period.6 3 M a n u f a c t u r i n g a n d commercia l ac t iv i ty were surely i m p o r t a n t 
fac tors of e thn ic assimilat ion even dur ing t h e early med iaeva l period. A t a t i m e 
when h a n d i c r a f t , this i m p o r t a n t c o m p o n e n t of feudal t r a n s f o r m a t i o n , was 
a l ready f lour i sh ing , the i ron smi thery of t h e Eas t e rn Slavs Avas still r e g a r d e d 
as myth ica l , a n d those engaged in this profess ion were vene ra t ed as the b e a r e r s 
of a my th . 6 4 
The L a t v i a n - L i t h u a n i a n and P r u s s i a n societies of the 10th c e n t u r y 
provide f u r t h e r in te res t ing i l lustrat ions of f e u d a l t r ans fo rma t ion . The r e a d j u s t -
m e n t of P rus s i an society h a d reached an advanced s tage a f t e r the end of t h e 
9 th cen tu ry . Tr iba l chief ta ins and the w e a l t h y heads of c lans already possessed 
a rmed re t inues and the i r member s inher i t ed a s ignif icant p a r t of the w e a l t h of 
their dead chiefs , a l though p a r t of the e s t a t e still became common p r o p e r t y of 
the clan.6 5 
I n d i g e n t f reemen who owed services t o t h e tr ibal ar is tocracy 6 6 c o n s t i t u t e d 
the grea ter p a r t of society. The t r a n s f o r m a t i o n of t r i ba l lands in to a l lodia 
began . Howeve r , the lands of the nobi l i ty t a k e n into p r i v a t e possession still 
r emained u n d e r t r iba l control .6 7 Plough cu l t iva t ion became widespread d u r i n g 
the 9th c e n t u r y , and iron i n d u s t r y , which b e c a m e i n d e p e n d e n t with the a d v a n c -
ing division of labour , suppl ied the var ious types of plough-shares.6 8 T h e f a c t 
t h a t feuda l services and t axes were f i x e d according to t h e types of p loughs 
seems to p rove t h a t t hey were no t equa l ly product ive . 6 9 Together w i t h inst i -
tu t ions showing the new t r e n d to feudal t r a n s f o r m a t i o n , several fea tu res of the 
t r ibal order , t h e smi th legends among t h e m , cont inued to exist. The b lack-
smi th d iv in i ty of the Pruss ians was the source of all h u m a n knowledge and 
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t r e a t e d w i th special reverence.7 0 T h i s belief was due to t h e sti l l incomplete 
c h a r a c t e r of feudal t r a n s f o r m a t i o n among the Pruss ians , a n d indicates t h a t 
t r iba l ins t i tu t ions were still func t ion ing . 7 1 Similar condit ions o b t a i n e d among 
the L i t h u a n i a n s a n d La tv ians whose history is especially i n s t r u c t i v e because 
f euda l i sm developed among t h e m m u c h later t h a n anywhere else in Europe. 7 2 
I t is clear f r o m the above d a t a t h a t f euda l society was b o r n out of t h e 
d i s in tegra t ion of t h e t r ibal reg ime in Central Asia and in E a s t e r n Europe , 
i. e. in t h e areas where slavery h a d n o t developed: i t is f u r t h e r m o r e clear t h a t 
th is process was i n d e p e n d e n t of w h e t h e r p roduc t ion was b a s e d on plough 
cu l t i va t ion or n o m a d i c animal h u s b a n d r y a t t h e historical m o m e n t when 
society began to spl i t i n to classes.73 I t was in b o t h cases the divis ion of labour , 
w i th t h e resul t ing independence of i ron smi thery in the given ins tances , which 
p roved to be a m o s t i m p o r t a n t f a c t o r of t r an s fo rma t ion . I t is nevertheless 
ev iden t t h a t p lough cul t iva t ion p rov ided a more stable f o u n d a t i o n for t h e 
f euda l ownership of l and . The h i s t o r y of the K h a z a r s among w h o m the feudal-
i za t ion of the n o m a d i c peoples w e n t hand in h a n d with a qu ick spread of 
agr icu l tu re , offers a good e x a m p l e in this r e spec t . A similar phenomenon 
occur red later in t h e society of t h e Golden Horde . Af te r overcoming a cer ta in 
a m o u n t of in ternal resis tance, t h e popula t ion se t t l ed along t h e r ivers and on 
the Cr imean peninsula , and the deve lopment of subord ina te p e a s a n t settle-
m e n t s a n d feudal e s ta tes took i ts h is tor ic course.7 4 
Although it is only in connec t ion with a few Euras ian societies t ha t the 
social func t ion of indus t r ia l ac t iv i t i es is analysed in this s t u d y , i t is necessary 
to emphas ize t h a t t h e des t ruc t ion of the t r ibal sys tem b y t h e development 
of special industr ies was a un ive r sa l historical phenomenon . As is known, 
i t is t h e specialization of some i n d u s t r i a l ac t iv i ty which deals t h e f i r s t blow to 
t r iba l social order.7 5 According t o t h e norms of t r iba l societies, an individual ly 
m a d e ob jec t or tool was the pe rsona l proper ty of the maker . 7 0 T h e de ter iora t ion 
of t h e t r iba l social sys tem or ig ina ted f rom this n o r m . There was no problem 
as long as this pr inciple was app l i ed only to occasionally p roduced objects . 
B u t w h e n members of the clan, e n g a g e d in some specialized i ndus t r i a l ac t iv i ty , 
b e g a n to produce implements fo r o thers and n o t only for the i r own use, the 
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sys tem of b a r t e r necessar i ly arose wi th in the c o m m u n i t y . This s t reng thened 
p r iva t e ownership in con t rad ic t ion to communa l ownersh ip and could not fail 
t o give rise t o dissensions.7 7 While t r iba l principles r ema ined unchanged , the 
deve lopment of the p roduc t i ve forces gave rise to t h e growth of a special pro-
fession which was in con t rad ic t ion to t r ibal pr inciples and the socie ty repre-
sent ing t h e m . This process occurred wi th in the t r i b a l society, a l t hough the 
c r a f t smen of certain p r imi t i ve societies formed closed corpora t ions wi th in the 
communi ty . 7 8 The f u n d a m e n t a l e lements of class socie ty emerged, t h u s , during 
t h e reign of the t r ibal o rder . This is w h y h i s to r iography is jus t i f ied in t rea t ing 
of the dis integrat ion of t h e t r iba l sys t em. 
Na tu ra l l y , indus t r i a l ac t iv i ty can become a f a c t o r in the rise of feudal ism 
only if t h a t ac t iv i ty is n o t j u s t an acc identa l one. T h e r e exist h a n d i c r a f t s which 
are not sui table for a d i rec t des t ruc t ion of the t r iba l sy s t em. This m a y be t rue 
in respect of meta l work also. The f a c t t h a t cer ta in m e m b e r s of a c o m m u n i t y 
a re able to m a n u f a c t u r e m e t a l p roduc t s does not , in i tsel f , mean a s t ep upward . 
E v e n ma t r i a r cha l and pa t r i a r cha l societies are c apab l e of p roduc ing iron 
implements . 7 9 The essence of the p rob lem is not the ind iv idua l abi l i ty t o produce 
indiv idual objects b u t t h e social m a n u f a c t u r e of i ron p roduc ts , i.e. t h e spread 
of iron processing in a g iven society. This requires a genera l level of p roduc t ive 
forces which cannot fai l t o br ing a b o u t a higher social s t ruc tu re . I t would, 
therefore be wrong to s t u d y the exis tence of h a n d i c r a f t s i ndependen t ly of the 
general level of p roduc t ive forces in a n y given socie ty . Such p rocedure would 
lead to a false pic ture of t h e e lements t h a t tend to b r i n g abou t class society, 
feudal ism in our case.80 
Two quest ions ar ise here . Does t h e ou tpu t of i ron implement s b y the 
H u n g a r i a n s of the 10th c e n t u r y p rove t h e m a t u r i t y of those social condit ions 
which had asserted themse lves on t h e s teppes of Sou th Russ ia in the 9 t h century 
a l r eady? Can the fac t t h a t t h e social s t ruc tu re of t h e Hunga r i ans in t h e 10th 
c e n t u r y h a d a l ready ceased to he p u r e l y t r ibal he d i s regarded? 8 1 These factors 
were to become subsequen t ly i m p o r t a n t elements in the deve lopmen t of 
H u n g a r i a n feudal ism. T h e social s t r u c t u r e which t h e Hunga r i ans b r o u g h t to 
the i r new coun t ry was b l ended wi th t h a t of the Slavic peoples dwell ing in the 
bas in of t h e middle D a n u b e ; a l though i t cons t i tu ted a n i m p o r t a n t f a c t o r in the 
f o r m a t i o n of feudal ism in H u n g a r y , i t was never the less b u t one a m o n g other 
fac tors . 
The second phase of t h e division of labour can be said to h a v e begun 
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in de te rmin ing cer ta in boundar i e s w i th in which i ron p roduc t s belonged to t h e 
same t y p e , and this al lows us to conclude t h a t ce r t a in H u n g a r i a n t r ibes were 
supplied b y the i r own g r o u p of smitheries.8 2 
Among the f i n d i n g s da t ing f r o m the t ime of Árpád ' s conques t , i ron 
objects — several of w h i c h m a y be regarded as mas te rp ieces — are p redom-
inant . 8 3 The m a j o r i t y of t h e H u n g a r i a n iron ob jec t s f r o m the 9 th and 10th 
centur ies consists in s t i r rups , bi ts , a r rowheads a n d quiver b indings . Most of 
these i ron implement s a re of the same t y p e , which m a k e s the i r e thnic and chron-
ological de t e rmina t ion possible. Thei r charac ter i s t ic f o r m shows t h a t the a r t 
of iron m a n u f a c t u r e d a n d t h e c ra f t of the b l acksmi ths covered a wide range 
of p roduc t s in the H u n g a r y of the 9 t h and 10th cen tu r i e s ; b lacksmi ths — the 
creators of a special t y p e of iron p roduc t s — occupied a separa te posi t ion in 
society.8 4 
Metal lographic e x a m i n a t i o n s show t h a t i ron imp lemen t s were m a d e of 
loop-iron in the 9th a n d 10th centur ies . Technological ly and chemical ly , th i s 
process was fair ly u n i f o r m in the Middle Ages.85 Dif ferences exis ted only in 
respect of p r o d u c t i v i t y a n d the types of combus t ion furnaces . 8 6 
Al though the m e t h o d of cas t ing loop-iron was universal in the period 
under review, we are ch ie f ly concerned wi th t h e a rea of the present Soviet 
Union , since H u n g a r i a n i ron c raf t of the t ime of Á r p á d ' s conquest or iginated 
here, and i ts t echno logy developed th rough the in te rac t ion of t h e peoples 
living in this area.8 7 T h e cast ing of loop-iron a m o n g t h e Slavic t r ibes and in 
the pr inc ipa l i ty of K i e v was done in furnaces wh ich were ei ther dug in to t h e 
ground or bui l t of c l ay or s tone aboveground. 8 8 Furnaces hollowed in to 
loess e m b a n k m e n t s h a v e been described f r o m o t h e r areas. The area c f 
Czechoslovakia canno t be t aken in to account f r o m our point of v iew. Soviet 
au thors hold t h a t the loop-iron fu rnaces dug in to t h e ground were used before 
those placed above t h e g round , and regard the t r ans i t i on as a considerable 
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technica l advance . 8 9 Some t h i n k t h a t this t r ans i t ion took place in the 10th 
cen tu ry , while o thers da te i t f r o m the middle of the 1st in i l lenium A. D.9 0 
Cont ra ry to th is view, it is possible t h a t b o t h k inds of loop-iron fu rnaces were 
used in the s a m e period and t h a t also t h e t h i rd vers ion, i.e. the f u r n a c e hollowed 
in to a loess e m b a n k m e n t , exis ted a t t he same t ime . E t h n o g r a p h i c a l evidence 
exists to p rove the parallel use of the f i r s t two types . 9 1 If the g rea tes t height of 
t h e fu rnace was one meter , t h e use fu l space (with the t e m p e r a t u r e exceeding 
1000° C) y ie lded a meta l wi th a ca rbon con ten t of no t more t h a n 0.9 per cent . 
I n the 9th to 10th centuries , t h e he ight of fu rnaces used in t h e E a s t e r n Slavic 
areas was b e t w e e n 0.8 and 1.2 m , while, a t the beginning of t h e 20 th cen tury , 
those of the Y a k u t smiths measured a p p r o x i m a t e l y 1 m in height . 9 2 Na tu ra l ly , 
ne i ther the i n t ens i t y of the b las t nor the a m o u n t of the emp loyed charcoal 
m u s t be d i s regarded because b o t h these fac tors are i m p o r t a n t in t h e reduct ion 
of iron.9 3 Analysis of the 9 th and 10th c e n t u r y Hunga r i an i ron implements 9 4 
proves t h a t those da t ing f r o m t h e t ime of Á r p á d ' s conquest are of unal loyed 
ca rbon steel w i th a small ca rbon con t en t (0.3 per cent) which is wi thin the 
l imits of i ron p roduced in the 9 th and 10th centur ies . I t follows t h a t the meta l 
of the i m p l e m e n t s was p robab ly likewise produced b y the loop- i ron cast ing 
process. 
As p roved b y e thnograph ic da ta , 9 5 a load of loop-iron could he worked 
u p in the said fu rnaces wi th in 40 hours on an average . As regards p roduc t iv i ty , 
i t is known t h a t the a m o u n t of usefu l iron gained was a p p r o x i m a t e l y half t h a t 
of the loop-iron.9 6 A fu rnace could accommoda te 30 kg of bog iron-ore and 
produced a p p r o x i m a t e l y 2,800 to 3,000 g of duct i le iron.9 7 The h igh price of 
i ron p roduc t s in ear ly feudal Eu rope 9 8 m a y have been due to t h e low product iv-
i t y of iron m a n u f a c t u r i n g . I t is d i f f icul t t o imagine t h a t even a single work 
cycle could he carr ied out b y a person alone. The complete cycle of the process 
requi red severa l t ra ined workers . The work became, thus , special ized. The 
Slavic t r ibes dis t inguished i ron- , copper- , and silver-smiths.9 9 This was no 
isolated p h e n o m e n o n : the B u r y a t and K h a l k h ä l Mongols d is t inguished black 
a n d white smi ths , 1 0 0 and similar d is t inct ions exis ted among t h e Yaku t s . 1 0 1 
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The H u n g a r i a n mate r i a l of t h e 9 th and 10 th centuries conta ins a g rea t 
n u m b e r of bronze a n d silver objects , 1 0 2 and i t is the re fo re p robable t h a t b lack 
and whi te smi thery w e r e separate b r anches also a m o n g the H u n g a r i a n s . 
Le t us now d e t e r m i n e the p rob l em as t o along which of these l ines 
feuda l i sm developed a m o n g the H u n g a r i a n s of t h e 10th c e n t u r y . The f e u d a l 
t r a n s f o r m a t i o n of t h e Hunga r i an t r i be s was ana logous to t h a t of t h e K h a z a r s 
as r ega rds basis of p roduc t ion , social and pol i t ica l funct ions a n d offices.1 0 3 
H u n g a r i a n society in t h e 10th c e n t u r y followed t h e deve lopment charac ter i s t ic 
of societies in a s t a t e of t rans i t ion f r o m n o m a d i c cat t le b reed ing to se t t led 
communi t i e s . Express ions in the H u n g a r i a n l anguage refer r ing to an ima l 
b reed ing and to p a s t o r a l farming a t t h e winter q u a r t e r s indicate t h e develop-
m e n t wi th in the n o m a d i c economy. H u n g a r i a n f a r m i n g expressions of Turk ic 
origin po in t to ag r i cu l tu ra l activit ies in the w in t e r quar te rs . Like among o the r 
nomad ic peoples a n d among those wi th an e c o n o m y in t r ans i t ion , p r iva t e 
ownersh ip of land was established in t h e H u n g a r i a n clan and t r i ba l a r i s tocracy 
of t h e 10th cen tu ry . T h e leading agr icu l tu ra l a c t i v i t y was still ca t t l e breeding, 
and t h e way of life was nomadic , preserving t h e forms of t r i ba l sys tem. 1 0 4 
However , t r ibal i n s t i t u t i o n s grew t o power organiza t ions , the m e a n s of exploi-
t a t i on . 1 0 5 Together w i t h the t r a n s f o r m a t i o n of old t r iba l organs, ent i re ly n e w 
ins t i tu t ions arose w h i c h r an counter t o t r ibal c u s t o m s and forms . 1 0 6 The origin 
of these ins t i tu t ions a n d offices closely d e p e n d e d on the possibilities open 
under t r iba l rule. A detai led e x a m i n a t i o n of t h e office of kende makes th i s 
c lear . 1 0 7 
The existence of smi thery , as a b ranch of social p roduc t ion which was 
con t r i bu t ing to t h e d is in tegra t ion of t h e t r iba l s y s t e m , was charac ter i s t ic also 
of the Hungar i ans of t h e 10th c e n t u r y . This h a n d i c r a f t was, a t t h e same t i m e , 
still enveloped b y m y t h s and rel igious r i tes . Tarján, the n a m e of the f i f t h 
H u n g a r i a n tr ibe a t t h e t ime of Á r p á d ' s conques t , is ins t ruc t ive in th is respect . 1 0 8 
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This t r iba l n a m e was der ived f r o m a Tu rk i sh word which m e a n t t h e office of 
" t a r t a n " . 1 0 9 I t is known , t h a t the off ice of " t a r t a n " was closely re la ted to 
smi the ry a n d i ts m y t h . 1 1 0 Besides t h e t r i b a l n a m e Tarján, referr ing t o t h e m y t h s 
su r round ing t h e h a n d i c r a f t of s m i t h e r y , there exis ted ano ther h igh office, 
t h a t of the " s a c r a l k ing" , called kende, whose sacral dut ies inc luded t h e "forg-
ing of i r o n " . 1 1 1 (At t h a t t ime th is o f f i ce was f i l led b y a ce r t a in Kur san . ) 
This s t a t e m e n t is suppor t ed b y t h e n a m e of t h e medieval v i l lage called 
Kendszék, (Dis t r ic t of Kend) which was also k n o w n as Vasverőszék (Dis t r ic t 
of iron fo rgery) (1385).112 These f ac t s point t o t h e charac ter i s t ic dua l i t y 
of deve lopmen t in the 10th c e n t u r y . Society was still to rn b e t w e e n t h e 
pa s t and t h e p resen t . This charac ter i s t ic s t a te of t rans i t ion 1 1 3 is shown b y the 
kende s who were set a p a r t f rom the r e s t no t only b y the i r clan ties b u t b y their 
social f u n c t i o n as well. A society in wh ich a group is character ized n o t only b y 
i ts clan re la t ionships h u t also by its f u n c t i o n , canno t be regarded as a purely 
t r i ba l society. The office of kende and t h e a rmed r e t i nue belonging t o it repre-
sented a nuc leus of power in the H u n g a r i a n society. This seems t o be proved 
b y the s t r i fe s t a r t ed b y Á r p á d and his clan, ano the r nucleus of power in the 
ea r ly med iaeva l H u n g a r i a n society, aga ins t the Kursan-kende and his people.1 1 4 
The c i rcumstance t h a t the kende and his clan control led iron p roduc t i on among 
t h e H u n g a r i a n s of the 10th cen tu ry , re inforced his social and pol i t ica l power . 
His tor ians connec t the aboli t ion of t h e office of kende and t h e ins t i tu t ion 
belonging to i t w i th the ini t ial s tage of t h e dynas t ic s truggles ended b y Stephen 
I .1 1 5 In general , dynas t i c struggles were not u n k n o w n during the r ise of class 
society.1 1 6 The quest ion arises here how the exis tence of an i n s t i t u t i o n could 
give rise t o d i s tu rbances when t h a t v e r y ins t i tu t ion was bu t t h e resu l t of a 
deve lopmen t character is t ic of n o m a d i c societies in a s ta te of t r a n s i t i o n ? The 
offices of " t a r k h a n " and " d a r k h a n " d id not d i s tu rb the course of Mongolian 
deve lopmen t , and were, as a m a t t e r of f a c t , fu l ly evolved in the soc ie ty of the 
Golden H o r d e . We have , therefore , t o ascer ta in those social processes which 
were in t h e backg round of the dynas t i c struggles t h a t took place in H u n g a r y 
of the 10th cen tu ry . 
The dynas t i c struggles which arose on the basis of economic and social 
d i f fe ren t i a t ion , caused b y the d i s in tegra t ion of anc ien t Bulgar ian a n d Slavic 
t r iba l o rgan iza t iona l forms, cons t i tu t e an essential element of t h e political 
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his tory of t h e Bulgar ians in the 8 t h and 9th centuries . 1 1 7 Bu lga r ian society 
knew t h e ins t i tu t ion of " t a r k h a n " . 1 1 8 The holders of this off ice exercised 
g o v e r n m e n t a l func t ions . I t was b y t h e delegation of " t a r k h a n s " t h a t the t r iba l 
a r i s tocracy of the anc ien t Bulgar ian nomad ic ca t t le -breeding society enforced 
its rule over Slavic ter r i tor ies . The de lega t ion of " t a r k h a n s " was only occasional , 
otherwise t h e Slavic ar i s tocra ts , g rown f r o m t r iba l heads in to re igning pr inces , 
handled t h e affairs of t h e popula t ion in a fairly independen t manner . 1 1 9 Mean-
while, t h e d is in tegra t ion of the anc ien t Bulgar ian clans was comple ted , and 
the impover i shed clan members b e c a m e set t led and dependen t , whereas t h e 
a r i s tocra ts of the clan increased the i r es ta tes and developed in to exploi ters . 
As the resu l t of the dis integrat ion of t h e Slavic village communi t ies , it became 
possible t o t rans fe r and mortgage l anded proper t ies which, in i ts t u r n , caused 
the a p p e a r a n c e of a social layer of p a u p e r s who cu l t iva ted the soil of t h e r ich 
for a share in the c rop ; the h ighways became filled wi th the pauper ized mem-
bers of t h e c o m m u n i t y who were u n a b l e to eke ou t even the b a r e s t means of 
existence in their own village. The vil lage communi t ies did no t k n o w how to 
res t ra in t h e rebelling indigent masses . 1 2 0 The w e a l t h y members of the Slavic 
village c o m m u n i t y — ano the r p r o d u c t of this socio-economic process — seized 
poli t ical power commensura t e to i ts wea l th and merged in to t h e rul ing layer 
t h a t h a d grown out of t h e ar is tocracy of the clans.121 The process of feudal iza t ion 
d i s rup ted Bulgar ian society in the 8 t h and 9th centur ies . Only vest iges of t h e 
t r iba l ins t i tu t ions r ema ined , and t h e y hindered feudal consol idat ion. This 
la t te r was delayed b y t h e c i rcumstance t h a t numerous Bulgar ian t r iba l aris-
tocra ts f avou red the ma in tenance of t r iba l inst i tut ions,1 2 2 since i t was b y means 
of cer ta in remain ing t r i ba l t ha t t h e y hoped to ensure the con t inua t ion of feuda l 
services due to t h e m . The fact t h a t t h e m a j o r i t y of the a r i s tocracy f igh t ing 
for the es tab l i shment of a new social order was composed of Slavs is due to 
the e thn i c and economic condit ions of Bulgaria in the ear ly Middle Ages. 
The essence of the emerging dynas t i c s truggle was not the e thn i c d i f ference: 
there were m a n y pro to-Bulgar ian a r i s tocra ts on b o t h sides a n d , a f t e r some 
hes i ta t ion , even the re igning d y n a s t y sided wi th the adherers of ru l ing sys tem 
which was based on t h e mater ia l cu l tu re of farming. 1 2 3 I t was, a m o n g others , 
the r ap id deve lopment of hand ic ra f t s and the beginning of u rban i za t i on t h a t 
f r u s t r a t e d the political efforts of t h e ancient Bulgar ian t r i ba l a r i s tocracy , 
which t r i ed to preserve t r ibal t radi t ions . 1 2 4 A l though the ea r ly Bulgar ian 
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cities were la rge ly agra r ian , t h e basic condi t ions for the deve lopment of an 
in te rna l m a r k e t were p r o v i d e d b y specialized indus t r i a l activities.1 2 5 This 
development m a d e the s i t ua t i on of the conserva t ive t r iba l a r i s tocra ts hope-
less: they were either wiped out in t h e dynas t i c struggles or else, t h e y 
adap t ed themse lves to t h e changed condi t ions a n d merged in to t h e rising 
feuda l class. 
Bulgar ian deve lopment proves t h a t in a t e r r i t o r y wi th a t r ad i t ion of 
plough cu l t iva t ion , social r e a d j u s t m e n t based on t h e mate r i a l cu l ture of f a rm-
ing determines t h e deve lopmen t of f euda l , social a n d political organiza t ions . 
There a re several a spec t s of Bulgar ian deve lopmen t which resemble 
t h e corresponding process a m o n g Hunga r i ans of t h e 10th cen tu ry . T h a t t h e 
t w o processes were never the less dissimilar is p r o v e d b y the Bulgar ian and 
Hungar i an e t h n i c deve lopmen t , in o ther words , b y t h e respect ive resul ts of 
t h e proto-Bulgar ian-Slavic , a n d the Hungar ian-S lav ic ama lgamat ions . The 
discrepancy of t h e results c a n n o t be expla ined b y t h e larger n u m b e r of H u n -
gar ians alone, a n d this the less so as the exac t p ropor t i on of P a n n o n i a n Slavs 
a t the t ime of Arpád ' s conques t is u n k n o w n . The p ro to -Bulgar ians appea red 
a t the lower course of the D a n u b e much sooner t h a n t h e Hunga r i ans , and con-
quered the l a n d of the Slavic Seven Tribes.1 2 6 This also means t h a t t h e ancient 
Bulgarians l e f t t h e vas t E a s t Eu ropean s teppes w h e n the process which was 
t o tu rn the e c o n o m y of the nomad ic peoples t o w a r d agr icul ture and se t t l ement 
was in its in i t i a l phase only . Hungar i ans , on the o t h e r h a n d , were still l iving 
in the s teppes when these economic and social processes reached the i r peak . 
I t was in the 8 t h and 9 th centur ies t h a t these processes, which were dest ined 
t o give rise t o decisively i m p o r t a n t polit ical even ts in the 10th cen tu ry , i.e. 
a t a t ime w h e n the H u n g a r i a n s had a l ready lef t t h e s teppes , began to m a k e 
themselves fe l t in the f ie ld of politics. The mi l i t a ry and polit ical act ivi t ies 
of Svja tos lav , t h e Grand D u k e of Kiev , b r o u g h t i m p o r t a n t economic and 
social consequences not on ly for the K h a z a r empire , b u t also for t h e segregated 
Hungar ians . T h e r e are, t h u s , h idden pitfal ls in superf ic ia l Bulgar ian analogies. 
Bulgar ian his tory , too , proves t h a t t h e deve lopmen t of hand ic ra f t s i n to 
independen t b ranches of p roduc t ion is an ex t r eme ly i m p o r t a n t e lement in t h e 
evolution of feuda l i sm and t h a t this process or iginates in the last phase of t h e 
decay of t r i b a l societies. T h e evolu t ionary changes which began wi thin t h e 
t r iba l society d id not r e m a i n on the economic a n d social plane b u t became 
political and resul ted in t r a n s f o r m i n g t r iba l ins t i tu t ions in to the i r opposi tes , 
i.e., f rom o rgans of f r e e d o m in to those of suppress ion and social in jus t ice ; 
t h i s upheava l gave subsequen t ly rise t o poli t ical crises which mani fes ted 
themselves as dynas t i c s t ruggles . 
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The conflict be tween the kendes and t h e people of Á r p á d was l ikewise 
a n organic pa r t of t h e general t e n s i o n which cu lmina ted in t h e struggles for 
the es tab l i shment of a cent ra l r e ign ing power f o u n d e d on t e r r i t o r i a l principles. 
The social backg round of these conf l ic ts was provided b y t h o s e economic 
and social processes which occurred in the H u n g a r i a n society a n d among those 
Slavs w h o lived a m i d s t the H u n g a r i a n s . 
T r iba l organiza t ion is a lways associated w i t h a def ini te t e r r i to ry , since 
each t r ibe lived in a c ircumscribed area. 1 2 7 At t h e height of t r i b a l life, the poli t-
ical organiza t ion of society was never theless de te rmined less b y the area b u t 
r a t h e r b y clan re la t ionships . W h e n t h e tr ibal organizat ion b e c a m e unable t o 
check t h e rise of a new social o rgan iza t ion , and w h e n the t r i bes were forced t o 
a d m i t a considerable number of fore ign e l emen t s , this o rgan iza t iona l f o r m 
had to become b a n k r u p t . The pol i t ica l ly most res t less e lements were u n d o u b t -
edly t h e mi l i ta ry re t inues , the a r m e d groups w h i c h derived f r o m foreign c lans 
and even foreign tr ibes.1 2 8 I t c anno t be doubted t h a t similar socia l a d j u s t m e n t s 
— t h e beginnings of which r eached back to Leved ia — o c c u r r e d among t h e 
H u n g a r i a n s of the 10 th century . T h e fall of t h e kende fo reshadowed the de fea t 
of t r i ba l organiza t ion in general as also the decl ine of a f euda l o rder based on 
n o m a d i c ca t t le b reed ing . The conque r ing H u n g a r i a n s u n d e r Á r p á d se t t led 
accord ing to clans,129 b u t this was soon followed b y a process of re in tegra t ion . 1 3 0 
The t r a n s f o r m a t i o n of the t r i b a l o rganiza t ion into a t e r r i to r i a l one is 
charac te r ized by t h e f a c t t ha t a f t e r 944 the R u s Chronicle uses t r ibal desig-
na t ions less f r equen t ly and begins employ ing t e r r i t o r i a l t e rminology . 1 3 1 I t should 
be no ted t h a t this terminological c h a n g e occurred likewise in t h e middle of t h e 
10th c e n t u r y . 
The dea th of pr ince Kursan in 904132 led t o t h e regional dispersion of t h e 
kende s, a phenomenon which shows tha t a fo rmal ly still consanguineous 
organ iza t ion became completely abso rbed by t h e developing t e r r i to r i a l o rgan-
iza t ion of the H u n g a r i a n society. 
The Bulgar ian dynas t ic s t rugg les took p lace af ter a l onge r period of 
p ro to Bulgar ian-Slavic co-existence. They occur red when t h e inabi l i ty of t h e 
anc ien t Bulgar ian c lans to es tab l i sh a t e r r i to r ia l organiza t ional fo rm and t o 
govern i t became e v i d e n t , and w h e n t h e a r i s toc racy emerging f r o m the Slavic 
village c o m m u n i t y a n d the anc ien t Bulgar ian t r i b a l a r i s tocracy became m o r e 
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or less economical ly a n d politically u n i t e d following t h e el iminat ion of the 
differences be tween the Slavic and a n c i e n t Bulgar ian economic organizat ions . 
A Hungar ian-Slavic coalescence of such ex ten t had su re ly not been achieved 
b y the f i r s t decade of t h e 10th c e n t u r y . I t is t rue t h a t , according t o recent 
inves t iga t ions , the H u n g a r i a n and Slavic peoples were a l r eady set t led toge ther 
ear ly in t h e 10th cen tu ry . 1 3 3 This t h e o r y is based on two sources. Western 
coins and ob jec t s u n e a r t h e d f r o m 10 th -cen tu ry cemeter ies jus t i fy the conclusion 
t h a t the indigenous Slavic a n d Avar ian popula t ion t o o k pa r t in the H u n g a r i a n 
raids.1 3 4 On t h e other h a n d , the c o m m o n social s i t u a t i o n of the conquered 
Slavic people and the c o m m o n m e m b e r s of the H u n g a r i a n t r ibes p robab ly 
p romoted e thn ic amalgamat ion . 1 3 5 These conceptions a re surely h e l p f u l for a 
be t t e r unde r s t and ing of happen ings in t h e 10th c e n t u r y . Yet , the t h e o r y has 
t o be accen ted with a c e r t a i n a m o u n t of reserve. T h e par t ic ipa t ion of the 
mixed Slavic and A v a r i a n popula t ion in the c a m p a i g n s of the H u n g a r i a n s 
is no sure proof of ea r ly j o in t Hungaro-Slavic s e t t l e m e n t s . Pa r t i c ipa t ion in 
mi l i ta ry campaigns does n o t mean a coalescence of t h e subdued e t h n i c group 
wi th the conquerors . T h e mil i tary ass is tance of t h e s e peoples m e a n t ra ther 
the i r subord ina t ion and t h e i r obligation t o render services to their overlords. 1 3 6 
I t is ce r ta in t h a t the conquered local populat ion pa r t i c ipa ted in mi l i tary 
campaigns , a fac t which archaeology s u p p o r t s wi th va r ious da ta in addi t ion 
t o the usua l ones.137 T h e assimilat ion of other a u x i l i a r y non-Slavic peoples 
compelled t o render m i l i t a r y services, a n d their s e t t l e m e n t among t h e Hun-
garians — according to all signs -— only in the second ha l f of the 10 th cen tu ry 
and did no t become gene ra l unti l its l a s t third.1 3 8 E v i d e n t l y the t i m e ( i . e . the 
f i r s t decades of the 10th cen tu ry) was n o t ripe for a n intensive ass imila t ion 
even of those ethnic g roups which possessed an o rgan iza t ion similar t o t h a t of 
t h e H u n g a r i a n s . An ea r ly e thnic coalescence be tween Hungar ians a n d Slavs 
is therefore , ou t of ques t ion . 
Character is t ical ly, t h e terr i tor ia l organizat ion w h i c h p romoted ethnic 
assimilat ion in the t e r r i t o r y conquered b y the H u n g a r i a n s was no t developed 
un t i l the second half of t h e 10th c e n t u r y , as it was n o t developed u n t i l then 
among t h e E a s t e r n Slavs e i t he r . As r e g a r d s the s imi la r i ty of the social s i tuat ion 
of the c o m m o n folk be t h e y Hungar i ans or Slavs, it was u n d o u b t e d l y compelled 
to do services and c o n s t i t u t e d a layer r e a d y for f e u d a l subord ina t ion . A mini-
m u m a m o u n t of consol ida ted economic in terac t ion w a s necessary t o bring 
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a b o u t assimilat ion. W e should keep in mind t h a t t h e Hungar i ans appeared in 
this t e r r i t o ry as conquerors , and t h a t these n o m a d i c conquerors of te ear ly 
10th c e n t u r y had n o t ye t developed political i n s t i t u t ions necessary for assi-
mi la t ion , a fac t due t o t h e still p r imi t ive economic and social s t r uc tu r e of t h e 
Hunga r i ans . N o m a d i c peoples were able to jo in forces for t h e purposes of 
isolated larger m i l i t a ry compaigns, b u t became d i sun i ted a f te r hav ing reached 
their m o m e n t a r y goal.1 3 9 I t is au then t i ca l ly p roved t h a t condit ions were similar 
a m o n g t h e H u n g a r i a n s of the 10th century . 1 4 0 B e y o n d this, we m u s t not ignore 
the economic cond i t ions associated wi th the ex is tence of t r iba l ins t i tu t ions . 
As long as a clan m e m b e r possessed his own p r o p e r t y , and as long as the clan 
provided a cer ta in a m o u n t of aid in periods of d is t ress , he was no t likely t o 
set t le amids t al iens.1 4 1 
At the same t i m e , the mi l i t a ry service of t h e P a n n o n i a n Slavs conta ined 
a possibi l i ty for ass imi la t ion . Pa r t i c ipa t ion in m i l i t a r y act ions, while a h e a v y 
bu rden , was an excel len t means of separa t ing t h e agricul tor f r o m the f u n d a -
menta l s of p roduc t i on , i.e. land a n d l ive-stock. Mi l i ta ry service m e a n t , there-
fore , b o t h for the c o m m o n H u n g a r i a n folk and t h e auxi l iary peoples (and so 
also for the Slavs) ma te r i a l ru in a n d no source of wea l th . I t was in this w a y 
t h a t mi l i t a ry service reduced social or e thnic d i s t ances . 
The economic a n d social organiza t ion of t h e P a n n o n i a n Slavs was impor-
t a n t in respect of e thn i c re la t ionships . 
A s ignif icant p a r t of the H u n g a r i a n t e rmino logy re fer r ing to feuda l 
gove rnmen t and t h e mate r i a l cu l ture of f a rming is of Slavic origin.1 4 2 In s tudy-
ing t h e deve lopmen t of Pannon ian Slavs, t he p r inc ipa l i ty of P r ib ina and his 
son, Kocel , a ve ry i m p o r t a n t cen t re of Slavic m a t e r i a l and sp i r i tua l cul ture , 
mus t be t a k e n in to cons idera t ion . P lough cu l t iva t ion was a l ready known in t h e 
area of the P r inc ipa l i ty of Za lavár . I n general, p lough cul t iva t ion was charac-
ter is t ic of Slavic agr icul ture . 1 4 3 The names of t h e m o n t h s in the Slavic ca lendar 
bear a re la t ion to t h e di f ferent phases of ag r i cu l tu ra l activities.1 4 4 Byzan t ine 
repor t s of the 6 th c e n t u r y on t h e a b u n d a n c e of agr icu l tura l p roduc t s a m o n g 
the Slavs we point t o the pas t h i s to ry of ag r i cu l tu ra l act ivi t ies in the terr i-
tories of Slavic t r ibes in the South and Southwest . 1 4 5 B y adopt ing s lash-and-burn 
f a rming , the T r a n s d a n u b i a n Slovenes (a Sou th -Wes t e rn g roup of Slavs in 
H u n g a r y ) recla imed previously useless areas for cu l t iva t ion . 
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The his tor ical role and signif icance of the Slavs in H u n g a r y is indicated 
b y the f ac t t h a t the cen t re of the pr incipal i t ies of Pr ib ina and Koce l was in 
T r a n s d a n u b i a , in the v ic in i ty of Z a l a v á r . The fo rma t ion of the ea r ly Slovene 
feuda l cen t re was closely conncted w i t h the growing p redominance of the Slavs 
over the Ava r s . This change was d u e to the f euda l deve lopment t h a t had 
occurred in connect ion w i th the m a t e r i a l cul ture of Slavic f a rming . 1 4 6 Such 
change was no t l imited to Slavic-Avar ian re la t ionships : social condi t ions were 
r e a d j u s t e d wi th in the Slavic society i tself , and led to t h e feudal expropr ia t ion 
of periodical ly d i s t r ibu ted free t r iba l l ands . This process was a t a n advanced 
stage in P a n n ó n i a a round 860.147 
T h a t economic and social r e a d j u s t m e n t was still f a r f rom be ing complete 
is ins t ruc t ive ly indicated b y the su rv iva l of t r iba l t r ad i t ions which mani fes ted 
themselves a t t he i naugura t ion of Slavic princes and came to the su r face in t h e 
manne r in which t h e y wielded the i r power . Such s t a t e of af fa i rs was qui te 
in accordance wi th the historical deve lopmen t of feuda l i sm, and was consequen t 
upon t h e f a c t t h a t the evolut ion of n e w social condi t ions or ig inated f r o m t h e 
d is in tegra t ion of the t r i b a l system.1 4 8 
D a t a concerning in t e rna l condi t ions in the Moravian empi re , especial ly 
those concerning the deve lopment of p roduc t ive forces, offer u se fu l clues for 
a s t u d y of Slavic problems in H u n g a r y of the ear ly Middle Ages. 
P e r m a n e n t se t t l emen t s had f o r m e d in the sou the rn section of t h e Mora-
v ian E m p i r e since the 5 t h century. 1 4 9 T h e y had a t r i b a l charac te r . T h o u g h the 
clans had fu l l se l f -government , the increase of t r iba l powers is shown by the 
es tab l i shment of " g r a d s " (tribal cen t res ) . The highes t power of t h e t r iba l 
areas was t h e t r iba l assembly , the veca.li0 Social r e a d j u s t m e n t m a d e rapid 
advance in t h e 8th and 9 t h centuries , a n d this process led to the d i sappea rance 
of the old for t i f ied t r iba l se t t lements a n d the rise of duca l centres . 1 5 1 The t rend 
toward feuda l i sm was accompanied b y a division of labour w i th in t h e clan.. 
Indus t r i a l act ivi t ies , t h e profession of i ron smiths in par t i cu la r , b e c a m e sepa-
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rate.1 5 2 The deve lopment of the new economic and social order was also in th is 
case f u r t h e r e d by the m a n u f a c t u r e change and t h e p roduc t ive role of iron 
tools.153 
As regards the gove rnmen ta l pr inciples of t h e ru l ing Slavic l ayer , and 
the poli t ical condit ions u n d e r which t h e centres of p roduc t i on evolved, ne i the r 
these principles nor these condit ions can be explained b y the mi l i tary pressure 
which the Avars exer ted on the Slavs. On the c o n t r a r y : t h e increasing pressure 
which t h e Slavs b rough t t o bear on t h e Avars was due t o Slavic economic and 
social progress . 
Synchronous ly w i t h these changes , pagan beliefs survived up to t h e end 
of the 8 th cen tu ry . The change in social consciousness was revealed only b y 
the cons t ruc t ion of churches and b y t h e changes in f u n e r a l rites as t h e resul t 
of miss ionary work.114 
As regards H u n g a r y , it should be r emembered t h a t the Moravian s t a t e 
took s t e a d y interest in P a n n o n i a n mat te rs . 1 1 5 The cu l t u r a l effect which Moravia 
had on t h e Pannon ian Slavs is also i m p o r t a n t . This inf luence is p a r t of the 
Slavic his tor ical role in t h e es tab l i shment of feuda l i sm in Central Europe . 1 5 5 
Slavic influence on t h e Hunga r i ans mani fes ted itself in the s t r eng then ing 
of plough cul t ivat ion a n d feudal ism. Dur ing the f i r s t period of co-exis tence, 
in the ear ly decades of t h e 10th cen tu ry , the economic a n d social in f luence had 
not ye t a f fec ted H u n g a r i a n social s t r u c t u r e . In this per iod , relat ions be tween 
the H u n g a r i a n tribes a n d the Slavs consisted only in t h e compulsion of the 
la t te r t o r ende r various services to t h e conquerors . 
I t is, in considerat ion of these c i rcumstances , p r o b a b l e t h a t the ove r th row 
of the kende s was solely due to changes within t h e H u n g a r i a n t r iba l society. 
These changes helped t o abolish the pr imi t ive i n s t i t u t i o n of dual p r inc ipa l i ty 
which migh t have h i n d e r e d progress. The sca t te r ing of an ent ire clan took 
place, a measure which, t h i t he r to , h a d been reserved for conquered peoples. 
The t r iba l organizat ion dea l t itself t h e f i r s t blow which was to lead no t only 
to the es tabl i shment of a cent ra l power bui l t on t h e te r r i tor ia l pr inciple , b u t , 
in add i t ion , deprived even iron m a n u f a c t u r e of i ts m y t h i c a l s t a tus . Thus , the 
pagan H u n g a r i a n smi th -cu l t received a serious blow f r o m the p a g a n H u n g a r -
ians themselves . Of course , this did n o t mean t h e p r o m p t d i sappearance of 
the cul t . The H u n g a r i a n smith-cul t surv ived long, a n d traces of it can be 
followed even to the l a te Middle Ages.1 5 7 The dispers ion of the kende s mean t 
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t h a t the smi th cul t , a t r iba l i n s t i t u t ion , ceased to exist . In add i t ion , pr ince 
Á r p á d depr ived t h e kende s of t h e means to ensure their power in Hunga r i an 
socie ty . I ron p roduc t ion was t a k e n over and control led by the people sur round-
ing Árpád . The abol ishment of a p a g a n ins t i t u t ion b y an economic and social 
process which occurred in an essent ia l ly t r iba l organizat ion clear ly indicates 
t h a t Chr is t ian i ty was not necessa ry for the es tab l i shment of new class rela-
t ions. 1 5 8 P a g a n beliefs rooted in t h e economic order of the t r i b a l organizat ion 
received the f i r s t blow f rom t h e v e r y society which had still p reserved pagan 
ceremonies and beliefs.159 
I t is h a r d l y possible t h a t an ins t i tu t ion as i m p o r t a n t as was the sacral 
p r incehood of t h e high priest shou ld have been abolished in a society which 
h a d become a r res ted at the in i t i a l s tage of the d is in tegra t ion of clan society, 
i .e. , a t a stage where the collective p rope r ty of clan members was still predom-
i n a n t . I t is, on t h e other h a n d , obvious t h a t t h e ins t i tu t ion i tself was bu t a 
p r o d u c t of a d is in tegra t ing t r i b a l system — seeing t h a t t h e ins t i tu t ion of 
sacra l pr incehood remained a concomi t an t of Khaza r i an h i s t o r y all along. 
H u n g a r i a n s of t h e 10th c e n t u r y abandoned th i s ins t i tu t ion , a phenomenon 
ind ica t ing t h a t t h e y were pass ing beyond the deve lopmenta l s t age represented 
b y t h e K h a z a r k a g a n a t e . 
Separa t ion of the h a n d i c r a f t i ndus t ry f r o m other b ranches of p roduc t ion , 
t h e second his tor ical ly i m p o r t a n t phase of the social division of l abour , p layed 
— as can be seen f r o m the foregoing — an ex t r eme ly s igni f icant pa r t in t h e 
life of H u n g a r y a t a t ime when i t was advanc ing towards f euda l i sm . The said 
process of sepa ra t ion was pa r t i cu l a r ly i m p o r t a n t for the f u r t h e r deve lopment 
of p roduc t ive forces . Separa t ion b e g a n wi thin t h e de te r iora t ing f r ames of t h e 
clans and t r ibes , and led b y slow degrees t o a r evo lu t ionary t r a n s f o r m a t i o n 
of t h e ent ire socie ty . Smi thery , t h o u g h a l ready a b ranch of p roduc t i on sat isfy-
ing social needs , was organiza t iona l ly still e n w r a p p e d in p a g a n beliefs; th is 
s t a t e of affai rs ceased when all social and poli t ical ins t i tu t ions associated wi th 
t h e dual p r inc ipa l i ty were swept a w a y b y the s t o r m of t r a n s f o r m a t i o n . I t was 
t h e n t h a t the cul t ic cur ta in h id ing smi the ry and i ron forging was raised. 
Thus , t h e H u n g a r i a n socie ty of the 10th cen tu ry , charac te r ized in every 
respec t by t h e dua l i t y of f euda l t r a n s f o r m a t i o n , showed signs of t rans i t ion 
158
 В. Т. Пашуто: Христбургский (Кишпокрский) договор 1249 г., как историче-
ский источник. Проблемы источниковедения VII. Москва, 1959. р. 387. 
159
 The circumstance that a pagan institution received its final blow f rom a "pagan" 
organization, sheds a new light on the role of Christianity in the removal of tribal institutions 
and in setting up feudal ones. In my opinion, our Marxian historiography should be more criti-
cal towards the role of Christian ideology in the organization of rising feudal society. — We 
do not want to deny the significance of this economically and politically powerful ideology for 
the formation of feudal institutions, what we wish to emphasize is that — as is clearly shown 
by dynastic struggles beginning in the f i rs t decades of the 10th century — a society was in its 
major i ty alien to Christian ideology opposed and even attacked tribal institutions which 
hindered its progress, and that such a t t i tude was the direct result of inner social development. 
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e v e n i n r e s p e c t of i r o n m a n u f a c t u r e , o n e of t h e i m p o r t a n t b r a n c h e s of s o c i a l 
p r o d u c t i o n . S m i t h e r y , as a b r a n c h o f i n d u s t r y , s a t i s f i e d t h e e v e r y d a y n e e d s 
of s o c i e t y . A t t h e s a m e t i m e , i t w a s l i n k e d w i t h c lo se t i e s t o t h e d e c a y i n g , i n 
s o m e r e s p e c t s s t i l l e f f e c t i v e i n s t i t u t i o n of t h e c l a n . I t is n o m e r e c h a n c e t h a t 
t h e i r o n c r a f t of t h e c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n s o c i e t y w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e 
p r i n c e d o m of t h e h i g h p r i e s t : t h i s p h e n o m e n o n o r i g i n a t e d f r o m t h e t i m e s 
w h e n t h e p r o c e s s i n g of i r o n w a s l o o k e d u p o n b y h e H u n g a r i a n t r i b e s as a k i n d 
of m i r a c l e s u r r o u n d e d b y r e l i g i o u s r i t e s a n d w a s s t i l l f a r f r o m b e i n g a n o r m a l 
r e q u i s i t e of soc i a l l i f e . W h e n t h e i n s t i t u t i o n e m b o d y i n g t h i s t a b o o v a n i s h e d , 
s m i t h e r y , i.e. t h e p r o d u c t i o n of i r o n i m p l e m e n t s , a h i g h l y i m p o r t a n t b r a n c h 
of e c o n o m i c a c t i v i t y , b e c a m e i n t e g r a l p a r t of t h e e a r l y f e u d a l e c o n o m i c a n d 
s o c i a l o r d e r . 
П р о б л е м ы о б щ е с т в е н н о г о р а з д е л е н и я труда 
в венгерском о б щ е с т в е Х - г о века 
А. БАРТА 
(Резюме) 
Автор в своем исследовании рассматривает связь между процессом обществен-
ного разделения труда и сложением феодальных отношений. 
Согласно выводам автора феодальные отношения могут сложиться и на базе коче-
вого скотоводства и на базе плужного земледелия. Параллельно со сложением феодаль-
ных отношений возникло и общественное разделение труда. В процессе общественного 
разделения труда ведущая роль принадлежала обработке металлов и, главным образом, 
обработке железа, которая первой отделилась от сельскохозяйственного производства. 
Возникновение феодализма на базе кочевого скотоводства хотя и привело к фео-
дальной собственности на землю, но кочевые общества в противоположность земледель-
ческим обществам сохранили многие родо-племенные порядки, препятствовавашие 
упрочению феодальных классовых отношений. В тех случаях, когда кочевники перехо-
дили к земледелию, упрочение феодальных отношений происходило быстрее, чем в том 
случае, когда этот переход не осуществлялся: наглядно показывает это история уйгуров 
и отчасти история народов Хазарского Каганата. Начало сложения феодальных отно-
шений в Хазарии однако не получило полного развития; Каганат пал под ударами Киев-
ской Руси. 
Венгерское общество в IX—X веках находилось на стадии разложения родо-
племенных отношений. Некоторые родо-племенные устройства венгерского общества 
утратили свои подлинные родовые функции и по сути дела стали органами власти в 
руках возникающей феодальной господствующей верхушки. Экономическими и обще-
ственными предпосылками этого преобразования были зародыши классовых отношений. 
Признаком расслоения венгерского общества была экономическая и социальная власть 
богатых родовых и племенных вождей над рядовыми членами общества, которые уже 
несли повинности. 
Одним из симптомов феодализации венгерского общества было отделение кузнеч-
ного ремесла от прочих отраслей производства. Технический уровень обработки железа 
в венгерском обществе Х-ого века соответствовал общему уровню техники эпохи; венгры 
получали железо сыродутным процессом, обработка железа была повседневным явле-
нием в венгерском обществе. Ассортимент железных изделий и их установившиеся формы 
показывают, что развитие производительных сил средневекового венгерского общества 
вело к сложению феодальных отношений в X в. 
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Венгерское кузнечное ремесло было тесно связано с мифом кузнечного ремесла, 
который своими корнями восходил еще к родовым отношениям, подобно тому как это 
наблюдается и у других народов. Организационная форма венгерских кузнецов X века 
находилась в оболочке родового устройства, связанного с кузнечным мифом. Во главе 
этого родового организации стоял «кенде» — сакральный вождь , представитель одного из 
центральных органов венгерского общества X века; однако «дьюла» (дуло) — военный 
вождь, представитель другого центрального органа венгерского общества у ж е в первом 
десятилетии X века ликвидировал функцию «кенде». 
Расселение народа «кенде» было следствием усиливавшегося классового расслое-
ния венгерского общества. Ликвидация института «кенде» освободила кузнечное ремесло 
от мифологической оболочки, от родового устройства, и в результате этого кузнечное 
ремесло, потерявшее свою родовую организацию, стало частью формирующегося феодаль-
ного производства. 
Der gemeinsame Ministerrat vom 18. Juli 1870* 
von 
I . D I Ó S Z E G I 
1 . 
I n d e n e r s t e n J u l i t a g e n des J a h r e s 1870 ü b e r r a s c h t e die N a c h r i c h t e n -
a g e n t u r H a v a s die Wel t mi t e iner s ch reckene r r egenden Neu igke i t : der p r euß i sche 
P r i n z Leopold v o n Hohenzo l l e rn h a t t e d ie i h m a n g e b o t e n e K ö n i g s k r o n e 
S p a n i e n s a n g e n o m m e n . J e d e r , der sei t 1866 die E n t w i c k l u n g d e r in ter -
n a t i o n a l e n Lage a u f m e r k s a m ver fo lg t h a t t e , war s ich sofor t k l a r d a r ü b e r , 
d a ß de r E n t s c h l u ß des P r i n z e n e inen schweren f r anzös i sch -p reuß i schen K o n f l i k t 
zu r Folge h a b e n w ü r d e , d e r l e ich t z u m Kr iege f ü h r e n könne . 
Die K a i s e r s t a d t , die sich eben zu r » K u r s a i s o n « r ü s t e t e , begr i f f i m ers ten 
Augenb l i ck die volle B e d e u t u n g des K o n f l i k t e s n i c h t . Der A u ß e n m i n i s t e r 
sch ien an fangs se inen g e p l a n t e n S o m m e r u r l a u b gar n ich t v e r s c h i e b e n zu 
Avollen,1 der G e s a n d t e des N o r d d e u t s c h e n B u n d e s dagegen e n t f e r n t e s ich zu 
e i n e m länge ren Aus f lug 2 u n d h in te r l i eß se inem S e k r e t ä r u n t e r s c h r i e b e n e leere 
B r i e f b o g e n fü r d e n a b z u f a s s e n d e n B e r i c h t . Diese großzügige Gle ichgül t igkei t 
d e r D i p l o m a t e n t e i l t en a u c h die Z e i t u n g e n . Es ist k ind i sch , so u r t e i l t e das 
f ü h r e n d e T a g e s b l a t t des W i e n e r B ü r g e r t u m s , in d i e sem Zwischenfa l l eine 
Ange legenhe i t zu w i t t e r n , die den e u r o p ä i s c h e n F r i e d e n erns t l ich g e f ä h r d e n 
k ö n n t e . 3 Auch d a s h a l b a m t l i c h e B l a t t d e r D e á k - P a r t e i gab einer ähn l i chen 
M e i n u n g A u s d r u c k : »Der g roße S t a u b , d e n diese Ange legenhe i t au fgewi rbe l t 
h a t , wird sich in e in igen W o c h e n legen.«4 Als es sich a b e r nach Avenigen Tagen 
he rauss te l l t e , d a ß be ide M ä c h t e be re i t w a r e n , den d ip loma t i s chen K o n f l i k t 
zu e inem Kr ieg a u s z u w e i t e r n , sch lug der u n b e s o r g t e T o n f a l l der ös te r re ich ischen 
Pub l i z i s t ik in e inen e r n s t e n T o n u m . 
Die S t e l l u n g n a h m e der s o g e n a n n t e n » H o f p a r t e i « ü b e r r a s c h t e in keiner 
Weise . Die k o n s e r v a t i v e A r i s t o k r a t i e , die mi l i t ä r i schen Kre ise und die pol i t ische 
G r u p p e der B ü r o k r a t i e Avaren z u e inem K r i e g an der Sei te F r a n k r e i c h s bere i t , 
u m sich endlich f ü r die Nieder lage von 1866 G e n u g t u u n g A ' e r s c h a f f e n zu k ö n n e n . 
* Aus der Monographie Österreich-Ungarn und der deutsch-französische Krieg 187011871. 
1
 Bose an Friesen. Wien, 8. Juli 1870. Sächsisches Landeshauptarchiv, Dresden, Außen-
ministerium (im weiteren Sächs. LA.) Nr. 14412. 
2
 Denkwürdigkeiten des Botschafters General v. Schweinitz. Berlin, 1927, Bd. I. S. 260—261. 
3
 Neue Freie Presse, 6. Juli 1870. 
4
 Pesti Napló, 8. Juli 1870. 
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Es ist schwer zu entscheiden, welcher Teil der P a r t e i die »Rache fü r König-
g r ä t z « mehr e r s e h n t e . »In der hiesigen Ar i s tokra t ie fehlt es n ich t an S t i m m e n , 
die den Augenblick gekommen g l auben , um f ü r Königgrä tz Revanche zu neh-
m e n « , 5 schreibt in seinem Ber i ch t der sächsische Gesandte in Wien. Ähnl ich 
äusse r te sich über die S te l lungnahme der B ü r o k r a t i e Biegeleben, der Ver t re t e r 
de r g roßdeutschen Poli t ik , der e b e n von e inem längeren U r l a u b ins Außen -
min i s t e r ium z u r ü c k g e k e h r t war . 6 Das füh rende Organ der mil i tär ischen Kre ise , 
die Wehrze i tung , g ib t offen den gleichen Bes t r ebungen Lau t . 7 H ä t t e es n u r an 
der » H o f p a r t e i « gelegen, h ä t t e Ös te r re ich-Ungarn die Mobi lmachung schon 
in den ersten T a g e n der Hohenzol lern-Krise begonnen . 
Manche Ze ichen weisen d a r a u f hin, d a ß zwischen d e m Verha l ten der 
Wiene r Hofkreise u n d dem der D e á k - P a r t e i eine gewisse Ähnl ichkei t b e s t a n d . 
Die S te l lungnahme der ungar i schen poli t ischen Führe rsch ich t kennze ichne te 
— ähnl ich, wie die de r » H o f p a r t e i « — eine vorbehal t lose f r anzosenf reund l i che 
H a l t u n g . 8 In d e m spanischen Th rons t r e i t n a h m die Deák -Pa r t e i en t sch ieden 
f ü r Frankre ich S te l lung . »Wer f ü r die E r h a l t u n g des Gleichgewichtes u n t e r 
den europäischen Mächten e i n t r i t t und dieses f ü r die fr iedl iche E n t w i c k l u n g 
der Völker als n o t w e n d i g e r a c h t e t , m u ß a n e r k e n n e n , daß F rankre i ch e inen 
ge rech ten S t a n d p u n k t ve r t r i t t« , schreibt das Pes t i Napló a m Anfang der 
Kr ise . 9 »Die W e l t soll e r f ah ren , daß jeder einsichtige ungar ische P a t r i o t 
j e d e m Sieg der f ranzösischen W a f f e n mit unge te i l t e r F reude en tgegens ieh t« , 
e r k l ä r t die » R e f o r m « , als der Kr iegsausbruch schon als sicher angesehen 
werden konnte . 1 0 I n einer anderen Beziehung weich t jedoch die S t e l l u n g n a h m e 
der Deák-Par t e i grundsätz l ich v o n der Meinung der » H o f p a r t e i « ab, da sie 
sich f ü r die N e u t r a l i t ä t erklär t . »Vergeblich such te man bei uns Begeis te rung , 
oder auch nur e t w a s wie eine Bere i t s cha f t zur Te i lnahme an e inem eventuel len 
f ranzös i sch-preußischen Krieg. W i r wollen n e u t r a l bleiben, u. zw. f r iedl ich 
n e u t r a l . Dies u n d n u r dies ist die Losung der Monarchie in dieser Frage . . . « , u 
e r k l ä r t das h a l b a m t l i c h e Organ der Par te i . 
F ranzosen f r eundscha f t u n d Neu t r a l i t ä t — diese beiden H a u p t l o s u n g e n 
b r ingen getreu die gegensätzl ichen Anschauungen und In te ressen zum Aus-
d r u c k , die die D e á k - P a r t e i in der deu tschen F rage v e r t r a t . Die F r a n z o s e n f r e u n d -
s c h a f t war in der gegebenen Lage vor allem die Mani fes ta t ion einer P r e u ß e n -
fe indscha f t , obwohl die ungar ischen Liberalen a n u n d fü r sich mi t der H e i m a t 
de r bürgerl ichen Demokra t i e sympa th i s i e r t en . Die D e á k - P a r t e i beur te i l t e 
5
 Boso an Nostitz-Wallwitz. Wien, 22. Juli 1870. Sächs. LA. Nr. 14412. 
6
 Ebenda, 18. Ju l i 1870. Loc. cit. 
7
 Pesti Napló, 18. Juli 1870. 
8
 Die bürgerliche Geschichtsschreibung bot über die Stellungnahme der ungarischen 
Presse ein völlig falsches Bild. M. KÉGL stellt sie in seiner Arbeit: Die Beurteilung der deutschen 
Frage in der ungarischen Presse (Budapest 1934, S. 33 ff.) als preußenfreundlich dar. 
9
 Pesti Napló, 12. Jul i 1870. 
10
 Reform, 16. Ju l i 1870. 
11
 Pesti Napló, 14. Juli 1870. 
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nämlich P reußens übermäßige E r s t a r k u n g v o m S t a n d p u n k t des Ausgleiches 
von 1867, d . h . als unvo r t e i l ha f t f ü r die monarchis t i sche »Reichs idee« . In d e r 
Par te i s e t z t e sich n a c h dem Ausgleich die ursprüngl ich aus ös terre ichischen 
Kreisen s t a m m e n d e Ansicht d u r c h , die Monarchie sei von der p reußischen 
Eroberungs lus t b e d r o h t . Andrássy selbst war es, der dem preuß ischen Gesand-
ten gegenüber der Besorgnis A u s d r u c k gab, »P reußen sei i m Begriff, d ie 
ös terre ichisch-deutschen Länder der Monarchie zu verschlingen«.1 2 D iese 
österreichische Auf fassung konn te s ich die Pa r t e i leicht zu eigen machen , h o b e n 
doch D e á k und seine Pa r t e igänger als grundlegende außenpol i t i sche B e g r ü n -
dung des Ausgleiches nebs t den russ ischen s te t s auch die preußischen E x p a n -
s ionsbes t rebungen he rvor . » K ö n n t e sich U n g a r n , eingekeil t zwischen d e m 
russischen u n d dem deu t schen Re ich , allein b e h a u p t e n ? « — stel l te Deák d ie 
Frage schon im März 1867.13 Die Abne igung gegen Preußen w u r d e durch die 
Bismarcksche ant i l iberale Ar t der Vereinigung u n d durch die B e f ü r c h t u n g , 
ein vere in tes deutsches Reich w ü r d e die Deu t schen Österre ichs au f saugen , 
nur noch ve r s t ä rk t . Die verschiedenen an t ip reuß ischen Ges ich t spunk te 
konn ten kein anderes Resu l t a t e rgeben , als d a ß die ungar i schen Liberalen in 
dem Z u s a m m e n s t o ß , der im S o m m e r 1870 unvermeidl ich w u r d e , den Sieg 
Frankre ichs herbe iwünsch ten . 
Ve rband auch die österreichische Reichsidec die D e á k - P a r t e i der F r a n -
zosenf reundschaf t , so bewegen sie die besonderen ungar ischen Belange d e n n o c h 
zur H e r v o r h e b u n g der N e u t r a l i t ä t . Aus Reichsgründen w ü n s c h t e m a n in 
Ungarn keineswegs eine übe rmäß ige E r s t a r k u n g Preußens , zu r B e w a h r u n g 
der Lage des Landes innerha lb des Reichs wehr t en sie sich abe r gegen e ine 
Reak t iv i e rung der Deu t sch landpo l i t ik Österreichs und gegen seine E in scha l t ung 
in den Kr ieg an der Seite F rankre ichs . » U n g a r n m u ß jede mil i tär ische A k t i o n 
Österreichs ve rh inde rn , die sich die Wiederhers te l lung se iner Posit ion in 
Deu t sch land zum Ziele setzte«, e r k l ä r t e B. Orczy, der ungar i sche Sekt ionschef 
des Außenminis te r iums . 1 4 Die Wiede re rwerbung der deutschen Hegemonie h ä t t e 
fü r Österreich den Dual i smus überf lüss ig gemach t , der ja ge rade als Folge d e r 
V e r d r ä n g u n g Österreichs aus dem Deu t schen B u n d nach 1866 unvermeid l ich 
geworden war . Die Neu t r a l i t ä t b e d e u t e t e f ü r die D e á k - P a r t e i die S icherung 
der im Ausgleich e rworbenen Pos i t ionen , an denen sie ebenso festhiel t , wie 
an der W a h r u n g der Re ichs in teg r i t ä t . 
D a m i t aber , d a ß man sich auf die F r a n z o s e n f r e u n d s c h a f t fes tge leg t , 
und die Neu t ra l i t ä t p rok lamie r t h a t t e , war das letzte W o r t de r D e á k - P a r t e i 
noch n ich t gesprochen. Die ungar i schen Liberalen b e t r a c h t e t e n seit d e r 
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Reformzei t , besonders a b e r seit 1849 sämt l iche außenpol i t i schen Prob leme 
vom Ges ich t spunkt der russischen F rage aus . Die E x p a n s i o n der Z a r e n m a c h t 
drohte z w a r nicht m e h r einer revo lu t ionären , u n a b h ä n g i g e n ungar i schen 
Republik, sondern der E x i s t e n z und Machtpos i t ion de r Österreich-ungarischen 
Monarchie, i m D e n k e n d e r Poli t iker v o n 1867 s tand dennoch immer noch die 
Russenfeindl ichkei t im Vorde rg rund . » N a c h unserer Meinung da r f n i emand 
als ungar i scher Poli t iker bezeichnet w e r d e n , der n i c h t einsieht, d a ß es der 
Russe ist , d e r die H a u p t g e f a h r für U n g a r n dars te l l t , n i emand , der n ich t in 
den na tü r l i chen Feinden de r Russen die na tü r l i chen Verbünde ten Ungarns 
erblickt, seien es Deu t sche , Franzosen ode r Eng lände r« , präzisiert das »Pes t i 
Napló« die außenpol i t i sche Grundthese de r Deák-Par t e i . 1 5 Und eben in Ver-
bindung m i t der p reuß i schen Frage e r k l ä r t der Ar t ike l , daß das russische 
Problem n i c h t nur das wicht igs te , sonde rn bei der E n t s c h e i d u n g aller übr igen 
Probleme d a s bes t immende sei. »Wäre es sicher, d a ß P r e u ß e n auf seine t radi -
tionelle F r e u n d s c h a f t m i t Ruß land ve rz i ch te t , so r i e t en wir jeder Regierung, 
die gemeinsam oder allein Ungarns auswär t ige Angelegenhei ten f ü h r t , P reußen 
die Hand z u reichen, j e d o c h gegen P r e u ß e n Stellung zu nehmen , w e n n es mit 
den Russen gemeinsame Sache mach t .« 1 6 
Dieselbe Anschauung k o m m t a u c h i m Sommer 1870 zur Gel tung . »Die 
Polit ik de r Monarchie. . . wird die f r iedl iche N e u t r a l i t ä t befolgen, solange 
eine ak t ive E inmischung der übrigen Großmäch te , u n d zwar — wir wollen 
es offen aussprechen — eine E inmischung R u ß l a n d s dem zu e rwar t enden 
Kriege n i c h t europäische Ausmaße ve r l e ih t« , — schre ib t der p rogrammat i sche 
Lei tar t ikel . »Sollte dieses letztere, sehr bedauer l iche und vor l äu f ig auch 
wenig wahrscheinl iche Ere ign i s e in t r e t en« , setzt der Ar t ike l for t , »so m ü ß t e 
natür l ich a u c h die Außenpo l i t ik der Monarchie g e ä n d e r t werden.« 1 7 Dieses 
»wenig wahrscheinl iche« Ereignis hielt d ie ganze D e á k - P a r t e i e igent l ich fü r 
sehr wahrscheinl ich. I . H a l á s z schreibt h i e r zu : »In j e n e n Tagen sp rach ich als 
provisorischer Schrif t le i ter des Pester L loyds , der meistgelesenen poli t ischen 
Tagesze i tung, mi t sehr v ie len Persönl ichkei ten , doch w a r Baron E ö t v ö s der 
einzige u n t e r ihnen, der m i t mir e inen T a g nach der f ranzösischen Kriegs-
erklärung d e n Sieg der D e u t s c h e n fü r wahrschein l ich hiel t .«1 8 Eine Niederlage 
Preußens h ä t t e — dies w a r in Europa übera l l ein of fenes Geheimnis — das 
ihm v e r b ü n d e t e R u ß l a n d unbeding t au f den Plan gerufen . Und als wollte 
das ha lbamt l i che Bla t t de r Deák-Par te i m i t seinen e t w a s unecht k l ingenden 
Phrasen die öffentl iche Meinung auf diese Möglichkeit vorbere i t en : » E s ist 
wahrscheinl ich , daß in d i e sem Fall die v i t a l s t en In t e re s sen , ja vielleicht sogar 
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die Exis tenz , die te r r i tor ia le Unver seh r the i t oder gar die Selbs tändigkei t des 
Reiches, des ungar i schen Vate r landes in Frage gestell t w ü rd en . Und dann 
wird wohl kein Pa t r i o t , kein Bürger m e h r ruh ig bleiben können . " 1 9 
I m Falle eines lokalisierten f ranzös i sch-preußischen Krieges eine strenge, 
aber F rankre ich gegenüber wohlwollende N e u t r a l i t ä t ; im Falle e iner russischen 
In t e rven t i on Kr ieg an Frankre ichs Sei te gegen R u ß l a n d und, w e n n notwendig , 
gegen P reußen — so k a n n der S t a n d p u n k t der Deák-Pa r t e i a m Vorabend 
des Zusammens toßes kurz umrissen werden . Da sich zunächs t die Umrisse 
eines lokalisierten b e w a f f n e t e n K o n f l i k t e s abze ichneten , ü b t e die Par te i 
ihren E i n f l u ß auf das gemeinsame A u ß e n m i n i s t e r i u m in R ich tung der Bewah-
r u n g der Neu t r a l i t ä t aus . Die an das Hyster i sche grenzende Russenfeindl ich-
kei t mach te aber n ich t nu r einen defens iven Kr ieg gegen den Zarismus, 
sondern auch die Verwirkl ichung e iner ak t iven russenfeindl ichen politischen 
Konzept ion möglich. 
Den S t a n d p u n k t der Verfassungspar te i hiel t die »Neue Fre ie Presse« 
schon in den ers ten Tagen der Krise f e s t : »Absolute Neu t ra l i t ä t , vol ls tändige 
E n t h a l t u n g m u ß das Schibbole th der österreichischen Polit ik sein«, schreibt 
das füh rende Presseorgan der deutsch-ös ter re ichischen Bourgeoisie.2 0 Als der 
Kr ieg ausb rach , b e k a n n t e n sich die verschiedenen Organisa t ionen der Par te i 
— gleichsam als Ausdruck eines Plebiszi ts — zu dieser Losung. I n der zweiten 
Ju l ihä l f t e f a ß t e n nahezu hunde r t verschiedene s tädt ische u n d Gemeinde-
Organisa t ionen der P a r t e i En t sch l i eßungen fü r die Neu t ra l i t ä t u n d übermit te l -
t e n ihre Neu t r a l i t ä t spe t i t i on dem Herrscher . 2 1 
Die S te l lungnahme der Par te i f ü r die N e u t r a l i t ä t ergab sich folgerichtig 
aus den seit dem F r ü h j a h r 1870 a n d a u e r n d e n innenpol i t i schen K ä m p f e n . 
Gegen den gegebenen Kr ieg (bzw. gegen die E inmischung in diesen) machte 
die Pa r t e i sehr ernste Vorbeha l te innenpol i t i scher N a t u r ; sie b e f ü r c h t e t e , daß 
ein Krieg dieser Art d e m Hof die A u f h e b u n g der Verfassung und eine erhöhte 
Ve r s t ä rkung der seit d e m F r ü h j a h r b e m e r k b a r e n absolut is t isch-föderal is t ischen 
Tendenzen ermöglicht .2 2 Nach der V e r t a g u n g des Reichsrates i m April 1870 
u n d nach dem Ausscheiden der P a r t e i v e r t r e t e r aus der Regierung (bei der 
A b d a n k u n g von Hasner ) war diese A n n a h m e n i ch t ganz von der Hand zu 
weisen. En t sche idend f ie len jedoch die außenpol i t i schen E r w ä g u n g e n ins 
Gewicht . Die gegensätzl ichen Anschauungen u n d E m p f i n d u n g e n , die in der 
Deutsch landpol i t ik der P a r t e i h e r v o r t r a t e n , k o n n t e n allein durch ein neutrales 
Verhal ten ü b e r b r ü c k t werden . »Gegen die Regierung und das preußische 
J u n k e r t h u m , die uns ins Herz t re f fen woll ten, hegen wir heute noch redlichen 
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H a ß ; d a s preußische Volk haben wi r nie gehaß t , u n d unsere P a r t e i n a h m e 
fü r F r a n k r e i c h würde d e m preußischen J u n k e r t h u m wenig, dem preußischen 
Volke u n d den in den preußischen Mil i tärdiens t gep reß t en deutschen S t ä m m e n 
tödl ich schaden.«2 3 Mit diesen W o r t e n gab das le i tende Pa r t e io rgan diesen 
gegensätzl ichen Gefüh len Ausdruck . 
Sei t dem Bes tehen der Ver fassungspar te i war de r Hohenzo l l e rn -Haß die 
Tr iebfeder in ihrer d e u t s c h e n Pol i t ik . Mit dem W a n d e l der Zeit ände r t e sich 
jedoch de r politische Gehal t dieses Gefühles . 1848 f ü h r t e es eine kurze Zeit 
zur S te l lungnahme f ü r ein Großdeu t sch land , n a c h der Olmützer Verfassung 
zur A n n a h m e des Mi t t e l eu ropa -P lans von Schwarzenberg-Bruck , seit 1861 
hingegen (als F o r t s e t z u n g dieses Verha l t ens ) zur U n t e r s t ü t z u n g der Schmerling-
schen großdeutschen P l ä n e , die sowohl die dynas t i sche Machtpol i t ik , als auch 
die wi r t scha f t spo l i t i schen Bes t r ebungen der Bourgeoisie be rücks ich t ig t en . 
Von 1848 aber bis Schmer l ing b e d e u t e t e es stets — u n d dies ist g rundsä tz l ich 
beze ichnend fü r diese 15 J a h r e — die B e j a h u n g einer ak t iv-of fens iven Deutschen-
Pol i t ik . Die Erfolglosigkei t der, die Ver fassungs re fo rm ans t r ebenden Frank-
fu r t e r F ü r s t e n v e r s a m m l u n g , d. h . d a s offensichtl iche Versagen der Schmer l ing-
schen Bes t rebungen , v e r d a r b jedoch de r Par te i die L u s t zur ak t iven deu tschen 
Poli t ik . Die (zum K r i e g von 1866 f ü h r e n d e ) o f f enkund ig dynas t i sche Unter -
n e h m u n g von Esz te rházy—Biege leben—Belcred i u n t e r s t ü t z t e die P a r t e i weit 
eher wegen ihrer an t i abso lu t i s t i schen Tendenzen (die b ismarckfe indl ichen 
Züge des U n t e r n e h m e n s s tanden z ieml ich im Vorderg rund) , als wegen ihres 
posi t iven deutschen Programmes . 2 4 D a s Versagen v o n 1863 und die Niederlage 
von 1866 gaben der deu t schen Po l i t ik der Verfassungspar te i j edenfa l l s einen 
neuen I n h a l t . »Die deu t sche E n t w i c k l u n g ha t e inen anderen Zug genommen , 
als die Deutsch-Öster re icher vorausgese tz t , geho f f t , gewünscht , erstrebt; , 
man k o n n t e nat ional n i c h t en tdeu t s chen , weil Sprache und Cultur in Deutsch-
Österreich deutsch u n d n u r deutsch s ind und weil das Bewußtse in deutscher 
A b s t a m m u n g unauslöschl ich in den Österreichern l e b t . Aber poli t isch wurden 
die Deu t sch-Ös te r re icher aus D e u t s c h l a n d h inausged räng t u n d was die 
Sch lach ten vollzogen, d a s werden F e s t e nicht wieder ums toßen« , schre ib t mi t 
t iefer Resignat ion das füh rende P a r t e i b l a t t an läßl ich des Wiener deutschen 
Schützenfestes . 2 5 Den Schmerz über 1866 l inderte n u r das Bewußtse in , daß es 
sich endgü l t i g als eine unlösbare A u f g a b e erwiesen ha t t e , die be iden ange-
s t r eb ten Ziele, die W a h r u n g des geschicht l ichen Österreichs u n d zugleich die 
S c h a f f u n g eines Großdeutsch lands mi t e inande r zu vere inbaren . N a c h König-
grätz s c h r u m p f t e i n n e r h a l b der P a r t e i die g roßdeutsche R i c h t u n g zu einer 
u n b e d e u t e n d e n Minderhe i t zusammen . 2 6 
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Seit 1866 her r sch te in der P reußenfe ind l i chke i t der Ver fassungspar te i 
de r defensive Zug vor . An die Stelle der Pläne zur Umges ta l tung Deu t sch l ands 
t r a t die F u r c h t vor e iner p reuß ischen Annexion , und das E r b e eines zur 
In i t i a t ive bere i ten D e m o k r a t i s m u s ü b e r n a h m ein passiver Ant iabso lu t i smus . 
»E in mil i tär isch z u s a m m e n g e f a ß t e s Großpreußen , welches v o n der Ostsee 
bis zu den Alpen re ich t , ist daher , re in p rak t i sch be t r ach te t , e ine drohende 
Gefahr f ü r Österreich«, äußer t sich das füh rende B l a t t der Pa r t e i , 2 7 erschau-
dernd vor der Möglichkeit einer preußischen Mach tausb re i t ung . Angesichts 
der inneren deu tschen Verhäl tn isse aber schre ib t es r e s ign ie r t : »Heu te 
fordern wir allerdings a u c h Einhei t u n d Fre ihe i t , aber wir k ö n n e n den ganz 
v e r ä n d e r t e n Verhäl tn issen gegenüber , angesichts der une rb i t t l i chen Tha t -
sachen n ich t mehr ein freies Österre ich in, sonde rn nur neben Deu tsch land 
fo rde rn .« 2 8 
Die im Sommer 1870 erklär te P reußenfe ind l i chke i t der Verfassungspar te i 
s tel l t , t ro tz de r m i t u n t e r aufsche inenden akt iven Tendenzen , ohne Zweifel eine 
For t se t zung des defens iven Verha l tens nach 1866 da r , und als solche drückt 
sie die Angs t vor der preußischen Expans ion u n d die Abneigung gegen die 
Bismarcksche Polit ik aus . 
Die Begeis terung f ü r das deu t sche Volk, f ü r die deutschen nat ionalen 
Bes t rebungen gehörte ebenso organisch zur Po l i t ik der österreichischen 
Liberalen, wie der H a ß gegen die J u n k e r . Diese Begeisterung fo lg t e logisch 
aus der e thn i schen , sprachl iehen u n d geschichtl ichen Gemeinscha f t , zumal 
diese F a k t o r e n durch die mi t der kapi ta l i s t i schen Entwick lung v e r b u n d e n e n 
E n t f a l t u n g zur Nat ion in ges te iger tem Maße w i r k s a m wurden. D a s von der 
österreichischen Bourgeoisie v e r f a ß t e großdeutsche P r o g r a m m war doch 
eigentl ich a u c h nichts anderes , als eine besondere Ersche inungsform des 
deu t schen Nat iona l i smus . Wohl sche i te r te das großdeutsche P r o g r a m m 1866 
endgül t ig , doch verloren das deu tsche Se lbs tbewußtse in und die Sympa th ie 
der österreichischen Libera len fü r die gesamtdeu t sche Angelegenhei t dennoch 
n ich ts von ih re r I n t e n s i v i t ä t , j a , sie gewann sogar an Stärke, gleichsam als 
K o m p e n s a t i o n fü r die Ausschl ießung Österreichs aus dem D e u t s c h e n Bund. 
»Die Österreicher sind deu t s ch und wollen deutsch ble iben«, schre ib t gewisser-
m a ß e n als Bekenn tn i s das lei tende O r g a n der Par te i 2 9 zwei J a h r e n a c h König-
g rä tz . Es k a n n uns daher n ich t übe r raschen , daß die österreichischen Liberalen 
den preußisch-f ranzös ischen Z u s a m m e n s t o ß mit »deu t schen A u g e n « be t rach-
t e t e n , und dies um so m e h r , als der Kr ieg mi t d e m Angriff de r Franzosen 
begann . Die Deutsch-Öster re icher n a h m e n — ähnl ich den Reichsdeutschen — 
gegen den Napolean i smus Stel lung, u n d der f ranzösische Geschäf t s t r äge r 
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in Wien konn t e n ich t u m h i n , fes tzus te l len : »on p o u r r a i t croire que la cause 
f rançaise es t aussi impopu la i r e en Au t r i che qu ' en Prusse .« 3 0 
Die Hohenzol lernfe indl ichkei t u n d die Deu t schf reund l ichke i t , diese zwei sich 
g rundsä tz l i ch widersprechenden Ge füh l e , die die Grundpfe i l e r der Verfassungs-
par te i -Po l i t ik da r s t e l l t en , konnten in d e n kri t ischen T a g e n vor Kr i egsausb ruch 
nur eine Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung zur Folge haben . A u s gewissen Äußerungen 
kann m a n aber doch he raus füh len , welche der be iden E m p f i n d u n g e n die 
O b e r h a n d gewonnen h ä t t e , wenn m a n sich einmal v o r die E n t s c h e i d u n g gestellt 
gesehen h ä t t e . » G e d ä c h t e n wir in diesen schweren Tagen n u r des Leides, 
das u n s Preußen vor v ie r Jahren z u g e f ü g t , t r ü b t e u n s der P u l v e r d a m p f von 
Kön igg rä t z den Bl ick , so würden wi r the i lnahmslos Glück oder Unglück 
P r e u ß e n s abwar ten . A b e r wir sehen nicht bloß a u f die Hohenzol le rn , die 
command ie r en , wir s e h e n auch auf die Strei ter , d ie unter ihnen k ä m p f t e n . 
Wo Deutsche ihr Vaterland gegen Fremde vertheidigen, wird unser Mitgefühl bei 
ihnen sein.«3 1 Die Yer fa s sungspa r t e i wäre also d a n k ihrer Begeis te rung f ü r 
die deu t sche Sache woh l geneigt, ih ren Hohcnzo l le rnhaß beise i tezulegen. 
Die Auss ich t auf d iesen Umschwung in den G e f ü h l e n der Ver fassungspar te i 
bee in f luß te aber die offizielle Außenpo l i t ik in d e n Jul i tagen noch k a u m . 
Wenn a u c h die P a r t e i zu r Zeit der Kr i s e dem Außenmin i s t e r ium die E r h a l t u n g 
und Deklar ie rung der Neu t r a l i t ä t nahe leg te , ließ sie infolge der Zwiespäl t igkei t 
ihrer E m p f i n d u n g e n a u c h die Möglichkei t zur Verwirk l ichung versch iedens te r 
ande re r Konzep t ionen offen. 
2. 
Die Ansichten d e r führenden Pa r t e i en des Beiches bi ldeten jedoch nu r 
die eine K o m p o n e n t e in der G e s t a l t u n g der off iziel len Polit ik. N i c h t minder 
schwer wogen in de r Waagschale a u c h die Bes t r ebungen der europäischen 
G r o ß m ä c h t e in B e z u g auf Österre ichs S te l lungnahme . Die k r i eg füh renden 
Lände r sowie die a m Krieg in teress ier ten G r o ß m ä c h t e h ä t t e n Österreich-
U n g a r n gern im S i n n e ihrer e igenen Ziele b e e i n f l u ß t . Da die ze r rü t t e t en 
Verhä l tn i sse Österre ichs dies e rmögl ich ten , ü b t e n sie auf Wien einen ent-
sp rechenden Druck a u s , um ihren S t a n d p u n k t e n G e l t u n g zu ve r scha f fen . 
U n t e r den europä i schen G r o ß m ä c h t e n e n t f a l t e t e in diesen Tagen ver-
s tändl icherweise F r a n k r e i c h die a k t i v s t e Österre ich-Pol i t ik . Die bonapar t i -
st ische Diplomat ie , die im festen V e r t r a u e n auf e inen österreichisch-i tal ienischen 
Bund den Krieg e n t f a c h t h a t t e , mußte m i t Bes türzung das (ange-
sichts des Verhäl tn isses zwischen den beiden L ä n d e r n wohl begründe te ) 
Zögern des b e d e u t e n d s t e n Bundesgenossen zur K e n n t n i s nehmen.3 2 N a p o l e o n l l l . 
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benö t ig te n i ch t einen P a r t n e r , der e r s t nach F rank re i chs E r fo lg en eventuel l 
zu ak t iv ie ren gewesen wäre , sondern e inen sofort in Akt ion t r e t e n d e n Waffen-
genossen. Da aber Österre ich unschlüss ig war , s e t z t e die f ranzös i sche Außen-
poli t ik das ganze Arsenal des B o n a p a r t i s m u s in Bewegung, u m Österreich-
U n g a r n in den Krieg zu zwingen. 
Eines de r Mittel w a r e n die an Öster re ich adress ie r ten offenen Drohungen . 
Der Wiener Geschä f t s t r äge r F rank re i chs fuh r , n a c h d e m er Beus t s Ausf lüchte 
bezüglich der H a l t u n g Österreichs zu E n d e gehör t h a t t e , auf : » P r e n e z garde 
que la F rance , après avoir a t t e n d u q u e vous agissez avec elle, ne se passe de 
vo t r e concours ; un grand pays comme elle est t r o p sûr du succès p o u r ne pas 
t r o u v e r t o u j o u r s des champions qui dés i r en t s 'allier à sa fo r tune .« 3 3 Die Wor te 
der G e k rä nkhe i t wande l t en sich s p ä t e r zur un ve rhü l l t en D r o h u n g : »Wenn 
m a n hier n e u t r a l bleiben wollte«, e r k l ä r t e Cazaux , »so k ö n n e Frankre ich 
dies nicht ve rh inde rn , aber dies könne zur Folge h a b e n , daß m a n den Frieden 
auf Kos ten Österreichs mache«. 3 4 
Zweckmäßiger schien es der f ranzös i schen Dip lomat ie , e ine Si tua t ion in 
den in t e rna t iona l en Verhäl tn issen h e r b e i z u f ü h r e n , die Öster re ich-Ungarn zur 
Aufgabe seiner Pass iv i tä t gezwungen h ä t t e . Den E r f a h r u n g e n zufolge konn te 
m a n dies a m bes ten d u r c h Ruß land er re ichen. I n den Ju l i t agen weisen zahl-
reiche Belege darauf h in , d a ß die f ranzös ische Dip lomat ie diese Möglichkeit 
erwogen h a t . Als der russische K a n z l e r Gor t schakow das A n g e b o t machte , 
F rank re i ch solle die N e u t r a l i t ä t Ös te r re i ch -Ungarns garan t ie ren , g a b Gramont , 
der f ranzös ische Außenmin i s t e r eine An twor t , die fas t einer P rovoka t ion 
ähnl ich ist .3 5 (E r stellte die Bed ingung , R u ß l a n d sollte einerseits die Neu t r a l i t ä t 
der süddeu t s chen S t a a t e n ga ran t i e r en , obwohl sich diese m i t F rankre i ch 
schon im Kr iegszus tand be fanden . ) Bezweck t war hierbei m u t m a ß l i c h , durch 
R u ß l a n d s H e r a u s f o r d e r u n g ein f ü r F rankre i ch vor te i lhaf tes mil i tär isches 
B ü n d n i s s y s t e m zu schaf fen . Der f ranzös ische Außenmin i s t e r r e c h n e t e nämlich 
in diesem Fa l l mit dem posi t iven E ingre i fen Österre ichs , I t a l i ens , ja sogar 
Eng lands u n d der Türke i . Da er a b e r des Verha l t ens von E n g l a n d durchaus 
n ich t sicher sein konn te , wollte er R u ß l a n d s E i n t r i t t in den K r i e g dennoch 
verzögern . 3 6 G r a m o n t ve rmoch te n i c h t zu en tsche iden , ob die engl ische Diplo-
mat ie den engl isch-französischen Gegensa tz in de r belgischen u n d in de r 
Kolonia l f rage oder den engl isch-russischen K o n f l i k t in der O s t f r a g e als aku te r 
ansehe, was f ü r das wei tere V e r h a l t e n des Inse l landes eben i m Falle einer 
Ve r schä r fung des Konf l ik t e s ausschlaggebend gewesen wäre . N u r diesem 
U m s t a n d ist es zuzuschreiben, d a ß d ie f ranzösische Dip lomat ie darauf ver-
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z ichte te , zur P r o v o k a t i o n Ruß lands die polnische F rage aufzuro l len , obwohl 
dies die nächs t l i egende , u n d die den Mit te ln des B o n a p a r t i s m u s angemessens te 
Methode gewesen w ä r e . Gramont vers icher te s o g a r Gor t schakow, wäh rend 
der Kr iegsdauer an d e r polnischen F r a g e nicht r ü h r e n zu wollen, und stel l te 
d a r ü b e r h inaus in A u s s i c h t , im Fal le de r russischen Neu t r a l i t ä t e iner Revis ion 
des s t a t u s - q u o am Schwarzen Meer z u z u s t i m m e n . 3 7 
S t a t t der nolens volens h in tanges te l l t en polnischen Verwicklung ver -
suchte die französische Diplomat ie , K a r l , den r u m ä n i s c h e n F ü r s t e n zu s tü rzen . 
Kar l v e r t r a t im wesent l ichen eine ös ter re ichfreundl iche pol i t i sche Linie; 
ihn zu Fa l l zu b r ingen , versprach e ine Verle tzung österre ichischen In te ressen , 
und die da raus sich e rgebenden Verwi r rungen h ä t t e n Ruß land eine Gelegen-
heit zur Okkupa t ion R u m ä n i e n s g e b o t e n . Seit d e m Kr imkr ieg ga l t aber eine 
russische Okkupa t ion d e r D o n a u - F ü r s t e n t ü m e r f ü r Österreich als Casus bell i . 
Der sächsische G e s a n d t e in Wien w e i ß »aus sicherer Quelle«, d a ß die Franzosen 
einen A u f s t a n d z u m S tu rze Karls organisieren, u n d er beu r t e i l t die Lage 
demen t sp rechend wie f o l g t : » . . . d u r c h eine mögl iche Ver t re ibung des F ü r s t e n 
von R u m ä n i e n würde mi th in Öster re ich an dem en t sche idenden W e n d e p u n k t 
ange l ang t sein«.38 E s i s t ve r s tänd l ich , daß die f ranzös ischen Versuche d e m 
hef t igen Widers t and d e r österreichischen D ip loma t i e begegne ten . Am 11. 
Ju l i schr ieb Beust an Met t e rn ich : » N o u s ne p o u v o n s rester t o u t à fa i t indiffé-
rents à ce qui se passe d a n s les P r inc ipau t é s et je d o u t e qu'il soit o p p o r t u n de 
nous d o n n e r ce sù j e t d ' i nqu ié tude« . 3 9 
Die französische Diplomat ie a rbe i t e t e abe r n i ch t nur m i t den Mit te ln 
der D r o h u n g , sie w a r zugleich b e s t r e b t , auch »österre ichische« H o f f n u n g e n 
zu e rwecken . »Si v o u s aidez — s c h r e i b t G r a m o n t vo r dem Kr i egsausb ruch 
an B e u s t — , si p e r m e t t a n t à l ' I ta l ie d e porter 70 à 80 000 h o m m e s en Bavière , 
par v o t r e terr i toire, v o u s en envoyez 150 000 en B o h ê m e et m e t t e z plus t a r d 
sur pied 2 à 300 000 h o m m e s , c'est à Ber l in que la p a i x se signe e t vous effacez 
d ' un t r a i t glorieux t o u s les souvenirs e t toutes conséquences de 1866.«40 
Auf die S i r enen töne des B o n a p a r t i s m u s r eag ie r t e aber n u r die »Hof-
par te i« . Der Gedanke a n Königgrä tz l ag noch zu n a h e , als daß m a n die Öster-
reicher oder die U n g a r n in einen Kr ieg hä t t e h ine inmanövr i e r en k ö n n e n . 
Dennoch du r f t e die f ranzösische Dip lomat i e die H o f f n u n g hegen , daß ihre 
kombin i e r t e d ip lomat i sche Akt ion l e t z t en E n d e s doch zum E r f o l g f ü h r e n 
werde . Die inneren Bedingungen h i e r z u waren, wie wir sahen , v o r h a n d e n , 
wenn sie auch nicht g a n z den Vors te l lungen der F r anzosen e n t s p r a c h e n . 
N i c h t weniger b e s t i m m t , abe r be i weitem n i c h t so e indeu t ig war der 
E i n f l u ß , den Preußen u n d Rußland a u f Ös te r re ich-Ungarn a u s ü b t e n . W ä h r e n d 
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F rankre i chs In te ressen die Ausb re i tung des Kr ieges e rhe i sch ten , fo rde r t en 
Preußens Großmach t s ansp rüche die Lokal i s ie rung des K o n f l i k t s . Gelang es , 
den K onf l i k t zu lokalis ieren, konn t e B i smarck m i t einem Sieg der preußischen 
Waf fen r e c h n e n . Eine Auswei tung des Krieges gefährde te j e d o c h nicht n u r 
die Ergebnisse des e r w a r t e t e n Erfolges , sie k o n n t e vielmehr d u r c h die Verschie-
bung der Mach tve rhä l tn i s se fü r P r e u ß e n sogar bedrohl ich w e r d e n . Für d e n 
Fall eines Viere rkonf l ik t s der kon t inen ta l en M ä c h t e ve rmochte auch B i smarck 
Englands vorauss icht l iches Verhal ten n ich t zu berechnen. 4 1 In fo lge der schar fen 
englisch-russischen Gegensätze b e s t a n d immer die Gefahr , d a ß das Inselreich 
gegen P r e u ß e n in den Kr i eg e in t re te . Diese d r o h e n d e Aussicht gebot B i smarck 
während der ganzen Kr iegsdauer , u n e r m ü d l i c h an der Lokal is ierung des 
Konf l ik tes zu a rbe i ten und einen »Wel tk r ieg« zu v e r h i n d e r n . Einen Tei l 
dieser Konzep t ion b i lde t auch Bi smarcks Öster re ich-Pol i t ik ; de r preußische 
Kanzler a rbe i t e t e mi t al ler Energie d a r a n , Ös ter re ich von d e m E i n t r i t t in d e n 
Krieg z u r ü c k z u h a l t e n . 
E ines der Mit tel hierzu b e s t a n d dar in , d a ß er Österreich offiziell v e r -
sicherte, P r e u ß e n beabsicht ige ke inen »Anschluß«. 4 2 Zur Beruh igung d e r 
Österreicher n a h m er auch die V e r m i t t l u n g de r russischen Diplomat ie i n 
Anspruch . » J e vous d o n n e ma pa ro le qu ' au n o m du Roi de Prusse je m e 
porte g a r a n t e de la sécur i té des f ron t i è res de l 'Au t r i che si elle r e s t e t ranqui l le«, 4 3  
l au ten die Wor t e des Zaren , die de r Pe t e r sb u rg e r österreichische Gesand te 
nach Wien melde t . E s m u ß hier b e t o n t w e r d e n , daß B i s m a r c k nicht b l o ß 
durch t ak t i s che Notwendigkei ten zu dieser be ruh igenden Ä u ß e r u n g bewogen 
wurde . Der preußische Kanzler s t r e b t e seit 1866 (zunächst allerdings o h n e 
Erfolg) die Verwirk l ichung einer deutsch-ös ter re ichisch-russ ischen Zusamenn-
arbei t an.4 4 E ine Vorbed ingung h i e r f ü r war die A n e r k e n n u n g der I n t e g r i t ä t 
Österreichs. B i smarck such te freilich n ich t n u r die füh renden Persönl ichkei ten 
des S taa te s zu be ruh igen , er n a h m vie lmehr a u c h jene Mit te l in Anspruch , 
die i hm schon e inmal zur endgül t igen E n t f e r n u n g Österreichs aus d e m 
Deutschen B u n d ve rhe l f en ha t ten . 4 5 Der p reuß i sche Kanzler beg inn t wieder 
die In te res sengemeinschaf t der p reuß ischen u n d de r ungar ischen her r schenden 
Klassen in der deu t schen Frage, die I d e n t i t ä t der preußischen u n d ungar ischen 
In te ressen he rvo rzuheben . 4 6 
Bei der W a h r u n g der N e u t r a l i t ä t Österreichs war B i smarck nicht al lein 
auf die W i r k s a m k e i t de r Garant ien u n d der In te ressengle ichhe i t angewiesen. 
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I h m s t a n d auch der russ isch-preußische Ver t rag von 1868 zur V e r f ü g u n g , der 
im Falle eines agressiven österreichischen Auf t r e t ens den b e w a f f n e t e n Ein-
griff R u ß l a n d s vorsah. A m Vorabend d e r Kr iegserk lä rung ha t t e es sich auch 
erwiesen, d a ß der Zar t a t säch l i ch dem U b e r e i n k o m m e n gemäß h a n d e l n würde . 
»Der K a i s e r läßt Seiner Majes tä t d e m Könige sagen , daß im Fal le einer 
Kr iegserk lä rung Öster re ichs an P r e u ß e n , der Kaiser die Pa ra ly s i e rung der 
österreichischen S t r e i t k r ä f t e durch eine Armee von 300 000 Mann ü b e r n e h m e n 
werde«,4 7 ber ichte te de r Pe t e r sbu rge r preußische Geschä f t s t r äge r . Diese 
E r k l ä r u n g des Zaren, v o n der durch de r wohlberechne ten Ind i sk re t i on des 
Berliner russischen Gesand ten auch die österreichischen Regierungskreise 
Kenn tn i s erhielten,4 8 w u r d e in B i smarcks Hand die s t ä r k s t e Waf fe zu seinem 
Bes t reben , Österreich i m Zaum zu h a l t e n . Freil ich war diese W a f f e zwei-
schneidig. Die preußisch-russische Z u s a m m e n a r b e i t m a c h t e die Öster re icher 
an und f ü r sich außerordent l ich r e i z b a r . Schweinitz verschwieg sogar vor 
Andrássy die Exis tenz eines rege l rech ten preußisch-russischen A b k o m m e n s , 
denn — n a c h seiner A n s i c h t — h ä t t e dieses die U n g a r n endgült ig z u m Kriegs-
e in t r i t t bes t immt . 4 9 D o c h nicht die hyster isch russenfe indl ichen Ungarn 
allein, a u c h die Leiter de r offiziellen Außenpol i t ik zweifelten m i t Rech t an 
dem ausschließlich de fens iven Cha rak t e r der preußisch-russischen Z u s a m m e n -
arbei t , u n d keineswegs schien die A n n a h m e unbe rech t ig t zu sein, d a ß m a n 
aus ihr in irgendeiner F o r m auf Öster re ichs Kos t en Nutzen z iehen werde. 
Mochte a u c h Bismarcks russischer » T r u m p f « heim Kr iegsausb ruch die öster-
reichischen Kriegspläne paralys ier t h a b e n , so e rhöh te er auch die kriegerische 
Hyster ie , u n d berei te te le tz ten E n d e s die Möglichkeit eines ös terre ichischen 
mi l i tär ischen Eingreifens vor . 
Die Außenpol i t ik des zaris t ischen Rußland w a r schon in den sechziger 
J a h r e n bemerkenswer t a k t i v , wenn sie auch an I n t e n s i t ä t weit h i n t e r jener 
der Zeit v o n Nikolaus I . zurückbl ieb . N a c h d e m es R u ß l a n d Ende de r fünfz iger 
J a h r e , in e rs te r Reihe m i t Hilfe F r a n k r e i c h s , ge lungen war , den » R i n g in der 
Kr im« z u sprengen, k o n n t e sich die russische Außenpol i t ik i m folgenden 
J a h r z e h n t ih rem t rad i t ione l len P r o b l e m , der F r a g e des Ostens zuwenden . 
Sie ging a b e r auch hier n i c h t über ein defens ives Verha l t en hinaus; Gor t s chakow 
möchte die f ü r Ruß lands Interessen ab t räg l i chen Ar t i ke l des Par i se r Friedens-
ver t rages (vor allem den über die Demi l i t a r i s ie rung des Schwarzen Meeres) 
auf d ip lomat i schem Wege außer K r a f t se tzen. K a u m h a t t e er abe r die ersten 
Schri t te i n dieser Angelegenhei t u n t e r n o m m e n , b r a c h 1863 der polnische 
Aufs t and aus , der — t r o t z seiner N iede rwer fung — f ü r lange J a h r e e in Prob lem 
blieb, d a s die gesamte russische I n n e n - und Außenpol i t ik de t e rmin i e r t e . 
Die wich t igs te außenpol i t i sche Folge des Aufs t andes war der B r u c h des 
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Zar i smus mi t dem bonapa r t i s t i s chen F rankre i ch , weil es die Aufs t änd i schen 
— w e n n auch nur mi t Wor t en — u n t e r s t ü t z t h a t t e . Rußland a r b e i t e t e von d a 
an in in t e rna t iona len Fragen m i t P r e u ß e n z u s a m m e n . Für B i s m a r c k sicherte 
diese Z u s a m m e n a r b e i t den gee igneten außenpol i t i schen R ü c k h a l t , der es i h m 
ges t a t t e t e , die deu tsche Einhei t v o n oben herab durchzuse tzen , d e m Zarismus 
hingegen lieferte sie ein wi l lkommenes Mittel , das Russenre ich mit seinen 
vielen Na t iona l i t ä t en z u s a m m e n z u h a l t e n , r evo lu t ionäre Bewegungen zu ver-
h inde rn . An dieser Z u s a m m e n a r b e i t erkennen wir deutl ich den konter revolu-
t ionä ren Charak te r der i n t e rna t i ona l en Beziehungen in den sechziger J ah ren . 1 0 
Die Polenfrage u n d das P o n t u s - P r o b l e m b e s t i m m t e n grundlegend das 
Verha l t en Ruß lands im f ranzös isch-preußischen Krieg, u n d diese determi-
nier ten auch sein Verhä l tn is zu Ös te r re ich -Ungarn . Die zar is t ische Diplomat ie 
wünsch te die Lokal is ierung des Krieges und den Sieg P r e u ß e n s ; ein solches 
E n d e des K a m p f e s h ä t t e den i n n e r e n Fr ieden i m Zarenreich gewährleis tet 
und eine Revision des Pariser Ver t rages e rmögl ich t . Eine Auswei tung des 
Krieges, wie e twa der E i n t r i t t d e r Monarchie, h ä t t e dagegen schon in sich 
zur V e r m e h r u n g der inneren Schwier igkei ten ge führ t , ganz zu schweigen 
von e inem eventuel len Sieg der f ranzösisch-österreichischen Koal i t ion , de r 
n icht n u r die Revision des P a r i s e r Vertrages f ü r lange Zei t ind isku tabe l 
gemach t h ä t t e , sondern auch geeignet gewesen wäre , in Po l en , j a selbst in 
R u ß l a n d , das du rch r evo lu t ionä r -demokra t i sche und durch Bauern-Bewe-
gungen un te rmin ie r t war , die F l a m m e der Revo lu t ion zu e n t f a c h e n . »Dangers 
sociaux croissants r e n d e n t dés i rable que les Gouvernemen t s se r app rochen t 
pour veiller sur l 'o rdre , au to r i t é principe mona rch ique menacé« , 5 1 e rk lär te 
besorgt der Zar schon in den T a g e n der span ischen Thronkr i se . »Ein sieg-
reiches Vordr ingen der ös terre ichisch-französischen Heere n a c h Berlin zöge 
unvermeid l ich Versuche zur R e s t i t u t i o n Polens n a c h sich, an d e n e n natür l ich 
auch die Türke i t e i lnehmen würde«, 5 2 — schre ib t Gor t schakow in den ers ten 
Kr i egs t agen . 
U n t e r gegebenen U m s t ä n d e n konzen t r ie r te sich die T ä t i g k e i t der zari-
s t ischen Diplomat ie in erster R e i h e auf die Lokal is ierung des Krieges. Die 
a m 23. Ju l i erschienene N e u t r a l i t ä t s d e k l a r a t i o n , Rußland bleibe neu t r a l , 
solange der Krieg keine russischen Interessen ver le tz t , 5 3 will Ös ter re ich ebenso 
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vor d e m Eingreifen zu rückha l t en wie die Äußerung des Zaren Cho tek gegen-
über : » D u moment que Vous p rendr iez une posi t ion armée et m e n a ç a n t e . . . 
j e devra i s t r ans fo rmer m o n a t t i t u d e en une n e u t r a l i t é armée e t dir iger mes 
disposi t ions militaires con t r e Votre frontière.«1 4 Die schwerwiegenden Erklä-
rungen waren keinesfal ls bloß leere W o r t e . R u ß l a n d wünschte in den sech-
ziger J a h r e n in der T a t ke inen Kr ieg ; die E n t w i c k l u n g nach der R e f o r m ha t t e 
eben e rs t e ingesetzt ; die F rüch t e der M a ß n a h m e n , die das ganze Gesellschafts-
leben e r f a ß t e n , waren n o c h nicht he range re i f t . Die F u r c h t vor einer möglichen 
polnischen und russ ischen Revolu t ion , die durch e in Eingreifen Österreichs 
ausgelöst werden k ö n n t e , drängte a b e r jede F r i edensbe re i t s cha f t beiseite. 
Die B o t s c h a f t des Z a r e n an den preuß ischen K ö n i g , »sollte Öster re ich sich 
rüh re n , so greife ich es mi t d r e ihunde r t t ausend M a n n an«, b r a c h t e die ent-
schlossene Absicht de r russischen Großgrundbes i t ze r zum A u s d r u c k , zur 
V e r h i n d e r u n g der R e v o l u t i o n selbst v o r dem b lu t i g s t en europäischen Krieg 
n icht zurückschrecken zu wollen. 
I m Vergleich zu r f i ebe rha f t en Tä t igke i t der kon t inen t a l en Großmäch te 
sche in t die Frage der Auswei tung o d e r Lokal i s ie rung des Krieges England 
gleichgült ig zu sein. Zu dieser A n n a h m e berecht igt u n s die Z u r ü c k h a l t u n g des 
Foreign Off ice in den e r s t e n Kr i egs t agen . In der T a t w a r e n aber die In teressen 
des Inselre ichs in dieser F r a g e um n i c h t s geringer, als die der Großmach t -Nach-
barn von Österreich. 
F ü r das Verha l ten Englands in d e n kon t inen ta l en Fragen w a r nach dem 
Kr imkr i eg zweifellos e ine gewisse Z u r ü c k h a l t u n g kennze ichnend . Diese etwas 
überhebl ich erscheinende Reserv ie r the i t h a t t e ihre i n n e n - und außenpol i t i schen 
G r ü n d e . Eng land er leb t eben die J a h r e der Ausges t a l t ung seiner industr ie l le 
Hegemonie , seine E n t f a l t u n g zur f ü h r e n d e n See- u n d Kolon ia lg roßmach t ; 
ein Großte i l der E n e r g i e der die P rospe r i t ä t gen ießenden Bourgeoisie ist 
du rch W i r t s c h a f t s f r a g e n voll in A n s p r u c h genommen . Von den Widersachern 
war n a c h Frankre ich a u c h Ruß land a u f der Strecke geblieben, d . h . England 
h a t n i ch t meh r nötig, m i t den S t aa t en des K o n t i n e n t s in einen B u n d gegen die 
f ranzös i schen oder russ i schen Mach tbes t r ebungen e inzugehen . Die »splendid 
isola t ion«, das Fe rnb l e iben von d a u e r n d e n Bündn i s sen , wird zur lei tenden 
Dok t r in de r br i t i schen Diplomat ie f ü r fas t ein h a l b e s J a h r h u n d e r t . Es ist 
dies n i ch t anders , als die A n w e n d u n g des »balance of power«-Pr inz ips auf die 
Zeit de r Indus t r ie - u n d Seehegemonie . Die »sp lendid isolation« bedeu te te 
freilich du rchaus keine I n t e r e s s e l o s i g k e i t oder Gleichgül t igkei t ; d ie Schärfe 
der englisch-russischen u n d der engl isch-f ranzös ischen Gegensätze h ä t t e ein 
solches Verha l ten auch ga r nicht e r l a u b t . Der zum gef lüge l ten W o r t gewordene 
Aussp ruch Disraelis: »Antwerpen u n d K o n s t a n t i n o p e l sind die einzigen 
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P u n k t e , fü r die wir In te resse haben«, 5 5 b rach te n i c h t n u r die Über legenhei t 
de r br i t i schen Dip lomat i e , sondern auch ihre P r o b l e m e zum A u s d r u c k . Für 
den Schutz der beiden P u n k t e wünsch t e die engl ische Dip lomat ie in der 
gegebenen vo r t e i l ha f t en Lage so zu k ä m p f e n , daß sie m i t keinem der Rivalen 
ein Bündnis zu schließen genöt ig t sei, u n d was noch wesent l icher war , mit 
ke inem der Riva len sich in einen Kr ieg einlasse. E n g l a n d suchte d u r c h die 
geeignete K o m b i n a t i o n de r Isol ierung und des d ip lomat i schen D r u c k s die 
i hm günst igen Verhäl tn isse au f r ech t zue rha l t en . 
Diese Ü b er legungen machen die lauen und k ra f t lo sen Versuche der 
englischen Dip lomat ie zur Verh inde rung des Krieges ve r s t änd l i ch . »Le cabinet 
de St . J a m e s fera son possible sous fo rme d 'av i s et conseils , mais sans in te rveni r 
d i r ec temen t p o u r ca lmer p a r t o u t . . ,«,56 e rk lä r te der englische Außenmin i s t e r 
Granvi l le . Die scheinbare Energielosigkei t ist n icht e ine Folge des Personen-
wechsels in der F ü h r u n g der auswär t igen Angelegenhei ten (der Außenmin i s t e r 
Claredon s t a rb gerade zu Beginn der Krise), s o n d e r n das R e s u l t a t einer 
außenpol i t i schen K o n z e p t i o n . Granvil le wäre es, ebenso wie seinem Vorgänger 
wi l lkommen gewesen, ohne einen F inger rühren zu müssen , eine Niederlage 
des Belgien bed rohenden Riva len zu e r leben . »Le s e n t i m e n t public es t au jour -
d ' h u i unan ime à considérer l ' empereur Napoléon comme l ' au teur d 'une aggression 
in jus t i f i ab le , en t repr i se u n i q u e m e n t p o u r satisfaire son ambi t ion et ses in térê ts 
personnels et à fa i re peser u n i q u e m e n t sur le G o u v e r n e m e n t f rança is t o u t e la 
responsibi l i té des m a u x de la guerre«,5 7 beschreibt die S t immung in Eng land 
der Londoner B o t s c h a f t e r der Monarchie , um schließlich h i n z u z u f ü g e n : 
» Q u a n t au Cabinet anglais , je ne dou te pas qu'i l p a r t a g e , dans une cer ta ine 
mesure , les impress ions d u public.«5 8 Das im E n t s t e h e n begriffene vere inte 
Deu t sch land sollte in E n g l a n d s P länen ohnehin eine wichtige Rolle spielen, 
d . h . an Stelle des schwächer werdenden Österreichs R u ß l a n d und F rankre i ch 
d a s Gegengewicht hal ten. 5 9 (Daß Deu t sch land e inmal die Hand a u c h gegen 
E n g l a n d e rheben würde , d a r a n h ä t t e in den sechziger J a h r e n im Inselreich 
noch n iemand gedach t . ) 
Wenn auch der A u s b r u c h des f ranzös i sch-preußischen Krieges Eng lands 
In te ressen n ich t b e r ü h r t h a t t e , und eine Niederlage Frankre ichs in seine 
P l äne paß te , an der Lokal is ierung des Krieges war es doch außerorden t l i ch 
in teress ier t . »Wir w u ß t e n , d a ß in Österreich eine gewisse Tendenz vo rhe r r sch te , 
wohl nicht allein zu h a n d e l n , aber wofern die Verhäl tn isse sich günst ig ges ta l ten 
5 5
 K. R H E I N D O R F : England und der Deutsch-Französische Krieg 1870—1871. Leipzig, 
1923, S. 47. 
36
 Apponyi à Beust. Londres, 10 juillet 1870. HHStA., Wien, Min. des Äußern, Polit. 
Archiv, V I I I . England, Fasc. 74. 
57
 Apponyi à Beust. Londres, 16 juillet 1870. HHStA., Wien, Min. des Äußern, Polit. 




 A. J . P. T A Y L O R : The struggle for mastery in Europe. Moskau, 1958, S. 239. 
376 I. Diószegi 
sol l ten , sich der f ranzösischen Se i te zuzuneigen. Wir w u ß t e n auße rdem, d a ß 
die ers te en tsch iedene A n d e u t u n g einer Abs ieb t , diese N e i g u n g zu verwirk-
l ichen, R u ß l a n d als Bundesgenossen Deu t sch lands ins Fe ld br ingen w ü r d e . 
W a r dies nicht e t w a eine f u r c h t b a r e Aussicht f ü r E u r o p a ? « , 0 0 sagte n a c h 
Kr iegssch luß Minis te rpräs iden t Gladstone im U n t e r h a u s . E s ist k a u m zu 
g lauben , daß der englische P remie r f ü r Eu ropa ganz allgemein besorg t gewesen 
w ä r e . Nach der ganz realen Beur te i lung der br i t ischen Dip lomat i e wäre 
E n g l a n d s N e u t r a l i t ä t , falls Ös te r re ich-Ungarn u n d Ruß land ins Feld gezogen 
w ä r e n , nicht zu w a h r e n gewesen. Die russ isch-preußische Koal i t ion h ä t t e 
woh l den Sieg davonge t r agen , u n d dieser Sieg h ä t t e die europä ische L b e r m a c h t 
R u ß l a n d , dem kon t inen t a l en H a u p t r i v a l e n E n g l a n d s , ges icher t . Dies h ä t t e 
abe r das E n d e der »splendid i so la t ion« u n d neue Kriege f ü r Eng land zur 
Folge gehab t . Das wohl würden die » f u r c h t b a r e n Auss ichten« gewesen sein, 
v o n denen der englische Minis te rpräs ident gesprochen h a t t e . 
I m M i t t e l p u n k t der engl ischen Pläne zur Lokal is ierung des Krieges 
s t a n d Ös te r re i ch -Ungarn . Das Fo re ign Office v e r f ü g t e über genaue In fo rma t io -
nen da rübe r , d a ß das Zarenreich seine N e u t r a l i t ä t vom V e r h a l t e n der Monar-
chie abhängig g e m a c h t habe. Die englische Diplomat ie b l ieb aber in den 
kr i t i schen Ju l i t agen t ro t zdem r u h i g , denn n a c h i h r e m — völlig real is t ischen — 
Ermessen waren die Vorausse tzungen fü r den Kr iegse in t r i t t Österreich-
U n g a r n s vor läuf ig n i c h t v o r h a n d e n . Als sich abe r Bismarck an fangs A u g u s t , 
vo r den österreichischen Kr iegsvorbere i tungen erschrocken, m i t der Bi t t e a n 
L o n d o n wand te »e rns t e Vors te l lungen und W a r n u n g e n in W i e n und F lo renz 
zu machen« , 6 1 l ieß Granville d e n österreichischen Gesand ten sofor t zu s ich 
b i t t e n . Noch a m gleichen Tag ü b e r m i t t e l t A p p o n y i die engl ische W a r n u n g : 
» D a n s l ' in térê t d u b o n accord e n t r e les neut res e t a f in de ci rconscr i re la guer re , 
lo rd Granville Vous prie d ' ê t r e su r Vos gardes« 6 2 an B e u s t . Als die E in -
mischungsp läne Österreichs b e k a n n t geworden waren, w a r es gerade die 
engl ische Dip lomat i e , die ihren E i n f l u ß am n a c h d r ü c k l i c h s t e n f ü r Österreichs 
N e u t r a l i t ä t ge l tend mach te . 
3. 
Der gemeinsame Minis te r ra t ha t t e n u n zu en tsche iden , wie sich die 
Monarch ie i n m i t t e n der von versch iedenen e i n a n d e r en tgegengese tz ten Rich-
t u n g e n ausgeüb ten innen- und außenpo l i t i schen E inwi rkungen verha l t en solle. 
A m 18. Jul i 1870 t r a t dieses O r g a n in Wien z u s a m m e n , u m n a c h A u s t a u s c h 
der verschiedenen Meinungen e inen fü r alle ve rp f l i ch t enden E n t s c h l u ß zu f a s sen . 
An den Be ra tungen n a h m e n u n t e r dem Vorsitz des Herrschers die Minister f ü r 
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gemeinsame Angelegenhei ten , die Minis te rpräs identen Zis le i thaniens (Öster -
reich) und Trans le i than iens ( U n g a r n ) und — anges ichts des mi l i tär ischen Cha-
r ak t e r s der Frage — auch der Genera l inspek to r des Heeres te i l . Infolge d e r 
personalen Z u s a m m e n s e t z u n g des Minis terra ts w a r e n an der Besprechung v o m 
18. Ju l i sämtl iche f ü h r e n d e R i c h t u n g e n des Österre ich-ungar ischen pol i t ischen 
Lebens ve r t r e t en . Zah lenmäßig is t die » H o f p a r t e i « in der Pe rson des Her rschers , 
des Erzherzogs A lb rech t und des к . u. k. Kr iegsminis ters K u h n am s t ä r k s t e n 
v e r t r e t e n . I m N a m e n der D e á k - P a r t e i n e h m e n der ungarische Minis terpräsi -
den t Andrássy u n d der gemeinsame F i n a n z m i n i s t e r L ó n y a i am V e r h a n d -
lungst isch P la tz . Die V e r t r e t u n g der Ver fassungspar te i m ü s s e n Beust, d e r 
gemeinsame Außenmin i s t e r , u n d — kra f t se ine r Stellung — Potocki , d e r 
Min is te rpräs iden t de r österreichischen Re i chshä l f t e ü b e r n e h m e n . Es w a r 
a n z u n e h m e n , d a ß die V e r t r e t e r der ve rsch iedenen R i c h t u n g e n d a n a c h 
t r a c h t e n würden , den Bes t r ebungen ihrer e igenen Partei — m i t Berücks icht i -
gung der gegebenen außen- und innenpol i t i schen Lage — G e l t u n g zu ve r schaf -
fen , soweit sie i m s t a n d e sein w ü r d e n , diese Bes t r ebungen mit d e n eigenen a u ß e n -
pol i t ischen P länen in E ink lang zu bringen, fa l l s sie ü b e r h a u p t über eine se lb-
s tändige außenpol i t i sche K o n z e p t i o n v e r f ü g t e n . 
Vom Her r scher kann dies k a u m b e h a u p t e t werden. Seine Person ist d e n -
noch außero rden t l i ch wicht ig: die eigenart ige s taa t s rech t l iche E in r i ch tung d e s 
Dual i smus b e w a h r t e nämlich d e m Herrscher in mancher H ins i ch t seinen abso -
lut is t i schen E i n f l u ß . 0 3 Aus verschiedenen Quel len geht e in s t immig hervor, d a ß 
er ein Anhänger de r Revanche w a r . »Der K a i s e r wollte die Revanche« , 6 4 s a g t e 
im H e r b s t 1870 B e u s t . »Der Ka i se r wünscht d e n Krieg herbe i , u m Kön iggrä t z 
gu tzumachen« , 6 5 me in t e A n d r á s s y noch vor d e n Ereignissen. Es scheint, d a ß 
der Herrscher den f ranzösisch-preußischen K r i e g als eine güns t i ge Gelegenheit 
zur D u r c h f ü h r u n g der Revanchep läne b e t r a c h t e . » I c h bitte d a s P fe rde -Aus fuh r -
ve rbo t zu be t re iben , sonst h a b e n wir im gegebenen Fall keine Pferde« 6 6 — d iese 
B e m e r k u n g m a c h t er schon a m 12. J u l i a n d e m Rand eines Ber ich tes über d ie 
f ranzösischen Kr i egsvo rbe re i t ungen . Am V o r a b e n d des Kr ieges äußer te s ich 
über die Ans ich ten des Kaisers d e m f ranzös i schen Geschäf t s t räger gegenüber 
auch der A d j u t a n t Bellegarde in diesem S i n n e . 
Von den, an der B e r a t u n g t e i l nehmenden zwei hohen Off iz ieren wissen 
wir gleichfalls, d a ß sie zu den Be fü rwor t e rn d e r Revanche g e h ö r t e n . E rzhe rzog 
Albrech t h a t t e ge rade vor Kr iegsausbruch d ie Arbeit an e i n e m gemeinsamen 
6 3
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f ranzösisch-ös ter re ichischen s t ra tegischen Plan beende t . 6 8 Als Genera l inspek-
to r des Hee re s , ha t er ke in übermäßiges Ver t r auen z u m österreichischen Heer , 
und will de sha lb die österreichischen Kr iegsabs ich ten vor dem E i n t r e f f e n 
f ranzösischer S iegesnachr ich ten nicht v e r r a t e n . Wir wissen aus g l aubwürd ige r 
Quelle, d a ß sich der E r z h e r z o g noch M i t t e Ju l i gegen j e d e T r u p p e n k o n z e n t r a -
t ion wand te . 6 9 Der zwei te Vert re ter de r Armee, der к . u . k. Kr iegsmin is te r 
K u h n — ebenfa l l s ein A n h ä n g e r der Revanche idee — h ä l t dagegen die f ranzös i -
sche b e w a f f n e t e Macht f ü r schwach u n d wünscht z u r Verh inderung eines 
schnellen preußischen Sieges ein mögl ichs t rasches E ingre i fen der Monarch ie . 
I m Jul i 1870 un t e rb re i t e t e er dem H e r r s c h e r ein M e m o r a n d u m , in w e l c h e m er, 
ges tütz t au f e rns te pol i t i sche und mi l i tä r i sche Gründe, f ü r ein dr ingendes Ein-
schreiten e i n t r a t . 7 0 
Die zwei »Zivilen« des Kronra tes h a t t e n bis zu d i e sem noch ke inen beson-
deren E i n f l u ß auf die L e n k u n g der Außenpo l i t i k a u s g e ü b t . Der g e m e i n s a m e 
F inanzmin i s t e r Lónyai g e h ö r t zu j enem Te i l der D e á k - P a r t e i , der die höchs t e 
Gefahr f ü r die Monarchie in Preußen e rb l i ck t , und d e m e n t s p r e c h e n d s t a rk 
f ranzosenf reundl ich und m ä ß i g russenfe indl ich gesinnt i s t . E r wünschte F r a n k -
reichs Sieg u n d glaubte a u c h an diesen, doch war er — in erster L in ie von 
ungar ischen Ges i ch t spunk t en geleiten — , gegen die E inmischung der Monar -
chie. »Got t gebe, daß der gegenwärtige K r i e g uns ve r schone , wir h a b e n den 
Frieden d u r c h a u s nötig«,7 1 schrieb er in j e n e n Tagen. P o t o c k i , der P r ä s i d e n t des 
ös terre ichischen K a b i n e t t s , ve r t r i t t den r e c h t e n Flügel de r Ver fassungspar te i 
und s teht in manche r H i n s i c h t der » H o f p a r t e i « nahe. P reußenfe ind l i chke i t und 
eine daraus resul t ie rende f r anzosen f r eund l i che Gesinnung bes t immen se ine Stel-
l u n g n a h m e ; t r o t z seiner A b s t a m m u n g a u s dem poln ischen Adel ist er b e r e i t , 
gegen P r e u ß e n sogar mi t R u ß l a n d zu kooperieren. 7 2 
Der ungar i sche Minis te rpräs ident G y . Andrássy v e r f ü g t , im Gegensa t z 
zu den hier bere i t s e r w ä h n t e n Mitgliedern des K r o n r a t e s , über se lbs t änd ige 
u n d p l a n m ä ß i g e außenpol i t i sche Konzep t i o n en . In der deutschen Po l i t i k ver-
t r a t er im wesent l ichen die gegensätzl ichen Ansichten d e r Deák-Par te i . E ine r -
seits b e f ü r c h t e t e er die preußische E x p a n s i o n , und e ine Auswei tung des Bis-
marckschen Machtbere ichs auf Süddeu t sch l and wäre s e h r gegen seine Abs ich-
t e n gewesen. »Les Hongrois ne veulent p a s servir des r a n c u n e s , mais le m o m e n t 
v iendra où la Prusse se m e t t r a dans son t o r t ; elle é t e n d r a la main sur B a d e n , 
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le W ü r t t e m b e r g , la Bavière . Alors t o u s nos Al lemands se ron t j u s t e m e n t i r r i tés , 
nos Hongro i s a u ron t in té rê t à les souteni r .« 7 3 Mit diesen W o r t e n u m r i ß er seine 
A n s c h a u u n g e n e inem französischen Pol i t iker gegenüber . Anderse i t s w ide r se t z t e 
er sich — dies v e r r ä t schon das obige Z i t a t — den sinnlosen R e v a n c h e p l ä n e n , 
ja selbst einer p rovoka t iven Pol i t ik P r e u ß e n gegenüber . »Ceux qui songeaient 
à p r end re une r evanche des succès de la Prusse , é ta ien t n o m b r e u x . J e ne blâ-
mais pas ce s en t imen t , mais je le combat ta i s« , 7 4 äußer te er sich über die eigene 
Tä t igke i t . Zweifellos war Andrássys Abne igung gegen eine R e v a n c h e von 
ungar i schen Ges ich t spunk ten gelei tet . Auch er te i l te die Ans icht , d a ß die 
Wiede rgewinnung der deu tschen Hegemonie den besonderen ungar i schen 
In te ressen zuwider laufe . Seine E i n w ä n d e en t spr ingen aber n u r zum Teil aus 
ungar i schen E r w ä g u n g e n , sie f u ß e n mindes tens in demselben Maße au f der 
»Reichsidee«. » N u n m e h r , wo wir im Orient b e d r o h t s ind, gehör t die E r h a l t u n g 
der d e u t s c h e n Stel lung ü b e r h a u p t zu den Unmögl ichkei ten«, 7 5 sag te er zu 
B. Orczy . András sy k o n n t e also eine R e v a n c h e vor allem deshalb n i c h t gut -
he ißen , weil er die Sch lagkra f t des Reiches auf ein anderes Gebiet konzen t r i e -
ren woll te . 
I m M i t t e l p u n k t der außenpol i t i schen Konzepzionen des ungar i schen 
Min is te rp räs iden ten s t a n d die russisch-slawische P rob l ema t ik . Alle übr igen 
Über legungen waren f ü r ihn d a v o n abhäng ig . » R u ß l a n d ist sein Gedanke f r ü h 
und spä t« , 7 6 no t ie r te sich von ihm der preußische Generalkonsul in P e s t . »Ganz 
gegen den Osten m u ß die A u f m e r k s a m k e i t des Reiches ger ichte t sein«, und 
» Im Osten müssen wir uns sichern«,7 7 e rk lä r t e er hei mehre ren Gelegenhei ten . 
In diesem »gegen Osten ger ichte t sein« war die häu f ig ausgesprochene Losung 
»Rache f ü r Világos« n u r Dekora t ion . A n d r á s s y b e f ü r c h t e t e eine russische 
Agression. » R u ß l a n d wird uns angre i fen , sobald es seine E isenbahnl in ien aus-
gebau t ha t« , 7 8 e rk lä r te er. Dabei b e f ü r c h t e t e er auch die Fes t igung der Bezie-
hungen zwischen der zar is t ischen Außenpo l i t ik und der slawischen na t iona len 
Bewegung , die seiner Ansicht nach ebenfal ls eine tödl iche Gefahr f ü r die 
Monarchie bedeu te te . 7 9 Und schließlich müsse die A u f m e r k s a m k e i t gegen Osten 
ger ichte t sein, denn dar in bes tehe die geschichtl iche Mission der Monarch ie . 
Seine Ans ich t über Österreichs Mission fo rmul ie r t er mi t den W o r t e n : »Öster-
reichs Aufgabe bleibe es nach wie vor , ein Bollwerk gegen R u ß l a n d zu b i lden , 
und n u r solange es diese Aufgabe erfül le , sei sein Bes t and eine europäische 
Nothwend igke i t« . 8 0 
7 3
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Wie kann m a n die russisch-slawische Gefahr abwehren ? András sys 
Mi t t e l da fü r ist de r P r ä v e n t i v k r i e g . »Auch A n d r á s s y e r ach t e t einen siegreichen 
Kr i eg fü r die Monarchie als n o t w e n d i g ; dieser Kr ieg darf aber nu r gegen den 
Russen ausge t ragen werden, u n d mi t e inem Sieg würden wir die russische 
Mach t brechen«, 8 1 l iest man im Tagebuch einer i h m nahes t ehenden Persönl ich-
ke i t . Der Z u s a m m e n s t o ß schweb t ihm freilich n ich t in der F o r m eines Öster-
re ich-russ ischen Duells vor . N i c h t nur , weil er R u ß l a n d f ü r mi l i tär isch s tä r -
ker hiel t , sondern weil er es — en t sprechend seiner Auf f a s sung über die 
geschichtl iche Mission der Monarch ie — gerne gesehen h ä t t e , wenn dieser Kr ieg 
als eine europäische Angelegenhei t ausge t ragen worden wäre . »Sans ini t ier le 
p r emie r Ministre Hongrois a u x deta i ls de la nego t ia t ion . . . je suis p a r v e n u 
à m e t t r e d 'accord avec lui sur la pol i t ique à suivre«,8 2 l au t en die Wor te , mi t 
d e n e n Beust Andrá s sys S t e l lungnahme bei j e n e n Verhand lungen cha rak te r i -
s ier t , die ein Österreich-französisches Bündnis gegen R u ß l a n d zus t ande br in-
gen soll ten. Dem in Wien wei lenden Herzog Napo leon gibt András sy selbst den 
R a t , »in einem B ü n d n i s mi t Österreich u n t e r d e m Vorwand der Bef re iung 
Polens Ruß land anzugrei fen«. 8 3 
Sympa th ie m i t F rankre i ch , Angst vor österreichischer R e v a n c h e p l ä n e n , 
Bere i t scha f t zu e inem Krieg gegen Ruß land sind auch im Ju l i 1870 fü r András -
sys Verhal ten m a ß g e b e n d . » N e u t r a l i t ä t allein k a n n unseren In teressen dienen«,8 4 
schre ib t er beim Ausb ruch des Krieges an Orczy . »Sollte sich die Kons te l la t ion 
güns t ig zeigen, so werden wir R u ß l a n d so lange reizen, bis es uns angreif t« , 8 5 
ä u ß e r t er sich K á l l a y gegenüber nach dem Kr iegsausb ruch . Andrássy m u ß vor 
den Verhand lungen im Interesse des vorzulegenden Ak t ionsp rog ramms genau 
e rwägen , ob es w e r t sei, die g r e i f b a r e n Vorteile der N e u t r a l i t ä t den möglichen 
Er fo lgen eines Kr ieges gegen R u ß l a n d zu op fe rn . 
Die wicht igs te Persönl ichkei t bei den B e r a t u n g e n ist ohne Zweifel Fr ied-
r ich Fe rd inand B e u s t , der Außenmin i s t e r der Monarchie . D e m Außenmin i s t e r , 
den Met ternich e i n m a l angebl ich den »poli t ischen Sei l tänzer« nannte , 8 6 p rophe-
zeite das »Pest i Nap ló« anläßl ich seiner Nieder lassung in Österre ich: »er wird 
hier gewiß nicht au f Rosen g e b e t t e t sein«.87 Das f ü h r e n d e B l a t t der D e á k - P a r t e i 
weis t auch da rauf h in , daß ihn die Kirche u n d das Militär »ebensowenig un t e r -
s t ü t z e n wird«, wie die Ar i s tokra t i e und die Bürok ra t i e , u m schließlich voller 
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Zweifel an den Zukunf t sauss i ch ten des Ministers, die F r a g e zu s t e l l en : »Au-
wen gedenkt sich der neue Minister zu s t ü t z e n gegen so viele na tü r l i che Widerf 
sacher«? 8 8 Der Publizis t erwies sich j e d o c h als schlechter P r o p h e t . E r übe r sah , 
d a ß der b e d e u t e n d e F a k t o r des österreichischen pol i t i schen Lebens , die Ver-
fa s sungspar t e i , die B e r u f u n g Beusts , »eines geistreichen Ver t re ters des groß-
deu t schen Gedankens«, 8 9 n i ch t nur w ü n s c h t e , sondern geradewegs in d ie Wege 
lei te te . E r t ä u s c h t e sich a u c h insofern, als es dem neuen Minister ge lang , durch 
seine ant ikler ikal- l iberale Pol i t ik die vo rhandene Bas i s zu fes t igen , durch 
Zus t andeb r ingen des Ausgleiches die zweife lnden U n g a r n zu gewinnen, u n d die 
Basis auf diese Weise sogar bedeu tend zu verbre i te rn . 9 0 
D a ß Beus t die Außenpol i t ik der Monarchie in e ine preußenfe indl iche 
R i c h t u n g we i t e r führen werde , da ran zweifel te n i e m a n d . Seine persönl ichen 
Gefühle , seine ganze poli t ische L a u f b a h n gaben zu dieser A n n a h m e reichlich 
Anlaß . E in ige Monate zuvor h a t t e es de r preußische Kanz le r abge l ehn t , ihn 
an der Spi tze der sächsischen Fr iedensdelegat ion als V e r h a n d l u n g s p a r t n e r anzu-
e rkennen . Als sächsischer Außenmin i s t e r s t a n d Beust se i t 1849 in a l len inter-
na t iona len F ragen an der Seite Österre ichs . Schwarzenberg n an n t e ihn in diesen 
J a h r e n »seinen bes ten Leu tnan t« . 9 1 Seiner Österreich-freundlichen Po l i t i k setzte 
er die K r o n e auf , als er 1866 Sachsen a n Österreichs Sei te gegen P r e u ß e n in 
den Kr ieg e in t r e t en ließ. 
Als B e u s t im H e r b s t 1866 in österreichische Diens te t r a t , m u ß t e er sich 
die Frage s te l len, ob die i n t e rna t iona l en u n d die innerös ter re ichischen Voraus-
se tzungen f ü r die W e i t e r f ü h r u n g einer p reußenfe ind l i chen Polit ik v o r h a n d e n 
waren . D a ß die in t e rna t iona len Verhä l tn i sse dafür güns t i g gewesen wären , 
b e h a u p t e t e Beus t sogar n a c h der Nieder lage : »So lange F rank re i ch u n d P r e u ß e n 
sich als ebenbür t ige Mäch te gegenübe r s t anden , wobei de r Ausgang e ines mög-
lichen Krieges keineswegs in der den e inge t re tenen Er fo lgen en t sp rechenden 
Weise vorauszusehen war , wäre es ge radezu unv e ran tw o r t l i ch fü r uns gewesen, 
die Vorthei le unserer S te l lung aus der H a n d zu geben u n d dadu rch die Chancen 
f ü r eine güns t igere Z u k u n f t zu verderben«, 9 2 schrieb er in e inem seiner V o r t r ä g e . 
Hinsicht l ich der inneren Verhäl tn isse Österre ichs k o n n t e er sich aber ke ine so 
e indeut ige A n t w o r t auf die gestellte F r a g e geben. Wir wissen berei ts , d a ß die 
» H o f p a r t e i « bedingungslos f ü r jede preußenfe indl iche Po l i t i k e in t ra t . Die Angs t 
der D e á k - P a r t e i vor einer preußischen Annexion und die Bismarckfe indl ich-
kei t der Ver fassungspar t e i u n t e r s t ü t z t e n diese polit ische Richtl inie ebenfa l l s . 
Wir wissen abe r auch, d a ß er mi t zah l re ichen Ta t sachen rechnen m u ß t e , die 
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l egungen der D e á k - P a r t e i über die deutsche H e g e m o n i e und au f die z u n e h m e n d e 
K r ä f t i g u n g der na t i ona l en G e f ü h l e der Ver fas sungspa r t e i h inzuweisen. B e u s t 
m u ß t e Ziele u n d Wege seiner p reußenfe ind l i chen Poli t ik so fes t legen, d a ß sie 
die Interessen ke ine r der f ü h r e n d e n Par te ien ver le tze , und , was f ü r ihn beson-
de r s wichtig w a r , seine Ziele u n d Wege m u ß t e n m i t den Bes t r ebungen der Ver -
fassungspar te i , d ie j a die innere Basis für Beus t s Stel lung da r s t e l l t e , zumindes t 
in großen Zügen ü b e r e i n s t i m m e n . Die Zurücke robe rung der d e u t s c h e n Hegemo-
nie h ä t t e wohl die » H o f p a r t e i « bef r iedig t , doch h ä t t e sie sowohl den Abs ich ten 
de r ganzen unga r i s chen he r r s chenden Klasse, d ie u m den Dua l i smus b a n g t e , 
gegenübe rges t anden , als auch d e n e n der Ver fassungspar t e i , d ie sich mi t d e r 
n a c h 1866 e n t s t a n d e n e n Lage abge funden h a t t e . Beus t e rwäg t die Lage real i -
s t i sch und schl ießt aus seiner Po l i t ik den G e d a n k e n an die W i e d e r e r w e r b u n g 
der deutschen Hegemonie aus, die nach seiner Me inung : » . . . f ü r die Monarchie 
in ihrer Gesamthe i t vielleicht n o c h größere Schwier igkei ten i m Gefolge h a b e n 
w ü r d e , als die j e t z ige Ausschl ießung Öster re ichs . . ,«93 Die Forderung , d e n 
P r a g e r Frieden zu bewahren , sowie die Main-Lin ie zu h a l t e n , bi ldete dagegen 
d e n F u n d a m c n t a l s a t z der d e u t s c h e n Poli t ik sowohl der D e á k - als auch d e r 
Ver fa s sungspa r t e i ; der mit den inneren Verhä l tn i ssen k lug rechnende B e u s t 
m a c h t deshalb a u c h diese G r u n d s ä t z e zum H a u p t z i e l seiner deu t schen Po l i t i k . 
» W a s dagegen die süddeu t sche Frage be t r i f f t , so liegt es au f der Hand , d a ß 
Österreichs en tsch iedenes In t e re s se dahin g e h t , die Ausb re i t ung des N o r d -
deu t schen B u n d e s über Süddeu t sch land zu verh indern«, 9 4 s ch re ib t er in e ine r , 
d e n Umriß seines außenpo l i t i schen P r o g r a m m s e n t h a l t e n d e n Denkschr i f t . Z u r 
E r re i chung dieses Zieles h ä t t e die »Hofpar te i« ge rn ein f ranzösisch-österre ichi-
sches Bündnis u n d einen d a r a u s resul t ie renden Kr ieg gegen P r e u ß e n gesehen . 
D o c h Beust will diesen Weg a u s innenpol i t i schen E r w ä g u n g e n nicht e inschla-
gen . »Si la guer re vena i t à s ' a l l umer sur le R h i n à propos de la question al le-
m a n d e , notre concours de p r i m e abord d e v e n a i t sinon impossible , du moins 
f o r t difficile,«95 h e i ß t es in seiner Antwor t auf e in Bündn i sangebo t der F r a n z o -
sen . Aber ein B ü n d n i s mi t F rankre i ch k o n n t e man doch n ich t endgü l t ig 
abschlagen; es w a r schließlich die einzige außenpol i t i sche Bas i s , auf die m a n 
sich s tützen k o n n t e , wenn m a n die preußenfe indl iche Linie n o c h hal ten wol l t e . 
B e u s t t r i t t m i t e inem übe r ra schenden , aber a u s den österreichischen i n n e r e n 
Verhäl tnissen logisch folgenden Gegenvorschlag auf den P l a n : Österreich u n d 
F rank re i ch sol l ten in den ös t l ichen Angelegenhei ten ein B ü n d n i s eingehen u n d 
die deutsche F r a g e auf dem f ü r Österreich güns t igeren »öst l ichen T e r r a i n « 
zu r E n t s c h e i d u n g br ingen: »Si la question d ' O r i e n t d e v i e n t une cause de 
guer re , la s i t u a t i o n se modif ie , a u contraire , d ' u n e manière f o r t a v a n t a g e u s e . 
L a position de la Prusse est, d a n s ce cas, aussi mauva i se qu 'e l le est bonne d a n s 
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la ques t ion al lemande.« 9 6 Es ist k la r , d a ß Beust diese Lösung in e r s t e r Linie 
mi t R ü c k s i c h t auf die deutsch-ös ter re ich ische Bevö lke rung a n s t r e b t e ; infolge 
ihrer Russenfe indl ichke i t h ä t t e er a b e r mi t ihr auch bei den U n g a r n durch-
dr ingen k ö n n e n . Wir k ö n n e n noch h inzu fügen , d a ß Beus t , der bei de r Wahl 
seiner pol i t i schen Ziele u n d Wege die F o r d e r u n g e n der inneren K r ä f t e f a k t o r e n 
s te t s we i tgehend berücks ich t ig te , in d iesem Falle auch seiner e igenen Über-
zeugung keine Gewalt a n z u t u n b r a u c h t e . Seine S ta tus -quo-Pol i t ik in de r deut-
schen F rage war nur eine Fo r t s e t zung de r von ihm zwei J a h r z e h n t e h indurch 
befolg ten Tr ias -Lösung, u n d der G e d a n k e an einen Krieg im Os ten lag 
ihm schließlich als e inem »Gelegenheits l iberalen« (ähnlich seinen österrei-
chischen Gesinnungsgenossen) d u r c h a u s nicht f e rn . Die T a t s a c h e , daß 
der Außenmin i s t e r seine Os t -Konzep t ion nicht real is ieren konn te (Österreich 
und F r a n k r e i c h schlössen 1869 n u r e inen konsu l t a t i ven P a k t ) , w a r f ü r ihn 
kein An laß , an seinen Zielsetzungen u n d poli t ischen Methoden i rgend e twas 
zu ände rn . 
N a c h all dem erschein t es uns d u r c h a u s logisch, d a ß Beust F rank re i chs 
Vorgehen, aus der T h r o n k a n d i d a t u r eines Hohenzol lern , »aus dieser u r sp rüng-
lich spanischen Frage, d u r c h sein A u f t r e t e n ein deutsches Problem geschaffen« 
und d a d u r c h einen Eingr i f f Österreichs »schon mi t Rücks ich t auf die eigene 
deu tsche Bevölkerung unmögl ich g e m a c h t zu haben«, 9 7 mißbil l igte. Beus t lei-
s te te zwar in dieser Angelegenhei t F r a n k r e i c h sowohl in Berlin als auch in 
Madrid d ip lomat i schen Be i s t and , doch war er m i t allen Mit teln b e m ü h t , 
F rankre i ch von einem Kr ieg un te r den gegebenen ungüns t igen Verhäl tn issen 
z u r ü c k z u h a l t e n . E r such te F rank re i ch haup tsäch l ich dadurch v o n diesem 
Schri t t a b z u h a l t e n , d a ß er e rk lär te , Ös ter re ich sei — wenigstens v o r l ä u f i g — 
nicht in der Lage , sich an dem Krieg zu betei l igen. »Une a t t i t u d e b ienvei l lan te 
pour la F rance , la résolut ion de ne pas s ' en tendre avec une au t re Pu issance , 
voilà t ou t ce que le Gouvernemen t de l ' E m p e r e u r peut p r o m e t t r e a u j o u r d ' h u i , s'il 
ne veu t pas ê t re dément i p a r le s e n t i m e n t général«,9 8 e rk l ä r t er offiziell a m Vor-
abend des Krieges . Als abe r der Krieg n i c h t mehr abzuwenden war , k ü m m e r t e 
sich Beus t vers tändl icherweise weniger u m die U m s t ä n d e seines E n t s t e h e n s , 
v ie lmehr war er bes t reb t , ihn zur Verwirk l ichung der Ziele seiner deu t schen 
Poli t ik zu b e n u t z e n . D a z u m u ß t e der Außenmin i s t e r die Aussichten des Krie-
ges genau abwägen , die Möglichkeiten analys ieren , wie sieh Österreich günst ig 
vom Kriege fe rnha l t en k ö n n e , und sich gleichzeitig über legen, oh die inneren 
u n d äußeren Vorausse tzungen v o r h a n d e n seien, den gegebenen Kr i eg im 
Wes ten in einen -— n a c h seiner Me inung — vor t e i lha f t en Ostkr ieg überzu-
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Da wir die außenpo l i t i schen Konzep t ionen u n d Bes t r ebungen der Teil-
n e h m e r kennen, wird es uns na tü r l i ch erscheinen, d a ß der gemeinsame Minister-
r a t v o m 18. Ju l i be i wei tem n ich t so d ramat i sch verl ief , wie ihn die bürger l iche 
Geschichtsschre ibung dars te l l te . I n der G r u n d f r a g e näml ich , ob die Monarchie 
i m gegebenen Augenbl ick in den Krieg e in t r e t en solle oder n i ch t , her r sch te 
völliges E i n v e r s t ä n d n i s : jeder Tei lnehmer a n t w o r t e t e mi t e inem eindeut igen 
Ne in . Auch w ä h r e n d der Diskussion t re ten sämt l i che Redner f ü r die Nichte in-
mischung ein, und alle beg ründen diese S t e l lungnahme mit den Bes t rebungen 
ihrer Pa r t e i oder de r durch sie ve r t r e t enen Klasse sowie mi t ihrer eigenen 
Auf fassung . 
Die Revanche-Pol i t ike r der »Hofpa r t e i« müssen aus mil i tär ischen Grün-
den auf eine sofor t ige E inmischung verz ichten . Der Herrscher spr icht d a v o n , 
d a ß die Mobi lmachung bei d e m gegebenen Heerese rgänzungssys tem der 
Monarchie sechs W o c h e n beansp ruche . Erzherzog Albrecht k o m m t zu folgen-
den Fes t s te l lungen: »Nach E r l a s sung der E inbe ru fungso rd re s gingen 8 Tage 
ver loren , bis die M a n n s c h a f t i m Ergänzungsbez i rke ve r sammel t sei, weitere 14 
Tage seien er forder l ich , bis sie be im Regimente e in t re f fe , dazu k o m m e noch die 
Zeit des Aufmarsches auf den Opera t ions -Schaup la tz . I m güns t igs ten Falle u n d 
w e n n der P f e r d e - E i n k a u f gut von S ta t t en gehe, b rauche m a n 40 Tage.«9 9 
An dem schwerfäl l igen Mobil is ierungssystem der Monarchie schei te r te auf diese 
Weise von vornhere in jede r a sche mili tärische Akt ion . Dies m u ß selbst de r 
sons t zum schnellen Eingrei fen d rängende к . u . k . Kr iegsminis ter K u h n akzep-
t i e ren . Nach Albrech ts Meinung sprechen auch a n d e r e Gründe f ü r ein Z u w a r t e n . 
E r e rwähn t R u ß l a n d , »welches wir bei unseren Entsch lüssen im Auge beha l t en 
müssen« . Der E rzhe rzog wa rn t e also auch im Hinb l i ck auf R u ß l a n d vor e iner 
übere i l ten Akt ion gegen P r e u ß e n . 
Der zis lei thanische Minis terpräs ident P o t o c k i ist infolge seiner Ste l lung 
gezwungen, die Meinung der deutsch-ös ter re ichischen Bevölkerung , l e t z ten 
E n d e s den S t a n d p u n k t der Ver fassungspar te i darzulegen. » W e n n es sich u m 
Pass iv i t ä t oder N e u t r a l i t ä t h a n d l e , so könne er nicht l eugnen , daß ers tere 
S t r ö m u n g in den deu t schen P rov inzen , soweit die öffentl iche Meinung zu Tage 
t r e t e , j e tz t die O b e r h a n d habe . E r hal te sich als Minis te r -Präs ident ferner f ü r 
ve rp f l i ch t e t , die S y m p a t h i e n , die in Zislei thanien fü r Deu t sch land bes tehen , 
zu consta t ieren.« 
In konsequen te r F o r t s e t z u n g seiner f r ü h e r e n d ip lomat i schen Tä t igke i t 
v e r t r i t t auch der Außenmin i s t e r Beust den S t a n d p u n k t der Z u r ü c k h a l t u n g . 
E r legt unmißve r s t änd l i ch fes t , d a ß die Monarchie mi t dem zwei ten Kaiserre ich 
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keinen gemeinsamen W e g beschre i ten könne : »Zu einer Allianz mi t F r a n k r e i c h 
würde aber gehören, d a ß wir uns vore rs t über alles v e r s t ä n d i g t h ä t t e n . Es sei 
aber ande r s gekommen , u n d F rank re i ch b e h a u p t e se lbs t , d a ß es d u r c h d ie 
Ereignisse über rasch t w o r d e n sei.« F rankre i ch h a t t e also die W a r n u n g der 
Monarchie u n b e a c h t e t gelassen und h a t es sich n u n selbst zuzuschre iben, den 
Krieg allein beginnen zu müssen . 
Es über rasch t u n s n i c h t , daß sich Lónya i und A n d r á s s y in V e r t r e t u n g der 
D e á k - P a r t e i ebenfal ls f ü r die Nich te inmischung e r k l ä r e n . »Zunächs t müsse 
dah in ges t reb t werden , d a ß die Monarchie keinen Schaden leide, an die Aus-
n ü t z u n g der Krise solle m a n in zwei ter Reihe d e n k e n . I n diesem A n b e t r a c h t e 
wünsche er auch den Sieg der f ranzös ischen Waf f en ,« sag t Lónyai . »Da seien 
im Augenbl icke n u r 2 Ste l lungen mögl ich: en tweder Kr ieg mi t F r a n k r e i c h 
gegen P r e u ß e n , oder N e u t r a l i t ä t . Zu e inem Kriege i m Verein mi t F r a n k r e i c h 
seien wir aber n ich t b e r u f e n , es erübr ige also n u r die Neu t ra l i t ä t , « e rk lä r t 
András sy . 
N a c h dem Zeugnis des Protokol ls vom gemeinsamen Minis terra t waren 
sich also die Persönl ichke i ten , die die Außenpol i t ik de r Monarchie b e s t i m m t e n , 
a m 18. Ju l i 1870 in de r G r u n d f r a g e vo l lkommen e in ig : Ös te r re ich-Ungarn 
k a n n sich in den e n t f a c h t e n Krieg n ich t e inmischen. 
I n Einze l f ragen g a b es jedoch u n t e r den V e r h a n d l u n g s p a r t n e r n wesent-
liche Gegensätze, wie dies schon aus der A r g u m e n t a t i o n he rvorgeh t , mi t der 
m a n die S te l lungnahmen beg ründe t h a t t e . N a c h d e m m a n sich zur vor läuf igen 
Nich te inmischung entschlossen h a t t e , ha r r t e des Minis te r ra tes die wicht ige 
E n t s c h e i d u n g da rübe r , welche außenpol i t i schen, innenpol i t i schen u n d mil i tär i -
schen Schr i t te in V e r b i n d u n g mi t den Kriegsereignissen zu u n t e r n e h m e n 
seien. 
Die Diskussion gal t zunächs t der Fes t legung des mil i tär ischen Verha l t ens . 
I n dieser Frage w u r d e n dre i verschiedene S t a n d p u n k t e l au t . Der ers te , die 
Pas s iv i t ä t , die bis dah in besag te , »es sei bisher abs icht l ich alles ve rmieden wor-
den , was auf die Reg ie rung auch n u r den Schein des Abweichens von der Poli-
t ik der Pass iv i t ä t h ä t t e wer fen können« , wurde zuers t in Beusts R e f e r a t aufge-
worfen . I m ers ten Augenb l i ck k ö n n t e m a n auf G r u n d des Protokol ls me inen , 
Bens t sei f ü r eine der mi l i tä r i schen Untä t igke i t g le ichzusetzende Pass iv i t ä t s -
pol i t ik e inge t re ten . I n de r T a t aber schloß der gemeinsame Außenmin i s t e r seine 
e rs ten Aus füh rungen m i t einer Frages te l lung , die ke inen Zweifel übe r seine 
wahre Meinung l ä ß t : »Sehe m a n aber auf die H a l t u n g ande re r S t a a t e n , n a m e n t -
lich auf jene unseres N a c h b a r s im Os ten , so frage es s ich, ob die bisherige Passi-
v i t ä t noch weiterhin e ingeha l ten werden könne oder ob es sich n ich t v ie lmehr 
empfeh le , uns auf e inen solchen F u ß zu setzen, d a ß u n s die Ereignisse, wenn 
sie an uns h e r a n t r e t e n , n i c h t unvorbe re i t e t t re f fen .« Aus dieser Frages te l lung 
folgt logisch die B e j a h u n g der Al t e rna t ive . Somit k o n n t e es sich bei der Fes t -
legung der mil i tär ischen H a l t u n g gar n ich t u m eine Pas s iv i t ä t h a n d e l n . 
386 I. Diószegi 
Den zwei ten Vorschlag mi l i tär ischer N a t u r un te rb re i t e t e Andrá s sy : »Vor-
t r a ge nde r meine einen Z u s t a n d der Neu t r a l i t ä t « , lesen wir im Protokol l , »ähn-
l ich j enem Hol lands , der uns g e s t a t t e t , gewisse mil i tär ische Vorbere i tungen zu 
t r e f f en , u m von den Ereignissen n ich t übe r r a sch t zu werden . I n dieser Absicht 
mögen Pfe rde u n d Vorrä the a n g e k a u f t , auch ein Theil der Armee , vielleicht 
300 000 Mann p a r a t gemacht u n d im übr igen die E i n r i c h t u n g e n so getroffen 
werden , d a ß wir b innen 3 W o c h e n schlagfer t ig s ind.« Dieser Vorschlag zur 
»Tei lmobi lmachung« (den A u s d r u c k gab es dama l s noch n ich t ) e r forder te sehr 
b e d e u t e n d e mil i tär ische M a ß n a h m e n . Die Kr iegss tä rke der Monarch ie mach te 
seit 1868 800 000 Mann aus , 1 0 0 es hande l t e sich also immerh in u m die Mobil-
m a c h u n g von m e h r als e inem Dr i t t e l des Kr iegss tandes . Z ieh t m a n aber in 
B e t r a c h t , d a ß Österreich in se inem le tz ten Kr ieg nur 310 000 Mann gestellt 
h a t t e 1 0 1 u n d die S tä rke des i m S o m m e r 1870 ins Feld r ü c k e n d e n französischen 
Heeres k a u m 300 000 Mann übers t ieg , so müssen wir e rkennen , d a ß Andrássys 
Vorschlag von einer a l lgemeinen Mobi lmachung n ich t sehr wei t en t f e rn t war . 
Fü r die Revanchepo l i t ike r der » H o f p a r t e i « schienen die Ausmaße des 
Andrássyschen Mobil is ierungsplanes dennoch zu gering. Den e r s ten E inwand 
gegen seinen Vorschlag e rheb t de r Kaiser se lbs t , der nach e ingehender Darstel-
lung der Heeresverhäl tn isse die Konsequenz z i eh t : »Dies alles k ö n n e nicht n u r 
m i t einem Theile der Armee v o r g e n o m m e n werden , und es gebe n u r eine Alter-
n a t i v e : en twede r vol ls tändige A r m e e a u s r ü s t u n g oder Pas s iv i t ä t . « Erzherzog 
Albrech t u n t e r s t ü t z t durch die Dar legung des Mobi lmachungvorganges die 
Meinung von F r a n z Josef , u n d z u m Schluß weist K u h n die Aussichtslosigkeit 
des Andrássyschen Truppenaufs t e l lungsp lanes n a c h . Was die Kr i t ike r dem 
Vorschlag des ungar i schen Min i s te rp räs iden ten en tgegens te l l ten , konn t e n ichts 
anderes sein, als die al lgemeine Mobi lmachung , ob sie es n u n » R ü s t u n g in 
g roßar t igem Maßs t abe« ( K u h n ) , oder »vol ls tändige A r m e e a u s r ü s t u n g « (Franz 
J o s e f ) n a n n t e n . Obwohl der P l a n Andrássys eher einer a l lgemeinen Mobil-
m a c h u n g als einer Pass iv i tä t gl ich, ve rmoch ten die Anhänger der allgemeinen 
Mobi lmachung ih ren S t a n d p u n k t nu r durchse tzen , wenn sie den Teilmobil-
m a c h u n g s p l a n z u m Sturz b r a c h t e n , und d a h e r die auße ro rden t l i ch hef t ige 
Diskussion zwischen den V e r t r e t e r n der be iden Auf fas sungen . 
N a c h d e m m a n sich auf die vor läuf ige Nich te inmischung festgelegt und 
die D e b a t t e ü b e r die Pr inz ip ien der Kriegspol i t ik abgeschlossen h a t t e , gab es 
n o c h eine F r a g e von en t sche idender B e d e u t u n g : Solle m a n den Großmäch ten 
die S t e l lungnahme der Monarchie f ü r die Nich te inmischung zur K e n n t n i s br in-
gen, und wenn j a , in welcher F o r m ? Anders gesagt : Soll die Monarchie ihre 
N e u t r a l i t ä t e rk lä ren , oder n i c h t ? 
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Die Ver t re te r de r » H o f p a r t e i « äuße rn zu dieser Frage keine Meinung. 
I h r Schweigen d r ü c k t indessen in d i e sem Falle keineswegs eine B e j a h u n g , viel-
mehr die Verne inung der Frage aus . N a c h d e m J u l i m e m o r a n d u m von K u h n 
konn t e kein Zweifel d a r ü b e r bes tehen , daß sich die »Hofpa r t e i« f ü r den Kr ieg 
einsetzen würde ; in e iner Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung erbl ickte sie die G e f ä h r d u n g 
ihrer Kriegspläne. B e u s t s Verhal ten i s t bei we i t em nicht so e indeut ig . Es gibt 
D o k u m e n t e , die beweisen , daß der A u ß e n m i n i s t e r f r ühe r gegen eine Neutra l i -
t ä t s e r k l ä r u n g Stel lung n a h m . Wir kennen e inen Brief von Andrássy , de r 
besag t , Beus t h ä t t e i h n zwei Tage h i n d u r c h zu übe r reden v e r s u c h t , »von der 
N e u t r a l i t ä t Abs t and zu nehmen.« 1 0 2 W o h l wurde dieser Brief ers t im Mai 1871, 
also fas t ein J a h r nach den Ereignissen geschrieben, als Quelle is t er also n i ch t 
vol lwert ig . Es gibt a b e r auch einen Beweis, dessen Glaubwürdigke i t in ke iner 
Weise bezweifel t werden k a n n , u. zw. einen Ber i ch t des Wiener f ranzös ischen 
Geschäf t s t rägers v o m 17. Jul i , der b e s a g t : » Q u o i qu ' i l en soit sur ce p o i n t , 
M. de Beus t me prie de mander à V o t r e Excel lence que, v i v e m e n t pressé de 
publ ier une déc la ra t ion officielle de neu t ra l i t é , il a l ' in tent ion formelle de s ' y 
re fuser . II est évident que nous ne pour r ions ê t re clans cette ques t ion les alliés 
de la Prusse ; qu 'en f a i s a n t par conséquen t ce t t e déclara t ion, n o u s cesserions 
d ' ê t r e neu t res , puisque nous prév iendr ions les P russ i ens qu'ils p e u v e n t dégarn i r 
i m p u n é m e n t leur f ron t i è r e du Sud .« 1 0 3 
An dem gemeinsamen Min is te r ra t vom 18. Ju l i , auf dem die Frage en t -
schieden werden m u ß t e , t r a t Beus t dennoch o h n e jedes Schwanken fü r die 
H e r a u s g a b e der N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g ein. Wie gewöhnlich, se tz t er auch j e t z t 
seine S te l lungnahme n i ch t klar ause inander , ü b e r die Veröffent l ichung der 
E r k l ä r u n g spricht er j e d o c h wie übe r eine en tsch iedene , abgeschlossene F r a g e : 
». . . d a ß wir alles ve rme iden , was wie eine U n t e r s t ü t z u n g der Fe inde F r a n k -
reichs aussehe, zumal schon die N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g Preußen m e h r z u s t a t t e n 
k o m m e , als F rankre ich , welchem sie e r s t m u n d g e r e c h t gemacht werden müsse.« 
Hier h a n d e l t es sich unbes t r i t t en u m die nega t ive Wirkung , die die Neutra l i -
t ä t s e r k l ä r u n g in F r a n k r e i c h auslösen wird, u n b e s t r i t t e n ist abe r auch, d a ß 
Beus t t r o t z d e m fü r die E r k l ä r u n g S te l lung n i m m t , wie dies aus d e m letzten Teil 
des a n g e f ü h r t e n Satzes e indeut ig h e r v o r g e h t . 
W a s den Außenmin i s t e r zur Ä n d e r u n g seines ursprüngl ichen S t a n d p u n k -
tes ve r an l aß t e , b e a n t w o r t e t e er n i ema l s e indeut ig , in diesen T a g e n e rwähn te 
er indessen of t R u ß l a n d , dessen Verha l t en m a n seiner Meinung nach n ich t 
außer Ach t lassen d ü r f e . Die D o k u m e n t e weisen d a r a u f h i n , daß die Lösung der 
Frage ta t säch l ich auf dieser Linie zu suchen sei. Die U n t e r h a l t u n g mi t Cazaux , 
bei der sich Beust gegen die N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g äußer te , f a n d am 16. J u l i 
n a c h m i t t a g s s t a t t , wie dies aus d e m T e x t des Ber ich tes und a u c h aus e inem 
ЮГ W E R T H E I M E R , a . a . O . , S . 5 1 7 . 
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ande ren D o k u m e n t hervorgeht . 1 0 4 U m diese Zeit war also Beust noch gegen eine 
N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g . A m 18. Ju l i , a m gemeinsamen Minis ter ra t n a h m er 
dagegen f ü r die Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung Ste l lung. E r ände r t e also seine Meinung 
zwischen d e m 16. und 18. Ju l i . Es is t k a u m a n z u n e h m e n , daß es András sy 
w ä h r e n d dieser Zeit gelungen wäre , i h n zu überzeugen . Es h a n d e l t sich hier 
u m etwas anderes : die D o k u m e n t e bezeugen ganz au then t i s ch die Glaubwürd ig -
ke i t der e r w ä h n t e n » R u s s e n a r g u m e n t a t i o n « Beusts . Der preußische Geschäf ts -
t r äge r in P e t e r s b u r g be r ich te te am 16. J u l i — wie in e inem anderen Z u s a m m e n -
h a n g berei ts zi t ier t —, der Zar sei be re i t , im Falle e iner Kr iegserk lä rung Öster-
re ich mi t einer Armee von 300 000 M a n n anzugrei fen . 1 0 5 Diese Ä u ß e r u n g des 
Za ren e r fuh r durch die woh l t emper i e r t e Ind i skre t ion des Berliner russischen 
Gesand ten auch Münch, der österreichische Geschäf t s t räger in Ber l in , noch a m 
selben Abend . 1 0 8 Münch tei l te diese ä u ß e r s t bedeutungsvol le N a c h r i c h t dem 
Außenmin i s t e r t e legraphisch mit .1 0 7 Schweini tz , der a m gleichen T a g den Tex t 
des Pe te r sburge r Te leg ramms ebenfal ls zur H a n d b e k a m , hielt es f ü r unnöt ig , 
B e u s t d a r ü b e r zu in formieren , denn — seines E r a c h t e n s — müß te B e u s t ohne-
h in schon e r f ah ren h a b e n , wie R u ß l a n d auf ein österreichisches E ingre i fen rea-
gieren würde . Diese I n f o r m a t i o n n u n h a t t e der Unschlüssigkei t Beus t s ein 
E n d e gemach t u n d ihn v e r a n l a ß t , die Neu t ra l i t ä t se rk l ä rung , w e n n auch 
u n g e r n , abzugeben (»le m o t neu t r a l i t é que nous ne prononçons p a s sans re-
gret ,« 1 0 9 schre ib t er). E ine ähnliche I n f o r m a t i o n wie der preußische Pe t e r sbu r -
ger Geschäf t s t r äger , erhiel t a m 18. Ju l i a u c h Fleury , de r französische Gesand te 
in Pe te r sburg , 1 1 0 der sie noch am selben Abend seiner Regierung zu r K e n n t n i s 
b rach te . 1 1 1 G r a m o n t be r ich te te d a r ü b e r Beus t te legraphisch am 20. J u l i durch 
Met ternich . 1 1 2 Dies k o n n t e den österre ichischen Außenmin i s t e r in seinem 
E n t s c h l u ß , den er schon vor F l eu rys I n f o r m a t i o n faß te , n u r noch be-
s t ä r k e n . 
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Auf Andrássys Ansicht über die Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung we i t e r e inzugehen 
scheint h ie r über f lüss ig zu sein. M ü ß t e es doch als se lbs tvers tändl ich gelten» 
daß de r Fü r sp reche r der Neu t ra l i t ä t spo l i t ik die N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g b e f ü r -
wor t e t e . D e m war a b e r keineswegs so. Wir e r w ä h n t e n bere i ts , d a ß nur ein 
einziger Beweis d a f ü r vo rhanden i s t , d a ß A n d r á s s y vor dem 18. J u l i ein Vor-
fech te r de r Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung gewesen sei, u . zw. ein zehn Mona te s p ä t e r 
geschr iebener Brief. Gerade deshalb bes i tz t aber dieser Brief als Geschichtsquel le 
keinen vollen Wer t . E s ist aber a u c h weniger wich t ig , welchen S t a n d p u n k t de r 
ungar i sche Minis terpräs ident vor d e m 18. Jul i v e r t r a t , wesent l ich is t sein V e r -
ha l t en be i der B e r a t u n g selbst. E i n Aufsch luß d a r ü b e r müß te i m Pro tokol l z u 
f i nden sein. Aber ge rade das P ro toko l l ist es, das den His tor iker vo r die größ-
ten P r o b l e m e s te l l t . Die vom Monarchen gutgeheißene , also a u t h e n t i s c h e 
Var i an t e des Pro tokol l s gibt zu verschiedenen D e u t u n g e n Anlaß . An dem T e x t 
h a t n ä m l i c h der ungar ische Min is te rpräs iden t e igenhändig e ine Kor rek t ion 
vol lzogen. Vergleichen wir n u n d e n ursprüngl ichen mit d e m v o n András sy 
kor r ig ie r ten T e x t : 
»Man solle überhaup t ohne sich die 
Hände nach irgendeiner Seite zu binden u n d 
ohne eine förmliche Neutralitäts-Erklärung 
abzugeben das pure Interesse als Lo-
sungswort ausgeben und Jedem, der da rnach 
fragt , offen bekennen, daß wir, so lange 
Preußen allein bleibt, uns in den Krieg n ich t 
einmengen und die militärischen Vorberei-
tungen nur wegen der Eventual i tä ten im 
Oriente treffen.« 
»Man solle überhaupt , ohne sich die Hän-
de nach irgendeiner Seite zu binden und nach. 
Abgabe einer Neutralitäts-Erklärung das 
pure Interesse als Losungswort ausgeben 
und Jedem, der darnach f r a g t , offen beken-
nen, daß wir, so lange Preußen allein bleibt , 
uns in den Krieg nicht einmengen und die 
militärischen Vorbereitungen nur wegen de r 
Eventual i tä ten im Oriente treffen.« 
A n d r á s s y s t r i ch also den i m K o n z e p t u n d auch im Or ig ina l t ex t he rvo r -
gehobenen wicht igs ten halben Sa tz u n d setzte d a f ü r einen eigenen ha lben S a t z 
ein, de r d e m ganzen Abschni t t e inen entgegengese tz ten Sinn ve r l i eh . 
W e m sollen wir n u n g lauben? D e m Pro toko l l f üh re r ,Sek t i ons r a t Konrads -
heim, oder A n d r á s s y ? Selbst bei e iner minder wesent l ichen Di f fe renz wäre es 
n ich t a n g e b r a c h t , sie einfach e i n e m I r r t u m des P ro toko l l füh re r s zuzuschrei -
ben . Beach t enswer t i s t jedenfal ls de r Bau des v o n K o n r a d s h e i m a b g e f a ß t e n 
Sa tzgefüges . Zwei Nebensä t ze : ». . . ohne sich d i e H ä n d e . . . zu b inden« u n d 
». . . ohne eine förml iche N e u t r a l i t ä t s - E r k l ä r u n g abzugeben« ( H e r v o r h e b u n g e n 
vom Verf . ) leiten den H a u p t s a t z : » M a n soll . . . das pure In teresse als Losungs-
wort ausgeben . . .« e in , o f fenbar , u m ihm größeren N a c h d r u c k zu ver le ihen . 
Der g r a m m a t i s c h e u n d logische R h y t h m u s des Satzgefüges ist d u r c h Andrássys 
A b ä n d e r u n g des zwei ten Nebensa t zes : ». . . n a c h Abgabe einer N e u t r a l i t ä t s -
E r k l ä r u n g . . .« merk l i ch gestört . M a n f rag t sich fe rner mit R e c h t : Wenn e ine 
offizielle Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung angegeben worden ist , wozu d a n n noch a u c h 
ein wei te res Losungswor t ». . . d a ß wir u n s in den Kr ieg n i ch t e inmen-
gen . . .« ausgeben? Dieses Losungswor t h ä t t e n u r einen Sinn gehab t , w e n n 
keine »förmliche N e u t r a l i t ä t s - E r k l ä r u n g « abgegeben worden w ä r e . Durch die 
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»Rek t i f i ka t i on« ist also ein logischer B r u c h im Sa tzgefüge e n t s t a n d e n , der 
aber ohne wei tere Ä n d e r u n g e n im T e x t n ich t zu v e r m e i d e n war . Beach tenswer t 
i s t a u ß e r d e m noch ein Teil des Pro toko l l s , wo A n d r á s s y — in se inen letzten 
A u s f ü h r u n g e n — das W o r t » E r k l ä r u n g « ein zweites Mal in Bezug auf die Neut-
r a l i t ä t geb rauch t . Dieser Teil h a t im Pro toko l l fo lgenden W o r t l a u t : »Minister-
p räs iden t Graf A n d r á s s y seinerseits b e m e r k t e , d a ß w e n n eine E r k l ä r u n g im 
Sinne des Reichskanzlers erfolgen solle, dies mit der d u r c h die U m s t ä n d e gebo-
t e n e n Beschleunigung erfolgen müsse , d a m i t de r wei teren P r o p a g a n d a in 
Österre ich zu Guns ten des Teu ton i smus die Spitze abgebrochen werde , und daß 
f ü r diese E r k l ä r u n g j a n u r eine F o r m gewähl t w e r d e n möge, die n i ch t heraus-
fo rder t .« W a s un te r der » E r k l ä r u n g i m Sinne des Reichskanzlers« zu vers tehen 
is t , v e r r a t en unmißve r s t änd l i ch die d e m obigen Z i t a t vorausgehenden Worte 
des Pro tokol l s : »Es e rübr ige nach all d e m Gesagten n ich t s , als zu mobilisieren 
u n d dabei die N e u t r a l i t ä t zu erklären. Diese E r k l ä r u n g solle se lbs tvers tändl ich 
a u c h P r e u ß e n g e m a c h t werden , aber n i ch t in spezieller Weise, gleichsam in 
F o r m einer A b m a c h u n g , sondern auf d e m d ip lomat i sch üblichen Wege durch 
Ci rkular -Noten an unsere Gesand t scha f t en .« 
A n d r á s s y h a t t e d u r c h seine Un te r s ch r i f t auch die eben a n g e f ü h r t e n Stel-
len des Protokol ls gu tgehe ißen ; er e r k a n n t e also —im Gegensatz zu seiner Rekti-
f i ka t i on — in seinen l e t z t en A u s f ü h r u n g e n an , daß B e u s t f ü r eine Neu t ra l i t ä t s -
e rk lä rung e in t r a t , die d u r c h ein Rundschre iben an die d ip lomat ischen Vertre-
tungen den Mäch ten zur Kenn tn i s geb rach t werden solle. A n d r á s s y selbst 
wünsch te , s t a t t einer N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g eine ve r t r au l i che Mi t te i lung über 
die Pol i t ik der Monarchie P reußen zugehen zu lassen . 
Die F rage , was A n d r á s s y v e r a n l a ß t e , dem v o n i h m Gesagten du rch die 
Kor rek t ion i m Pro toko l l einen entgegengese tz ten Sinn zu verleihen, ist nicht 
leicht zu b e a n t w o r t e n . Man könn te a u c h da rüber s t r e i t en , wann die Rekt i f i -
ka t ion geschah, ob vor oder nach der Un te r sch r i f t d u r c h den Monarchen , oder 
wesentl ich spä te r , viel leicht auch , als er Außenmin i s t e r war . Weder f ü r die eine, 
noch fü r die andere A n n a h m e könn ten wir Beweise e rbr ingen . Diese Fä l schung 
e röf fne te aber die Möglichkeit f ü r eine lange Reihe bewuß te r Mißdeu tungen 
u n d Verzerrungen in de r Geschichtsschre ibung. 
5 . 
E . Wer the imer u n d M. Kóny i w e r t e t e n als ers te das Protokoll des gemein-
samen Minis terra tes als Geschichtsquel le aus . Bezeichnenderweise e r w ä h n t kei-
ner von ihnen , was das G r u n d p r o b l e m der B e r a t u n g e n bildete (Kr ieg oder 
Fr ieden) , u n d welche Ste l lung die Te i lnehmer h ie rzu e innahmen (vorläufig 
wünsch te n i e m a n d die E inmischung) ; a n s t a t t zu k l ä r e n , verwirr ten sie die Dis-
kuss ionsf ragen (mil i tär ische Vorbere i tungen , Neu t ra l i t ä t se rk lä rung) . Die Texte 
f ü h r t e n sie n u r auszugsweise, l ü c k e n h a f t , u n d mit E inscha l tungen tendenziöser 
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I n t e r p r e t a t i o n e n an . Be i e inem so k o m p l e x e n u n d u n k l a r e n A k t e n s t ü c k , wie 
es das P r o t o k o l l i s t , m u ß t e ein solches V e r f a h r e n s c h o n f ü r sich a l le in zu Miß-
v e r s t ä n d n i s s e n f ü h r e n . Die H i s t o r i k e r des D u a l i s m u s g a b e n sich i n d e s s e n auch 
d a m i t n o c h n i ch t z u f r i e d e n . 
W e r t h e i m e r b e h a u p t e t , Beus t h ä t t e auf d e m Min i s t e r r a t gegen , A n d r á s s y 
a b e r f ü r e ine N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g S t e l l u n g g e n o m m e n . Wir k ö n n e n z w a r von 
e inem Ver fa s se r , de r i m B a n n k r e i s des Dua l i smus u n d dessen S c h ö p f e r l eb te , 
n i c h t e r w a r t e n , d a ß er a u s den Zei len des P ro toko l l s d ie wirkl iche E i n s t e l l u n g 
A n d r á s s y s h e r a u s s c h ä l e , d ü r f e n a b e r w o h l mi t R e c h t f o r d e r n , d a ß er die k lar 
u n d u n m i ß v e r s t ä n d l i c h gefa l lenen Ä u ß e r u n g e n de r W a h r h e i t e n t s p r e c h e n d 
r e p r o d u z i e r e . Beus t s B e m e r k u n g e n ü b e r die N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g w a r e n aber 
k la r u n d e indeu t i g gesp rochen ! 
E s i s t schwer , i m e r s t en A u g e n b l i c k W e r t h e i m e r s Vorgehen zu durch-
s c h a u e n , is t doch die A b g a b e oder N i c h t a b g a b e der N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g b loß 
eine f o r m e l l e F rage u n d d r ü c k t n i c h t u n b e d i n g t a u c h eine wirk l iche pol i t i sche 
E i n s t e l l u n g aus . W e n n j e m a n d seine N e u t r a l i t ä t e r k l ä r t , so k a n n er t r o t z d e m 
n o c h z u m K r i e g r ü s t e n , u n d auch o h n e eine solche E r k l ä r u n g k a n n er de r eif-
r igs t e A n h ä n g e r des F r i e d e n s sein. Geis t u n d A r t de r W e r t h e i m e r s c h e n In t e r -
p r e t a t i o n e r k l ä r e n u n s , wie er s ich zu r Sache s te l l t . W ä h r e n d er d ie fa lsche 
B e h a u p t u n g , Beus t sei gegen die N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g gewesen , fes t leg t , 
g e b r a u c h t e r im w e i t e r e n s t a t t des A u s d r u c k s » N e u t r a l i t ä t s e r k l ä r u n g « konse-
quent d ie A u s d r ü c k e » N e u t r a l i t ä t « o d e r » N e u t r a l i t ä t s p o l i t i k « . » N a c h A n d r á s s y s 
A n k u n f t in Wien d r a n g B e u s t zwei T a g e lang in i h n , v o n der Neutralität abzu-
s t e h e n « , s ch re ib t er a n e iner Stel le . 1 1 3 N a c h einer D a r s t e l l u n g de r B e r a t u n g e n 
le i te t e r d a s fo lgende K a p i t e l m i t d e n W o r t e n e in : » B e u s t k o n n t e s ich mi t der 
v o n de r Monarch ie zu b e o b a c h t e n d e n Neutralität so wen ig b e f r e u n d e n , d a ß er 
se lbs t n a c h der a m t l i c h den M ä c h t e n b e k a n n t g e g e b e n e n N o t i f i k a t i o n auf 
A n d r á s s y n o c h zü rn t e .« 1 1 4 ( H e r v o r h e b u n g v o m Verf . ) 
I s t d a s n u n U n g e n a u i g k e i t ? D e r Ver fasse r h ä t t e s ich gegen e v e n t u e l l e Vor-
w ü r f e b e s t i m m t d a m i t ve r t e id ig t . H i e r h a n d e l t es s ich aber k a u m u m eine 
U n g e n a u i g k e i t , u n d w e n n doch , so u m eine b e w u ß t e , m i t t i e fe r po l i t i scher 
A b s i c h t b e g a n g e n e . Die W e r t h e i m e r s c h e A r t der I n t e r p r e t a t i o n u n d de r Ana-
lyse f ü h r t zu der z w a r n i c h t a u s g e s p r o c h e n e n , a b e r d e m Leser m u n d g e r e c h t 
g e m a c h t e n , in e n t s c h e i d e n d e r Weise b e d e u t s a m e n f a l s c h e n F o l g e r u n g , B e u s t sei 
au f d e m g e m e i n s a m e n Min i s t e r r a t v o m 18. Ju l i gegen die N e u t r a l i t ä t s p o l i t i k 
e i n g e t r e t e n u n d h ä t t e d ie Monarch ie a n F r a n k r e i c h s Sei te in den K r i e g hinein-
r e i ß e n wol l en . Es i s t v o n u n t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g , d a ß M. K ó n y i (noch 
vo r W e r t h e i m e r ) d iese lbe S c h l u ß f o l g e r u n g mi t e iner U m d i c h t u n g des P ro to -
kolls u n d m i t g roben I n t e r p o l a t i o n e n gewürz t h a t t e . 1 1 5 W e r t h e i m e r w a r es, 
1 1 3
 W E R T H E I M E R , a . a . 0 . , B d . I , S . 5 1 7 . 
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der mi t einem impon ie renden archivar ischen A p p a r a t die »wissenschaf t l ichen« 
Grund lagen f ü r eine historische Legende geschaffen h a t . 
Die Po lemik von Beus t—Grp .mon t—Andrássy und d a m i t auch die de r 
W a h r h e i t n a h e k o m m e n d e Ansicht von Rogge1 1 6 s ind al lmähl ich völlig in Ver-
gessenhei t ge ra ten , u n d bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e wurde der d u r c h die ungar i -
schen Histor iker des Dual ismus geformte S t a n d p u n k t zum a l le inher rschenden. 
M a n wird unschwer einsehen, v o n welchen pol i t i schen Über legungen sich die 
His tor iker der Zei t des Dual i smus leiten ließen, als sie mi t obigen Fä lschungen 
eine »Andrässy-Legende« kons t ru i e r t en . Aus der Vergangenhe i t des Mannes , 
de r den Zweierbund un te r Dach und Fach gebrach t h a t , m u ß t e n alle p reußen-
gegnerischen M o m e n t e ausgemerz t werden, u m diesen ungar ischen Ar i s tokra ten 
als geborenen F r e u n d der Deu t schen präsen t ie ren zu können . Es liegt aber 
a u c h klar auf der H a n d , daß auch f ü r die f ü h r e n d e n Rich tungen der österreichi-
schen und d e u t s c h e n Geschichtsschreibung ähnl iche ak tua lpol i t i sche Über-
legungen m a ß g e b e n d waren, diese Legende zu akzep t ie ren , j a sogar weiterzu-
en twicke ln . Die österreichische liberale Schule wird durch die unbed ing te 
B e j a h u n g des d e u t s c h e n Bündnisses zum V e r b ü n d e t e n der ungar i schen Duali-
s t en . Charmatz f a ß t e in seinem H a n d b u c h über die österreichische Außenpol i t ik 
im 19. J h . die Ere ignisse des gemeinsamen Minis te r ra tes vom 18. Ju l i im Geiste 
Wer the imers zusammen. 1 1 7 Den Ver t re te rn der »k le indeutschen nat ional- l ibe-
ra l en« Rich tung k a m die E n t d e c k u n g der U n g a r n sehr gelegen: die feindselige 
E ins te l lung der offiziel len deu t schen Geschichtsschre ibung gegen Beus t k a n n t e 
wegen dessen opposi t ionel ler S te l lungnahme B i s m a r c k gegenüber ohnehin keine 
Grenzen . Heinr ich von Sybel, das H a u p t der Schule , behande l t in seinem reprä -
s e n t a t i v e n Werk ü b e r die G r ü n d u n g des Reiches die Geschehnisse auf d e m 
Minis te r ra t v o m 18. Ju l i — ge t r eu nach M. K ó n y i — weit von der Wahrhe i t 
e n t f e r n t , mit e x t r e m Beust - fe indl icher Tendenz , u n d verwir r t noch dazu t o t a l 
die verschiedenen S te l lungnahmen . 1 1 8 Die Deu t schen und die Österreicher en t -
schu ld ig t bis zu e inem gewissen Grade der U m s t a n d , daß sie das Minis terra t -
Pro toko l l nur aus de r »ein wenig umgea rbe i t e t en« Fassung ih re r ungar ischen 
Kol legen k a n n t e n . 
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W a s aber soll m a n über His tor iker sagen, die dieses en tsche idende Doku-
m e n t k a n n t e n u n d die einst noch ohne jede Kont ro l l e ge fo rmte Ansicht de r 
ungar i schen bürger l ichen Geschichtsschreiber dennoch a u f r e c h t e r h i e l t e n ? 
D e n n , obwohl die S a m m l u n g e n des S taa t sa rch ivs 1918 der F o r s c h u n g zugäng-
lich gemach t w o r d e n waren , b l ieb in der bürger l ichen His tor iographie die 
Wer the imersche Ans ich t , wenn auch nicht die vorher r schende , so doch die 
popu lä r s t e . Die österreichische l iberale R i c h t u n g will den N i m b u s des l iberalen 
A n d r á s s y b e w a h r e n ; aus diesem Grunde hä l t a u c h Bibl seine vo r 1918 ve r t r e -
t ene Ansicht a u f r e c h t , obwohl er seine Zweifel n ich t mehr ganz verbergen 
kann . 1 1 9 Der magisch-pol i t ische Ges ich t spunk t der spä te ren Anhänger de r 
k le indeutsch- l ibera len R ich tung , die »Kriegsschuldf rage ,« erwies sich zur Auf -
d e c k u n g der W a h r h e i t gleichfalls als ungee igne t . H e r m a n n Oncken du rch -
forsch te in den Wiene r und Münchener Arch iven die ganze d ip lomat i sche 
Kor respondenz zweier J a h r z e h n t e , nur um im f ranzös isch-preußischen Zusam-
m e n s t o ß , dem Pro log des ers ten Weltkr iegs, die Schuld F rankre i chs nachwei-
sen zu können . Aus den von i h m behande l t en D o k u m e n t e n h e b t sich zwar 
— als N e b e n p r o d u k t seiner Arbe i t — auch Beus t s Persönl ichkei t klar he rvo r , 
in seiner e in le i tenden A b h a n d l u n g hä l t er es a b e r dennoch f ü r angebrach t , f ü r 
die a l te Legende eine Lanze zu brechen. 1 2 0 Die deu tsche Geschichtsschre ibung, 
die alles aus dem B l i ckpunk t der »Kriegsschuldf rage« beur te i l te , konn te es sich 
n i ch t e r lauben, Gy . Andrássy , Bismarcks V e r b ü n d e t e n , in den Verdach t eines 
Wegbere i te rs des Krieges zu b r ingen . Am h a r t n ä c k i g s t e n v e r h a r r t e auf d e m 
Wer the imerschen S t a n d p u n k t die ungarische Geschichtsschre ibung, gleichviel 
ob konserva t ive r oder l iberaler, ob geistesgeschichtl icher oder posi t ivis t ischer 
R i c h t u n g . »(Andrássy) diente ebenfal ls der Sache der deu tsch-ungar i schen 
In t e re s sengemeinscha f t , als er 1870 durch sein persönliches Auf t r e t en die 
österreichischen S t a a t s m ä n n e r d a v o n zurückhie l t , den Deu t schen — als R e v a n -
che f ü r Königgrä tz — in den R ü c k e n zu fal len«, 1 2 1 lesen wir im Werk » H á r o m 
nemzedék 6 (Drei Genera t ionen) von Gy. Szekfü . G. Gratz v e r t r i t t im wesent -
l ichen dieselbe Meinung : »Der K r o n r a t s t i m m t e dem S t a n d p u n k t Andrássys 
zu u n d entschied sich fü r die waffenlose Neut ra l i t ä t« , 1 2 2 schre ib t er in se inem 
W e r k »A dua l izmus kora« (Die Zeit des Dua l i smus) . Es k a n n uns nicht über -
r a schen , daß publ iz is t ische Äuße rungen dasselbe Bild zeigen, wie zusammen-
fassende Werke , die mi t dem A n s p r u c h a u f t r e t e n , wissenschaf t l ich e inwandf re i 
f u n d i e r t zu sein. 
Worauf ist diese Unbeugsamke i t z u r ü c k z u f ü h r e n ? Die A n t w o r t d a r a u f 
e r h a l t e n wir von d e n Geschichtswerken selbst . Schlagen wir n u r das Werk des 
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modernen Biographen der beiden Tisza u n d der beiden Andrássy au f ! An der 
be t r e f f enden Stelle f i nden sich folgende tiefsinnige geschichtspol i t ische Aus-
f ü h r u n g e n : »Nach dem Wel tkr ieg , n a c h Tr i anon , e rn iedr ig t und v e r s t ü m m e l t , 
quä l t uns n u r die eine F r a g e : H ä t t e m a n dieses Verhängnis ve rh indern k ö n n e n ? 
W a s wäre geschehen, w e n n sich Ös te r re ich-Ungarn — damals n o c h t die 
Österreich-ungarische G r o ß m a c h t — n ich t in den Kr ieg e in läß t? Auf diese 
peinigende F rage h a t m a n die A n t w o r t — die eine wenigstens von vielen — 
dor t zu suchen , wo es e ins t ve rh inde r t w u r d e , daß das Habsbu rge r -Re i ch als 
k ä m p f e n d e P a r t e i in e inen europä ischen Kr ieg e in t re te . . . Daher ist das Ver-
h a l t e n der S t a a t s m ä n n e r de r Monarchie , das im deutsch- f ranzös i schen Krieg 
f ü r sie so bezeichnend w a r , auch heu te n o c h aktuel l ; desha lb kann mi t der Vor-
geschichte des Wel tkr ieges nichts so le ich t verglichen werden , wie die damals 
ve rh inde r t e gesamteuropä i sche Verwicklung. Bei der N e u t r a l i t ä t von 1870 war 
es Graf Gy. Andrássy , de r eine ruhmvo l l e Rolle spiel te , bei der E n t s c h e i d u n g 
von 1914 hingegen Graf I . Tisza, in be iden Fäl len waren es also f ü h r e n d e ungar i -
sche S t a a t s m ä n n e r , die ihr W o r t en t sche idend in die Waagscha le des Schicksals 
w a r f e n ; die wicht igs te F r a g e unseres Buches wirf t sich d a h e r hier vo r u n s auf . 
Die F a k t e n u n d F a k t o r e n von 1870/71 t a u c h e n im J a h r e 1914 von n e u e m auf , 
u n d die S t i m m e n unserer Geschichte vo r 60 J a h r e n f i n d e n ihren Wide rha l l in 
der Gegenwart .« 1 2 3 Die Kr iegsschu ldf rage mach te also die P r o b l e m a t i k von 
1870 auch f ü r die ungar ische bürgerl iche Geschichtsschre ibung wieder ak tue l l . 
Diese Geschichtsschre ibung wollte m i t al len Mitteln Tiszas »Kriegsschuld« 
beweisen, in e rs te r Linie in der Absicht , die Ungerecht igke i t des T r i a n o n e r Ver-
t rages auch d a m i t zu dokumen t i e r en — als wäre das Ause inander fa l len eines 
N a t i o n a l i t ä t e n s t a a t e s ausschließlich die Folge i rgendeiner V e r a n t w o r t u n g 
gewesen. Die Paral lele zur H e r v o r k e h r u n g der s t aa t smänn l i chen Genia l i t ä t von 
Tisza ist f a s t unen tbeh r l i ch . So bau te die f ü r A k t u a l i t ä t e n empfängl iche bürger-
liche Geschichtsschre ibung die schon lange he rumgeis te rnde Andrássy-Legende 
in die f r i schgebackene Tisza-Legende e in . Andrássys u n d Tiszas »Kr iegsun-
schuld« d ien ten z u s a m m e n und zugleich den Zielen der na t iona l i s t i schen 
Geschichtsschre ibung u n d der r e a k t i o n ä r e n revisionist ischen P r o p a g a n d a . 
Der W a h r h e i t sind wir es schuldig zu e rwähnen , d a ß es un ter den bürger-
l ichen His to r ike rn auch Persönl ichkei ten gegeben h a t , die die U n h a l t b a r k e i t 
der Wer the imerschen Ans ich ten e r k a n n t h a b e n . Es h a n d e l t sich hier u m bür-
gerliche His tor iker , die sich zu diesen F r a g e n von pol i t ischen Vorur te i len frei-
ha l t en k o n n t e n . Wal te r P la t zhof f z. B . b e m e r k t , daß Andrássys d e u t s c h f r e u n d -
liche H a l t u n g durchaus n i ch t so e indeu t ig wa r : ». . . es is t eine ganz falschc 
Auf fassung , wenn man ihn als absolut s icheren Deu t sch l and f r eund h ins te l l t« , 
s tel l t er fest .1 2 4 E in D o k t o r a n d der Un ive r s i t ä t Zürich b e m e r k t , obwohl er das 
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Pro toko l l des gemeinsamen Minis te r ra tes ganz nach W e r t h e i m e r und in dessen 
Geist b e h a n d e l t : »Seit H . Onckens Ak tapub l ika t i on über Napoleon I I I . k a n n 
W e r t h e i m e r s G r u n d a n s c h a u u n g ü b e r die Beustsche H a l t u n g n ich t meh r auf-
r e c h t e r h a l t e n werden.«1 2 5 Es ist viel leicht als eine Ar t Se lbs tkr i t ik der öster-
re ichischen liberalen R i c h t u n g zu bewer t en , wenn einer der l e tz ten V e r t r e t e r 
dieser Schule in einem 1946 erschienenen Art ikel zu d e m Schluß k o m m t , W e r t -
heimer u n d Stern h ä t t e n die Akte in e iner ganz f ü r A n d r á s s y bzw. fü r B i smarck 
e ingenommenen Ar t erör ter t . 1 2 6 Aber keiner dieser auf d e m r icht igen P f a d 
schre i t enden His tor iker hie l t es f ü r nö t ig , die Frage in ihrer Gesamthe i t au fzu -
rollen u n d zu lösen. 
Es is t gewiß kein Zufal l , d a ß sich die Aufgabe der gründl ichen Revis ion 
des Wer the imerschen S t a n d p u n k t e s ein His tor iker s te l l te , der — ähnl ich sei-
nen dua l i s t i sch eingestel l ten Kollegen — in der Vergangenhe i t die Verkörpe-
rung seiner eigenen Ideen such te . Es h a n d e l t sich u m Heinr ich R i t t e r von Srb ik , 
u m einen der b e d e u t e n d s t e n Nachkr iegsver t re te r der konse rva t iven österreichi-
schen Schule . W a r u m sich gerade das H a u p t der konse rva t iven Schule de r 
A n d r á s s y - P r o b l e m a t i k z u w a n d t e , u n d zwar ih rem heikels ten Teil, da rau f g a b 
er selbst die A n t w o r t : »Mit der Idea l i s ie rung des ungar i schen Minis te rpräs iden-
t en sollte endl ich e i r m a l gebrochen werden . Sein t iefs tes L e i t m o t i v war das 
Sonder in teresse des zu neuer S taa t l i chke i t gelangten U n g a r n s , n icht das der 
Gesamtmonarchie .« 1 2 7 U m die g rundlegende Ta t sache nachweisen zu k ö n n e n , 
d a ß A n d r á s s y nicht die In te ressen der Gesamtmonarch ie , sondern allein die 
seiner engeren He ima t v e r t r a t , bo t sich fü r Srbik n u r Andrássys Verha l t en 
während des f ranzösisch-preußischen Krieges. Die Ar t aber , wie Srbik an die 
Frage h e r a n t r i t t , und wie er gleich einlei tend eine eher als Sch lußfo lgerung 
a n m u t e n d e Fes ts te l luüg t r i f f t , e rwecken im Leser von vornhere in Zweifel da r -
über , was wohl der konse rva t ive His to r iker nach einer solchen E in l e i tung 
produz ie ren würde . 
B e g a b u n g und Gewissenhaf t igke i t bewahren den His tor iker Srbik vo r 
so gezwungenen und durchs ich t igen Fä l schungen , wie sie seine dual is t i schen 
Gegner be ga nge n h a b e n . E r analys ier t das Protokol l v o m 18. Ju l i präzis u n d 
e rö r te r t wahrhe i t sge t r eu den S t a n d p u n k t Beusts und der » H o f p a r t e i « , A n d r á s s y 
hingegen ve r s t eh t er n i c h t oder will er nicht ve r s t ehen . Srbik e rk lä r t die 
polit ische Konzep t ion des ungar i schen Minis te rpräs identen bzw. die Über -
legungen, die er Andrássy zuschre ib t , von vornhere in als ve r feh l t , auf engst i r -
nige ungar i sche In te ressen a u f g e b a u t , u m schließlich A n d r á s s y gegenüber 
Beusts Außenpol i t ik vorzuziehen . A u ß e r dieser — n a c h unserer Auf f a s sung 
g rundsä tz l i ch falschen — Bewer tung v e r m a g Srbik wegen seiner poli t ischen 
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Eins te l lung n i c h t zu e rkennen , daß András sy E n d e Ju l i u n d Anfang August 
(wie weiter u n t e n noch bewiesen werden wird) dieselben Teilziele ans t reb te , 
wie der von i h m (Srbik) ideal is ier te Beus t . J e n e r His tor iker aber , der in den 
dreißiger J a h r e n im » D r i t t e n Reich« die Verwirk l ichung der großdeutschen 
T r ä u m e des 19. J a h r h u n d e r t s en tdecken zu können w ä h n t e , konn t e die histo-
r i schen Ereignisse ebenso n u r im Zerrspiegel seiner eigenen Anschauungen 
erbl icken, wie die vorsätzl ich fä lschenden Ver t re t e r der l iberalen Rich tung . 
6. 
Nach dieser h is tor iographischen R ü c k s c h a u wollen wir n u n aber wieder zu 
unserem P r o b l e m z u r ü c k k e h r e n . Die j e t z t zu b e a n t w o r t e n d e Frage l au t e t : 
Welche außenpol i t i sche I d e e n , Pläne s t eck ten h in te r den Äußerungen , die 
au f der B e r a t u n g lau t w u r d e n , welche Konzep t ionen h a t t e n die an ihr teil-
nehmenden f ü h r e n d e n Pol i t iker hinsichtl ich der gegebenen Lage. Die Vorgänge 
auf dem Min i s t e r ra t hä t t e m a n eigentlich von Anfang an von diesem Gesichts-
p u n k t aus p r ü f e n müssen, b i e t e t doch dies allein die E r k l ä r u n g d a f ü r , warum 
die einzelnen Tei lnehmer i h r en dor t geäußer t en S t a n d p u n k t v e r t r a t e n . Die 
hier angewende te , vielleicht e t w a s schulmäßig wirkende »Querschni t t« -Methode 
war aber unvermeid l ich . W e g e n der Unk la rhe i t des Protokol ls u n d der stören-
d e n D e u t u n g e n der bürger l ichen Geschichtsschre ibung m u ß t e zunächst 
geklär t we rden , welchen S t a n d p u n k t die einzelnen Te i lnehmer ü b e r h a u p t 
v e r t r a t e n . E r s t nach diesem Umweg können wir die F rage nach dem W a r u m 
stellen und unse re Un te r suchungen in logischer Reihenfolge beginnen. 
Es ist n i ch t schwer e inzusehen, d a ß die Ju l ip läne der »Hofpa r t e i« die 
prakt ische A n w e n d u n g der großen Konzep t ion , der Bes t r ebungen zur Wieder-
gewinnung der deutschen Hegemonie dars te l l t en . Es h a n d e l t sich hier u m die 
Verwirkl ichung eines Planes in drei E t a p p e n . Der erste S c h r i t t : ein vorläufiges 
Abwar ten haup t säch l i ch wegen mil i tär ischer Schwier igkei ten (schwerfällige 
Mobi lmachung) und wegen gewisser s t ra tegisch-pol i t ischer Bedenken (Abwar-
t e n des f ranzös ischen Sieges). Der zweite Schr i t t (zeitlich mi t dem ers ten 
zusammenfa l l end ) : D u r c h f ü h r u n g der a l lgemeinen Mobi lmachung . Endl ich der 
d r i t t e : E i n m i s c h u n g in den Kr ieg gegen P r e u ß e n an der Seite Frankre ichs . 
Die E inmischung ha t t e zwei Var i an ten (sie wurden auch von zwei verschiedenen 
Personen v e r t r e t e n ) : E i n m i s c h u n g nach d e m ers ten en t sche idenden f ranzö-
sischen Sieg (Albrecht) ; E inmischung sofor t nach der vollzogenen Mobil-
machung ( K u h n ) . Die Abweichung ergab sich da raus , d a ß Albrecht des f r an -
zösischen Sieges sicher war (die Entsche idungssch lach t e rwar t e t e er in Sachsen), 
während K u h n auch mi t e inem möglichen Sieg P reußens rechne te , ja diesen 
sogar fü r wahrscheinl icher h ie l t . Durch den raschen Eingr i f f Österreichs wollte er 
den Sieg P r e u ß e n s ve rh inde rn . Hinsicht l ich der mil i tär ischen Kra f tve rhä l tn i s se 
ur te i l te K u h n zweifellos real is t ischer (un te r allen Te i lnehmern ur tei l te er 
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allein n ü c h t e r n ) , in seinen poli t ischen Berechnungen j e d o c h beging — wie wir 
es schon sehen werden — a u c h er grobe Fehler . In das K o n z e p t der » H o f p a r t e i « 
paß te in ke iner Weise eine Neu t ra l i t ä t se rk l ä rung , d e n n sie wäre — nach 
ihrem D a f ü r h a l t e n — f ü r Preußen v o r t e i l h a f t gewesen. Daher ihr mißbilli-
gendes Schweigen bei der E r ö r t e r u n g dieser Frage . Noch weniger k o n n t e n die 
Ver t re ter der » H o f p a r t e i « der Andrássyschen Te i lmobi lmachung z u s t i m m e n , 
weil sie j a n u r das gep l an t e Einschre i ten erschwert h ä t t e . Dies der Grund , 
w a r u m sie auf der B e r a t u n g ihre schwers ten K a n o n e n gegen die »garant ia le 
Truppenaufs te l lung« r i c h t e t e . 
Was die Real i tä t des Konzep t s b e t r i f f t , m u ß vor a l lem d a r a u f h i n g e w i e s e n 
werden, d a ß er unvol lende t ist , d . h . die F rage offen l ä ß t , was nach d e m sieg-
reichen Revanchekr ieg m i t Deu t sch land geschehen soll. Die P a r t e i h a t t e 
selbst i nne rha lb der »großen Konzep t ion« kein posit ives deutsches P r o g r a m m , 
und ein solches v e r m o c h t e sie auch j e t z t f ü r das t ak t i s che K o n z e p t n icht 
vorzulegen. Die Wiederhers te l lung der deu t schen Hegemonie aber war n a c h 1866 
jedenfal ls ein irreales U n t e r n e h m e n ; den Norddeu t schen B u n d h ä t t e m a n selbst 
nach e inem siegreichen K r i e g nicht ve rn i ch t en können . Der P lan e n t b e h r t e auch 
des r icht igen außenpol i t i schen Rüs tzeuges . Eine al lgemeine Mobi lmachung 
ohne i rgendeine d ip lomat i sche Ri ickdeckung , in R u ß l a n d s u n d P reußens 
unmi t t e l ba r e r N a c h b a r s c h a f t , wäre ein sehr r i skan tes Spiel gewesen. Das 
schon mobil isierte P r e u ß e n konn te die Monarchie in j e d e m Augenbl ick angrei-
fen , und auch Rußland k o n n t e Galizien okkupie ren . A u c h fü r den Fal l , d a ß 
Preußen angegri f fen we rden sollte, feh l te es an P länen , wie Ruß land ausge-
schal tet werden könn te . Das Gelingen der Absicht K u h n s , Polen aufzuwie-
geln,128 war mehr als zweife lhaf t . Noch labiler waren die innenpol i t ischen 
Grundlagen des Konzep t s . Krieg zu f ü h r e n gegen P r e u ß e n mi t einer kriegsgeg-
nerischen Bevölkerung im Hin te r l and wäre kein kluges U n t e r n e h m e n gewesen. 
Der Plan war außerdem a u c h einseitig, da er sich in a l lem auf den Sieg F r a n k -
reichs g r ü n d e t e . »In gut in fo rmie r t en mil i tär ischen Kre i sen zweifelt m a n a m 
Sieg Frankre ichs n icht , es sei denn, es wird ein grober s t ra tegischer Fehler 
begangen«,1 2 9 war die al lgemeine Überzeugung . N u r bei K u h n t a u c h t der 
Gedanke an die entgegengesetz te Möglichkeit auf , aber auch bei i hm n u r als 
eine ka t a s t ropha le A l t e rna t ive . Er b a u t seinen k o n k r e t e n Einmischungsp lan 
(zur Vorbeugung von P r e u ß e n s Sieg) auf die falsche A n n a h m e auf , d a ß die 
süddeu t schen S taa ten n e u t r a l bleiben w ü r d e n ; vom Gegentei l konn te er sich 
schon a m Tage des Minis ter ra tes überzeugen . 1 3 0 
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Dieser sowohl in seinen Pe r spek t iven , als auch in seinen Einzelhei ten 
verfehl te P l an schien dennoch zur Verwirk l ichung gelangen zu sollen, teils 
weil h in te r i h m mächt ige K r ä f t e s t anden , teils weil er (was die ersten zwei 
E t a p p e n b e t r i f f t ) mi t den Abs ich ten andere r R ich tungen übe re in s t immte . 
Beus ts Konzep t ion , der »Tr ias-Plan« schien in der d u r c h den f ranzös isch-
preußischen Kr ieg e n t s t a n d e n e n K o n f l a g r a t i o n real zu sein. Der t ak t i sche 
Plan des Außenmin is te r s s tel l t lediglich die konkre te A n w e n d u n g dieser 
Konzept ion auf eine konkre t e außenpol i t i sche Si tua t ion d a r . 
A b w a r t e n — Auf rüs t en — Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung — In-Akt ion-Tre ten , . 
diese vier Momente bilden das Schema von Beus t s Konzep t ion . Das Abwar t en 
ergibt sich bei i hm nicht aus mil i tär ischen E rwägungen , wie bei der »Hof-
par te i« , sondern aus der t iefen außenpol i t i schen Eins ich t : Öster re ich-Ungarn 
darf n icht offen an die Seite eines, die deu t schen na t iona len Interessen ver-
le tzenden F rankre i chs t r e t en (» . . . es vor einer Provoz ie rung des deu tschen 
Nat iona lbewußtse ins zu warnen« , e rk lä r t er auch bei den Bera tungen) . D a f ü r 
sei a b z u w a r t e n , bis sich die Ereignisse f ü r F r ank re i ch und somi t auch fü r die 
Monarchie güns t ig ges ta l ten . U n d d a m i t Ös ter re ich-Ungarn seinen Willen bei 
der deu t schen Neuges ta l tung n a c h den en tsche idenden f ranzösischen Kriegser-
folgen zur Gel tung br ingen könne , m u ß es sich mi l i tä r i sch vorberei ten: : 
»Wenn wir fr iedl ich ve rmi t t e lnd e in t re ten wollen, (ist es) nö th ig , bewaf fne t 
zu sein.« Desha lb ist der zweite Abschni t t des Planes , die allgemeine Mobil-
machung , erforder l ich. Sie ist übr igens auch aus Sicherhei t sgründen r a t s a m : 
»Sehe m a n aber auf die H a l t u n g anderer S t a a t e n , namen t l i ch auf jene unseres 
Nachbars in Osten , so f rage sich, ob bisherige Pass iv i tä t noch weiterhin ein-
gehal ten werden könne .« Das Nötige ist hier gleichzeitig a u c h nützl ich, weil 
man die u rsprüngl ich mi t ande re r Absicht begonnene A u f r ü s t u n g vor de r 
öffent l ichen Meinung rech t fe r t igen k a n n : ». . . so wie m a n a u c h die öffent l iche 
Meinung d a r ü b e r au fk lä ren solle, d a ß die Regierung mi t der Anordnung von 
Rüs tungen n ich t der E i n g e b u n g leichts inniger Kriegs lus t , sondern d e m 
Gebote der Sicherung des Reiches nach allen Seiten folge«. Die Neu t r a l i t ä t s -
e rk lärung, der d r i t t e Abschn i t t des Planes , erhiel t ihre Dase insberecht igung 
nur durch die zwingende außenpol i t i sche S i tua t ion : Beust wollte mit diesem 
diplomat ischen Schachzug die allgemeine Mobi lmachung R u ß l a n d gegenüber 
decken. 
Das » In-Akt ion-Tre ten« h ä t t e erst n a c h Frankre ichs en t sche idendem 
mil i tär ischem Sieg folgen k ö n n e n . Es k a m h ie r fü r je nach der Lage eine d ip lo -
matische oder eine mil i tär ische Akt ion in F rage . Eine d ip lomat ische , w e n n 
der Kr ieg mi t der Niederlage P reußens enden würde. I n d iesem Fall w ü r d e 
Frankre ich die deutschen Ansprüche der i h m gegenüber loyalen Monarchie 
befr iedigen. (»Dagegen könne im Siegesfalle Frankre ichs ein kluges Vorgehen 
uns F r ü c h t e t ragen.«) Die Verwirkl ichung des »Trias-Planes« (die T r e n n u n g 
Süddeu t sch lands von P reußen u n d seine Organis ierung zu e inem selbständigen 
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Bund) h ä t t e sich auf diese Weise e rmögl ichen lassen. Sol l ten aber die F r anzosen 
übe r t r i ebene und f ü r das G e s a m t d e u t s c h t u m bedrohliche Forde rungen stellen 
(Gramon t ä u ß e r t e sich We ißenburg gegenüber über die Wiederhers te l lung der 
p reuß ischen Grenzen von 1866131), so k ö n n t e Öster re ich-Ungarn m i t seiner 
mobil is ier ten Kr iegsmacht als Deu t s ch l ands Ret te r gegen Frankre ich a u f t r e t e n 
u n d d a d u r c h Deutsch land auch mora l i sch zurückerobern . »Wiederhol t habe 
ich d a r a n er inner t« , lesen wir in Beus t s Memoiren, » d a ß nach A u s b r u c h des 
Krieges ein französischer Vors toß , u n d z w a r ein mäch t ige r e rwar te t u n d ein 
Vordr ingen desselben bis München als möglich in Auss icht genommen wurde . 
Die von Graf Andrássy b e f ü r w o r t e t e u n d vom Minis te r ra t a n g e n o m m e n e 
besch ränk te Kr iegsbere i t schaf t war mi r , wie ich es gesagt , sehr gelegen und 
zwar im Hinbl ick auf die eben e r w ä h n t e E v e n t u a l i t ä t . E s konn te der Momen t 
gekommen sein, in Deu t sch land wieder F u ß zu fassen, wenn Öster re ich in 
solchem Fal le mi t einem H a l t ! dazwischen trat .«1 3 2 E in mil i tär isches Vorgehen 
wäre unvermeid l ich , wenn d e m geschlagenen Preußen R u ß l a n d zu Hilfe eil te. 
Dieser Kr ieg würde na tür l i ch — en t sp rechend den Zielen von Beus t — auf 
d e m f ü r P r e u ß e n ungüns t ige ren »Ost -Ter ra in« ebenfal ls der Lösung der 
deu t schen F rage dienen. Obwohl in Beus t s ursprüngl ichen Plänen zur Lösung 
der deu t schen Frage dem Ostkr ieg eine entscheidende Rolle zugedach t war , 
wähl te er diese Lösung j e t z t , bei d iesem n u r auf F r ank re i ch u n d P r e u ß e n 
lokalis ier ten Krieg, nu r im Notfa l le . Beus t s opt imale Vorste l lung in der 
gegebenen Si tua t ion bes t and in dem W u n s c h , die Trias ohne Krieg zus t ande -
zubr ingen . Dies beweist seine Ä u ß e r u n g während der Diskussion: » d a r a u s 
(daß näml ich die Monarchie t ro t z der Neu t r a l i t ä t s e rk l ä rung rüs te te — Verf.) 
folge aber noch nicht , d a ß m a n nie zu T ruppenau f s t e l l ungen schrei ten solle, 
ohne loszuschlagen«. 
Das Gelingen des P lanes h ing n a t ü r l i c h in erster Linie vom Er fo lg der 
f ranzös ischen Waf fen ab , von dem Beus t dera r t übe rzeug t war , d a ß er den 
entgegengese tz ten Fall e infach außer A c h t ließ.133 E r t r a c h t e t e nu r d a n a c h , 
der österreichischen Außenpol i t ik eine R i c h t u n g zu geben , die Österreich die 
Möglichkeit bö te , an den F r ü c h t e n des f ranzösischen Sieges betei l igt zu w e r d e n . 
Man m u ß t e also mi t F rankre ich die F r e u n d s c h a f t wahren u n d »alles ve rme iden , 
was wie eine U n t e r s t ü t z u n g der Feinde Frankre ichs aussehe«. Diese außen -
1 3 1
 O N C K E N , а . а . O . , B d . I I I , S . 5 2 6 . 
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 F. F. B E U S T : Aus drei Viertel-Jahrhunderten. Bd. II, S. 437. — Beust hielt die erwähn-
ten Eventual i tä ten noch Ende Dezember, selbst nach den aufeinanderfolgenden französischen 
Mißerfolgen für möglich. »Welche günstige Chancen aber bieten sich fü r ein erfolg- und ruhmrei-
ches Eingreifen Österreichs, falls militärische Niederlagen Preußen ereilen sollten? Dann liegt 
das Schicksal Deutschlands in Österreichs Hand . . .«, schreibt er in seinem Vortrag. Beust an 
Kaiser Franz Joseph. Wien, 25. Dezember 1870. HHStA, Wien, Min. des Äußern, Polit. Archiv, 
XL, Interna, Fasc. 53. 
133
 »Nous voulons croire d'ailleurs que les brillantes qualités de l 'armée française, l 'esprit 
patriotique de la nation et ses immenses ressources qui sont encore intactes ne tarderont pas 
ä rétablir la balance«, schreibt er nach den ersten Erfolgen der deutschen Armeen anfangs 
August. Beust à Metternich. Vienne, 10 août 1870. ONCKEN, а. а. О., Bd. III, S. 522 — 523. 
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politische L i n i e n f ü h r u n g w a r seiner Ansicht nach am s t ä r k s t e n durch die 
Andrássysche »ver t rau l iche Mit te i lung« an P r e u ß e n g e f ä h r d e t . Sie »werde u n s 
n u r nach Außen (d. h . vor F r a n k r e i c h — Verf.) compromi t t i e r en« . Er t r a c h t e t e 
deshalb auf d e m Minis te r ra t , die Andrássysche »ver t rau l iche Mit te i lung« 
u n t e r E insa tz seiner ganzen Persönl ichkei t zu Fall zu b r ingen , denn die 
A n n a h m e des Andrássyschen Vorschlages w ü r d e die Monarchie um den Ante i l 
a n den Ergebnissen eines sicher e rwar t e t en f ranzös ischen Sieges b r ingen . 
I n der Frage der teilweisen oder allgemeinen Mobi lmachung hä l t er es, obwohl 
er der le tz te ren den Vorzug gab , nicht f ü r no twendig , e inen klaren und ein-
deut igen S t a d t p u n k t e inzunehmen , weil auch eine d u r c h a u s nicht unbedeu -
t e n d e Te i lmobi lmachung die D u r c h f ü h r u n g seines op t imalen Planes ge fö rde r t 
h ä t t e . 
Im großen und ganzen erscheint dieser P lan a n n e h m b a r und logisch, 
h ä t t e doch seine Verwirk l ichung fü r die Monarch ie eine wesent l iche Vergröße-
r u n g ihrer Mach t ohne B lu top fe r bedeu te t . Die theore t i schen und p rak t i schen 
Grundlagen des Konzep tes s ind jedoch von A n f a n g an fa lsch berechnet . D e m 
im Zeichen der Auf lösung s tehenden , aus vielen N a t i o n a l i t ä t e n zusammen-
gesetzten Reich konnte eine Konzept ion , die T räu m en nachlief und die er-
schreckenden Rea l i t ä ten des prak t i schen Lebens n icht zur K e n n t n i s nahm, k a u m 
etwas nu t zen . I m J a h r e 1870, d e m Jahre der E n t f a l t u n g der russisch-slawischen 
Gefahr , Deu t sch lands Neuges t a l t ung im Sinne der österreichischen In te ressen 
durchse tzen zu wollen, v e r r ä t außenpol i t i sche Bl indhei t . Diese Bl indhe i t 
mochte es v e r u r s a c h t h a b e n , d a ß Beust alle seine Berechnungen auf den Sieg 
Frankre ichs a u f b a u t e . E i n e n Sieg Preußens dagegen k o n n t e er sich, a u c h 
wenn er hie u n d da auch diese Möglichkeit e rwähn te , e in fach nicht vors te l len . 
Der gegen alle seiner E r w a r t u n g e n dennoch per fek te preußische Sieg warf ihn 
d a n n ganz aus dem Geleise, u n d schließlich beging er eine kleine Unvors icht ig-
kei t , die schwere Folgen h ä t t e nach sich ziehen k ö n n e n : er ve r säumte die 
getroffenen mil i tär ischen M a ß n a h m e n P r e u ß e n gegenüber diplomatisch zu 
decken u n d se tz te dami t die Monarchie der Gefahr eines preußischen Angr i f fes 
aus, bevor sie noch en t sp rechend vorbere i t e t war . 
Wie Beus t s Ideen nu r i m Z u s a m m e n h a n g mi t dem Tr ias -P lan zu ve r s t ehen 
sind, so gewinnen auch András sys Vorschläge nur im R a h m e n der g roßen 
russisch-slawischen Konzep t ion ihren e igent l ichen Sinn. Andrássy hä te gern 
die durch den f ranzösisch-preußischen Kr ieg geschaffene S i tua t ion zur Zurück -
d rängung R u ß l a n d s , zur Lösung oder wenigs tens zur l angwährenden Aus-
schal tung des russisch-slawischen Problems ausgenü tz t . Obwohl sich András sys 
Ausgangspunk t u n d Endz ie l von denen des Außenmin i s t e r s wesentlich u n t e r -
schieden, gleichen sich doch die beiden P läne in vieler H ins i ch t . 
A n d r á s s y folgte d e m Schema: a b w a r t e n d e N e u t r a l i t ä t — Teilmobil-
machung — ver t rau l iche Mit te i lung an P r e u ß e n — In-Akt ion-Tre ten . I n der 
Formul ie rung »abwar t ende Neu t ra l i t ä t« liegt der Akzen t auch bei A n d r á s s y 
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auf dem »Abwar t en« . Dies h ieß bei i hm das Abwar t en güns t iger U m s t ä n d e 
(d. h . offensicht l ich des e r h o f f t e n f ranzös i schen Sieges) f ü r den gep lan ten 
Vors toß gegen R u ß l a n d , u n d gleichzeitig ein Bremsen der p reußenfe ind l ichen 
Absichten der »Hofpa r t e i« . Die Te i lmob i lmachung sollte ebenfal ls nach zwei 
R ich tungen h in wi rken : sie is t geeignet zur Defensive, aber auch zur even-
tuel len Offensive gegen R u ß l a n d , u n d gleichzeitig vere i te l t sie mi l i tär isch 
eine gleich n a c h Vollzug der nöt igen Vorbere i tungen d u r c h die » H o f p a r t e i « 
( K u h n ) gep lan te E inmischung . Die an P r e u ß e n zu r i ch t ende »ver t rau l iche 
Mit te i lung« wäre be rufen gewesen, die mil i tär ischen Vorbere i tungen der 
Monarchie P r e u ß e n gegenüber zu decken u n d zu ve rh indern , » d a ß der Kriegs-
schaupla tz auf unser Gebiet ver legt werde« . F ü r das » In-Akt ion-Tre ten« se t z t 
András sy zwei Var i an ten vo raus . Die erste ist Ruß lands E insch re i t en ; in die-
sem Fall »bliebe uns keine Wahl« , die zweite wäre , »daß P r e u ß e n und F r a n k -
re ich sich gegenseit ig so schwächen können , d a ß wir als Schiedsr ichter ihnen den 
Fr ieden d ik t ieren können« . W a s die ers te Va r i an t e anbe lang t , h a b e n wir schon 
f r ü h e r da rauf hingewiesen, d a ß András sy wegen eines mögl ichen russ ischen 
Angrif fes gegen die Monarchie besorgt war . Angesichts der b e k a n n t e n russ ischen 
außenpol i t i schen Ziele ä u ß e r t e n wir bere i ts die Ansicht , d a ß ein solcher russi-
scher Angriff u n warscheinl ich war . Wir wiesen auch d a r a u f h i n , d a ß im S o m m e r 
1870 R u ß l a n d s Eingre i fen in einem Fal l unvermeid l i ch gewesen wäre : w e n n 
P r e u ß e n eine mil i tär ische Niederlage e r l i t t en h ä t t e . Dies wäre aber auch f ü r 
Andrássy der e rwünsch te u n d fü r wahrscheinl ich gehal tene Ausgang des 
Krieges gewesen. (Uber e inen eventuel len Sieg Preußens ä u ß e r t e er se lbs t : 
»was allerdings kein wünschenswer the r Ausgang des K a m p f e s wäre«.) Spä t e r 
n a n n t e er sogar bei zwei Gelegenhei ten den Kr iegsausgang »unerwar te t« . 1 3 4 
I m Falle einer preußischen Niederlage wäre nach András sys Ansicht das 
mil i tär ische Einschre i ten der Monarchie unvermeid l ich , n i ch t nu r , weil R u ß -
l a n d — u m e inem polnischen A u f s t a n d vo rzubeugen — Galizien bese tzen 
würde , sondern weil m a n an der Seite des siegreichen f ranzös ischen Heeres 
seinen a l ten Liebl ingsplan eines europä i schen Krieges gegen R u ß l a n d ver-
wirkl ichen könnte . 1 3 5 Die zweite Va r i an t e , eine österreichische Ve rmi t t l ung 
zwischen den e rschöpf ten Gegnern , b i lde te f ü r Andrássy eher n u r eine theo-
re t i sche Möglichkei t . 
Da András sy außerorden t l i ch verwicke l te , o f t e inander wide r sp rechende 
Prob leme zu lösen ha t t e , f i n d e n sich in seiner P l a n u n g und in seinen Vorschlä-
gen viele widersprüchl iche , verworrene Momen te . Mit der e inen H a n d den als 
unvermeid l ich angesehenen Kr ieg gegen R u ß l a n d mi l i tä r i sch , innenpol i t i sch , 
134
 Vgl. Andrássy an Kállay. Terebes, 24. Oktober 1870. OSZK, Handschrif tenarchiv, 
Fol. Hung. 1733. Thiers a. W., S. 11. 
135
 Nach Orczys Tagebucheintragung vom 3. August 1870 wollte Andrássy mit dem 
siegreichen französischen Heer gegen Rußland losschlagen. WERTHEIMER: a. a. O., Bd. I . S. 
514. 
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auf d ip lomat i schem Wege vorbere i ten , m i t der anderen H a n d die Kr iegsp läne 
gegen P r e u ß e n d ip lomat i sch und mil i tär isch verh indern zu wollen, das k o n n t e 
nu r zu e inander widersprechenden , o f t auch das H a u p t z i e l v e r d u n k e l n d e n 
Tei lak t ionen f ü h r e n . Das Ergebnis der widersprüchl ichen P lanung war die 
Idee von der s t rategisch absu rden Te i lmobi lmachung , die eben den Wider -
spruch zwischen der B e j a h u n g eines Krieges gegen R u ß l a n d u n d der Verne inung 
eines Krieges gegen P r e u ß e n übe rb rücken sollte. Doch n u r aus diesem Zusam-
m e n h a n g he raus lassen sich die übr igen auf dem K r o n r a t gemach ten R a t -
schläge u n d Vorschläge Andrássys ve r s t ehen . Aus d iesem Grunde d i sku t i e r t 
er vor a l lem mi t der » H o f p a r t e i « , u n d desha lb p ro tes t i e r t er gegen die allge-
meine Mobi lmachung , desha lb sagt er K u h n , der nach vollzogenen Vorberei-
t u n g e n sofor t ins Feld ziehen will: »Er könne zunächs t die Ansicht des Kriegs-
minis ters n ich t thei len, d a ß der Friede f ü r uns du rchaus n ich t zu ha l t en sei.« 
Die F u r c h t vor einem preußischen Kr ieg bewegt ihn d a z u , im Interesse einer 
»ver t rau l ichen Mit te i lung« das W o r t m e h r m a l s zu ergrei fen, u m eine preußi -
sche Kr iegserk lä rung an die Monarchie zu ve rh inde rn . D a m i t uns aber der 
h e r a n n a h e n d e russische Kr ieg n ich t unvo rbe re i t e t über rasche , müsse m a n en t -
sprechende mil i tär ische u n d d ip lomat i sche Ver fügungen t re f fen . Desha lb 
müsse m a n teilweise mobil is ieren, sich in der Türkei s ichern, und zu diesem 
Zweck Serbien neutra l is ieren, »dessen Ste l lung in einem K a m p f mi t R u ß l a n d 
von der g röß ten Wicht igkei t sei«. 
Der kompliz ier te u n d sich widersprechende Plan h a t t e ohne Zweifel den 
Vorzug, sich das grundlegende außenpol i t i sche Prob lem der Monarchie, n ä m -
lich die russisch-slawische Frage vor Augen zu ha l t en u n d eine Lösung f ü r 
diese anzus t r eben . Soweit ist diese Konzep t ion zweifellos realer als die der 
»Hofpa r t e i« oder die von Beus t . Die vielen s i tua t ionsbed ing ten Wide r sp rüche 
ve rmoch te aber auch Andrássys P lan n icht zu ü b e r b r ü c k e n . E r wollte näml ich , 
v e r b ü n d e t mi t dem siegreichen F rank re i ch , gegen R u ß l a n d einen K a m p f aus-
t r agen , ohne gleichzeitig auch gegen P r e u ß e n die W a f f e erheben zu m ü s s e n ; 
eine solche Si tua t ion ist aber selbst in der Theorie schwer auszudenken . E in 
Fall , d a ß das geschlagene P reußen bei e inem Einschre i ten Ruß lands u n t ä t i g 
bliebe oder d a ß es gar zur Monarchie ü b e r t r e t e , war zu Beginn der siebziger 
J a h r e unvors te l lba r . Die En twick lung der Ereignisse e n t h o b Andrássy der 
Analyse der verwickel ten S i tua t ion , die ein französischer Sieg im österreichisch-
russ ischen bzw. im österre ichisch-preußischen Verhä l tn is geschaffen h ä t t e ; 
sie e n t h e b t auch den His tor iker der B e a n t w o r t u n g der F rage , was der ungar i -
sche Minis te rpräs ident in diesem Falle ge t an h ä t t e . Sie ve rpf l i ch te t ihn ledig-
lich, fes tzuste l len , daß der Andrássysche P l a n keineswegs eine beruhigende u n d 
gla t te Lösung dars te l l te , u n d dies selbst d a n n nicht , w e n n die Ereignisse einen 
fü r dieses K o n z e p t d u r c h a u s günst igen Verlauf genommen h ä t t e n . 
* 
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Nach K l ä r u n g der verschiedenen S t a n d p u n k t e u n d nach ihrer Be t r ach -
t u n g aus der Perspek t ive der außenpol i t i schen Konzep t ionen , h a r r e n noch zwei 
F r agen der B e a n t w o r t u n g . E r s t e n s : Wessen S t a n d p u n k t im ge faß ten Besch luß 
zur Gel tung k a m ? Zweitens: Was bedeu te t e de r Beschluß f ü r die weitere außen-
polit ische L in i en füh rung der Monarch ie? 
Zur A n t w o r t auf die ers te Frage wollen wir vor al lem den T e x t des 
Beschlusses kennen le rnen : »Seine M a j e s t ä t der Kaiser ge ruh te in Über -
e i n s t i m m u n g mi t den heu te abgegebenen Meinungen der Conferenz-Mitglie-
der den Allerhöchsten Beschluß dahin zu fassen, daß vor l äu f ig N e u t r a l i t ä t 
b e o b a c h t e t , zugleich aber mi t der bei der Sachlage nöthigen Armie rung u n d 
zwar zunächs t m i t den ze i t r aubenden Vorbere i tungen , näml ich Befest igungs-
a rbe i t en u n d P fe rde -E inkäu fen begonnen werden solle. — Den Mäch ten 
sei die N e u t r a l i t ä t Öster re ich-Ungarns b e k a n n t zu geben u n d gleichzeitig 
mi t dieser Declara t ion eine, die R ü s t u n g e n motivierende A u f k l ä r u n g zu 
er thei len. — Die Rüs tungen sollen mi t d e m T a g der Neu t ra l i t ä t s -Dec la ra t ion 
beginnen.« 
». . . d a ß vor läuf ig Neu t r a l i t ä t b e o b a c h t e t werden solle«, war im gegebe-
n e n Augenbl ick der wicht igste Teil des Beschlusses, en tschied er doch die 
Al te rna t ive zwischen Krieg u n d Fr ieden zuguns t en des le tz te ren . Die Entsche i -
d u n g bedeu te t e n icht den Sieg dieser oder j ene r Par te i , sondern die Verwirk-
l i chung der Auf fas sung sämt l icher Te i lnehmer . An der E ins t immigke i t der E n t -
sche idung ä n d e r t e es nichts , d a ß das W o r t »vor läuf ig« bei K u h n die Zeit bis 
z u m Abschluß der mil i tär ischen Vorbere i tungen , bei Beust die Zeit bis z u m 
französischen Sieg, und bei András sy die Zeit bis zur russischen E inmischung , 
a lso die verschiedensten Termine bezeichnete . Der folgende P u n k t des Beschlus-
ses: »Den Mäch ten sei die Neu t r a l i t ä t Ös ter re ich-Ungarns b e k a n n t zu geben«, 
d . h . die N e u t r a l i t ä t sein in aller F o r m zu deklar ieren — b e d e u t e t den Sieg 
des S t a n d p u n k t e s des gemeinsamen Außenmin i s t e r s Beust sowohl gegenüber 
der in dieser F rage sich in Schweigen hü l l enden »Hofpar te i« , wie auch gegen-
übe r dem die »ver t raul iche Mit te i lung« forc ierenden Andrássy . Der Besch luß 
ü b e r den Beginn »der, bei der Sachlage nö th igen Armierung« b e d e u t e t eigentl ich 
zugleich die A n n a h m e und die Ab lehnung be ider mili tärischer S t e l lungnahmen 
(teilweise und allgemeine Mobi lmachung) . A n d r á s s y wollte u n t e r ande rem f ü r 
»Vor rä te u n d Pfe rde« sorgen, K u h n b e t r a c h t e t e die »Bescha f fung und Aus-
r ü s t u n g von P fe rden« , sowie »die E r r i c h t u n g befes t ig ter s t ra tegischer P u n k t e « 
als seine H a u p t a u f g a b e . Insowei t wurden die Absichten beider S t a a t s m ä n n e r 
zum Beschluß erhoben. Aber weder die von András sy vorgeschlagenen »garan-
t i a len Truppenaufs te l lungen« (300000 Mann) , noch die von K u h n proponie r te , 
e ine r al lgemeinen Mobi lmachung g le ichkommende »sofortige R ü s t u n g in gro-
ß e m Maßs tabe« kommen im Beschluß vor . Insowei t wurden beide Vorschläge 
abgelehnt. Der Ausdruck : Beginn »mit den ze i t raubenden Vorbere i tungen« 
weis t offensicht l ich auf die vo rbe re i t enden u n d einlei tenden Momente einer 
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allgemeinen Mobi lmachung hin.1 3 6 Diese offen auszusprechen , ließen aber die 
inneren Machtverhä l tn i s se (daher Andrássys Wide r s t and ) u n d die ungüns t i ge 
außenpol i t i sche Lage ( R u ß l a n d s Nähe u n d F rankre i chs Ferne) in der J u l i m i t t e 
noch nicht zu . 
Vol ls tändig siegte also n iemands S t a n d p u n k t , doch konn ten sich (und 
das ist unsere A n t w o r t auf die F rage : was bedeu te t e der Beschluß) sämt l i che 
Tei lnehmer mi t i hm zuf r i eden geben. A m A n f a n g jeder Konzep t ion s t a n d das 
Abwar t en , u n d jede Konzep t ion rechnete (wenn auch in verschiedener F o r m ) 
mi t der Möglichkeit des Krieges. Auf diese Weise w u r d e es ermöglicht , d a ß 
die B e r a t u n g von Pol i t ikern d iamet ra l en tgegengese tz te r Ansichten schließ-
lich doch i m s t a n d e war , einen Beschluß zu fassen, der j eden befriedigte u n d die 
außenpol i t ische Maschinerie der Monarchie in eine b e s t i m m t e R i c h t u n g in 
Bewegung se tz te . Frei l ich wäre diese U b e r e i n s t i m m u n g der Meinungen n a c h 
E in t re f fen der e r w a r t e t e n Ereignisse n ich t von Dauer gewesen, und die ver-
schiedenen K r ä f t e w ä r e n in verschiedene R ich tungen wi rksam geworden. D a s 
änder te aber nichts an der Ta t sache , d a ß die Monarchie a m 18. J u l i 1870 
— en t sprechend dem Wunsche aller wesent l ichen F a k t o r e n — einen W e g 
einschlug, auf dem sie aus den Vortei len eines sicher e rwar t e t en f ranzös ischen 
Sieges d ip lomat i sch , oder wenn no twend ig auch mi l i tä r i sch , den m a x i m a l e n 
Nutzen zu ziehen h o f f t e . 
Заседание Общего совета министров 18 июля 1870 г. 
И. ДИОСЕГИ 
(Резюме) 
Предлагаемая статья занимается историей возникновения австро-венгерской 
позиции в начале французско-прусской войны. Она описывает внутриполитические и 
внешнеполитические условия принятого решения, представляет участников совещания, 
анализирует позиции, принятые на совете министров, рассматривает историческую 
литературу вопроса, включает мнения политических деятелей во внешнеполитические 
концепции, и наконец она истолковывает принятое решение. 
Из числа внутриполитических факторов статья рассматривает позицию «придвор-
ной партии», партии Деака и Конституционной партии. «Придворная партия» выска-
залась в интересах антипрусского реванша. Партия Деака приняла позицию франко-
фильского нейтралитета, но в случае русского вмешательства она была готова даже к 
вооруженному франкофильскому выступлению. Конституционная партия провозгласила 
нейтралитет, послуживший одновременно к выражению сочувствия всегерманскому делу 
и антипатии в отношении Бисмарка. 
Из числа внешнеполитических факторов статья анализирует австрийскую поли-
тику Франции, Пруссии, России и Англии. Путем угрозы, соответствующего преобра-
зования международных отношений и обещаний Франция сделала все, чтобы вовлечь 
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 Die als Ergebnis des Beschlusses getroffenen Verfügungen siehe in der Zusammen-
fassung: Maßnahmen zur Vorbereitung einer eventuellen Mobilisierung des Heeres (abgefaß t 
ungefähr am 22. August). HHStA, Wien, Min. des Äußern, Polit. Archiv, X. Rußland, Fase. 63. 
\ 
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Монархию в войну. Пруссия и Россия стремились стабилизировать нейтралитет Австро-
Венгрии, первая из них гарантиями в связи с «аншлюссом», последняя подчеркиванием 
консервативной солидарности, и обе стороны выдвижением русско-прусского военного 
соглашения. Англия по видимости показала незаинтересованность, но она все же дала 
знать в Вене, что она не желает распространения войны. 
Франц Йосиф оказался склонным к вооруженному вмешательству, эрцгерцог Аль-
брехт тоже, но он хотел обождать первую французскую победу. Общий военный министр 
Кун опасался прусской победы и настоял на военном изготовлении в крупных масштабах. 
Австрийский министр-президент Потоцкий был принужден выразить чувства австро-
немецкого населения. Общий министр финансов Лоньяи хотел остаться в стороне от 
войны. Венгерский министр-президент Андраши колебался между непосредственными 
выгодами, вытекающими из нейтралитета и между ожидаемыми положительными резуль-
татами антипрусской войны. Общий министр иностранных дел Бейст, так как он не сумел 
предотвратить необдуманное вступление Франции в войну, размышлял над тем, каким 
образом он сумел бы лучше всего использовать войну в интересах достижения своих 
германских целей. 
Совет министров был согласен в основном вопросе: в данный момент Монархия, 
не может вступить в начавшуюся войну. По вопросу об определении военного поведения, 
однако, образовались даже три позиции: пассивность, частичная мобилизация и всеоб-
щая мобилизация. Первая из них являлась позицией Потоцкого, вторая Андраши и тре-
тья — придворных кругов и в конечном итоге Бейста. Относительно определения внешне-
политического поведения выдвинулись также три взгляда: молчание, заявление о нейтра-
литете, наконец секретная информация Пруссии. Путем подробного анализа протокола 
совета министров автор доказывает, что Бейст высказался в пользу издания заявления 
о нейтралитете, а Андраши принял позицию против издания такого рода заявления. 
Противная до сих пор позиция исторической литературы основалась на коррекции, 
совершенной Андраши в тексте протокола, равнозначной фальсификации. 
Венгерская буржуазная историческая литература представляла Андраши к а к 
рожденного германофила, и согласно этому она изображала и его поведение во время 
французско-прусской войны как абсолютно германофильское. По политическим причи-
нам австрийская либеральная и немецкая национально-либеральная школы приняли 
эту венгерскую буржуазную позицию, которая по существу осталась господствующей 
до наших дней. Отдельные авторы, свободные от политических предрассудков только 
частично исправили ошибочные взгляды. 
В заключительной главе автор включает высказанные на совете министров мнения 
в рамки внешнеполитических концепций. Трехстепенный план «прндворной партии» 
«временное ожидание — всеобщая мобилизация — вступление в акцию» является прак-
тическим применением политического соображения, направленного на завоевание геге-
монии в Германии. Четырехстепенный план Бейста: «ожидание — изготовление 
заявление о нейтралитете — вступление в акцию» является в конечном счете средством 
реализации концепции Триады. Четырехстепенное соображение Андраши: «ожидающий 
нейтралитет — частичная мобилизация — секретная информация Пруссии — вступле-
ние в акцию» является тактическим применением крупной русско-славянской концепции. 
Автор взвешивает реальные и ирреальные элементы отдельных планов. Наконец он уста-
навливает, что данное решение, направленное на переходный нейтралитет и на военное 




La politique extérieure de la Hongrie 
à l'époque de la «drôle de guerre» 
par 
G y . J U H Á S Z 
L'his to i re des quelques mois succédant a u déc lenchement de la deuxième 
guerre mondia le , l ' époque al lant de septembre 1939 ju squ ' au p r i n t e m p s 1940, 
a reçu, dans la l i t t é r a tu re his tor ique, le nom de «drôle de guerre». L ' é tude de la 
pol i t ique extér ieure de la Hongrie cont re - révolu t ionnai re dans ce t t e phase de 
la guerre mondiale nous permet de m e t t r e au j o u r les graves cont radic t ions qu i 
pesaient sur tou te la concept ion d u gouvernement Teleki en ma t i è r e de politi-
que extér ieure , con t rad ic t ions qui devaient nécessa i rement a b o u t i r à l 'écroule-
m e n t et à la débâcle complè te de ce t te poli t ique. 
Comme il est connu , en sep tembre 1939, lors du déc lenchement de la 
guerre , la Hongrie ne par t ic ipa pas d i rec tement a u x opérat ions mili taires, de 
plus, elle re fusa de sa t is fa i re au désir du g o u v e r n e m e n t a l lemand d e m a n d a n t 
que la Hongr ie pe rmî t a u x t roupes de la W e h r m a c h t à t r averse r le terr i toire 
du pays a f in d ' a t t a q u e r la Pologne à revers .1 E n m ê m e temps le gouvernement 
hongrois ne f i t aucune déclara t ion de neut ra l i té e t considérait la Hongrie off i-
ciellement comme un p a y s non-neu t re , mais une p a r t i e non-bel l igérante , entre-
t e n a n t des r a ppo r t s a m i c a u x avec les puissances de l 'Axe. Le f a i t que la Hon-
grie, après le déc lenchement de la guerre, n ' a i t p a s fait de déclara t ion de 
neu t ra l i t é , n ' é t a i t pas d û un iquemen t au désir f o r m e l des Allemands. 2 C'était-là 
une s i tua t ion co r re spondan t p a r f a i t e m e n t bien à l ' idée sur laquel le se fonda i t 
la pol i t ique extér ieure d u gouvernement Teleki, c 'es t -à-dire à la pol i t ique don t 
le b u t général é ta i t «d 'avoir plus d ' u n e corde à son arc», et qui se proposai t 
comme t âche concrète de réaliser les revendica t ions révisionnistes (en premier 
lieu vis-à-vis de la Rouman ie ) . Une mul t i tude de documents d ip lomat iques 
témoigne de ce que le mo teu r de l ' ac t iv i té d u gouve rnemen t hongrois, a u 
1
 L 'étude présente n 'a pas l ' intention de s'occuper de la prise de position du ministère 
Teleki à l 'égard de la guerre germano-polonaise. Pour une analyse de la politique extérieure 
de la Hongrie au temps du déclenchement de la deuxième guerre mondiale voir, du même auteur: 
Beiträge zu Ungarns Außenpolitik in den Tagen des Ausbruchs des zweiten Weltkrieges. Acta 
Historica 1961, nos. 1—2. 
2
 Le 1 septembre 1939 Erdmannsdorf^ ministre al lemand à Budapest, communiqua à 
Csáky un message de Ribbentrop demandant au gouvernement hongrois de ne pas publier une 
déclaration de neutralité. Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D. (1937—1945). 
Vol. VII. No. 519. 
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momen t de l ' ouver ture des hostilités e t dans la pér iode qui la su iv i t , f u t la 
t endance à la mise en appl ica t ion des revendica t ions terr i tor iales vis-à-vis de 
la R o u m a n i e . C'était le p o i n t sur lequel il concentra t o u t e son ac t i v i t é . Il est 
donc facile à comprendre que le gouve rnemen t hongro is en t enda i t ne pas 
observer u n e stricte neu t r a l i t é , mais che rcha i t pour t o u t e éven tua l i t é à avoir 
les mains l ibres . 
Si la l igne directr ice de la po l i t ique extér ieure de la Hongr ie res ta i t , 
même après le déc lenchement de la gue r r e , l 'alliance avec l 'Al lemagne fasciste, 
u n groupe de la classe d i r igeante hongro i se , celui m ê m e auquel a p p a r t e n a i t 
Pál Teleki , regarda i t plein de scept icisme s 'ébranler la machine de guer re hit-
lerienne. Les politiciens cont re- révolu t ionnai res , qui, a v a n t l 'entrée en guerre 
des Al lemands , avaient mis tou t leur espoi r dans un compromis e n t r e les puis-
sances occidentales et l 'Al lemagne fasc is te et dans les t en t a t i ve s v i san t à détour-
ner l 'agression al lemande vers l 'Es t , v e r s l 'Union Sovié t ique, f u r e n t boulever-
sés par la nouvelle du p a c t e de non-agress ion sov ié to -germanique , et ne se 
ré jouissa ient guère de ce t t e guerre qu i , au lieu de se diriger con t r e l 'Union 
Soviét ique, s ' é ta i t déclenchée entre les puissances occidentales e t l'Alle-
magne. 
Teleki e t certains m e m b r e s de la classe dir igeante qui voya ien t p lus loin, 
ne f u r e n t p a s t rompés p a r les rapides succès que l 'Al lemagne avai t o b t e n u s sur 
le f ron t polonais . Ils é t a i e n t convaincus que la guerre mondiale déclenchée le 
1 e r s e p t e m b r e 1939 ne sera i t pas un Bl i tzkr ieg , mais f in i ra i t , après de longues 
lu t tes épu i san tes , par le défa i te complè te ou du moins u n grand af fa ib l i ssement 
de l 'Al lemagne . For ts de ce t te convic t ion , ils é ta ient d ' av i s que c e t t e issue de 
la guerre é t a i t susceptible de créer d a n s l 'Es t et le Sud -Es t de l ' E u r o p e une 
s i tua t ion p o u v a n t abou t i r à un i m p o r t a n t essor des m o u v e m e n t s an t i fasc is tes , 
révo lu t ionna i res et à l ' écroulement des systèmes a n t i d é m o c r a t i q u e s . C'est 
pourquoi — à leurs avis — la Hongr ie contre- révolut ionnaire d e v a i t , dans la 
mesure d u possible, se t e n i r à l 'écart de la guerre, se garder d ' e n t r e r dans un 
confli t a r m é avec les puissances occidentales , afin de pouvoir s auvega rde r dans 
l ' incendie mondiale , à l ' a ide de ses fo rces armées res tées plus ou moins in tac tes , 
le régime ex i s t an t . 
Voilà les vues q u ' a u débu t de 1941 Teleki exposa dans ses no t e s envoyées 
aux min i s t res de Hongr ie à Londres e t à Wash ing ton . I l y re t race la poli t ique 
extér ieure de son gouvernement dans les termes s u i v a n t s : 
«La t âche pr incipale du gouve rnemen t hongrois dans cet te guer re euro-
péenne es t de conserver la force mi l i ta i re , matérielle e t humaine de la Hongrie 
j u s q u ' a u b o u t . Il doit à t o u t prix res te r à l 'écart du conf l i t . L'issue de la guerre 
est dou t euse . Mais quoi qu ' i l arrive, il es t plus i m p o r t a n t pour la Hongr ie de 
rester i n d e m n e dans la pér iode f inale d u confl i t . Il p e u t faci lement a r r iver , en 
par t icul ier au cas où l 'Al lemagne subisse une défa i te , que l 'Eu rope ent ière , ou 
du moins la par t ie or ien ta le d 'Eu rope devienne le t h é â t r e d ' é v é n e m e n t s chao-
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t i ques m e n a ç a n t en premier lieu les E t a t s sans défense qui ont sacr i f ié leurs 
moyens matér ie ls et leurs armées a v a n t la f i n d u confl i t . . .» P a r m i les «dan-
gers» m e n a ç a n t la Hongrie , il souligne en par t icu l ie r le «péril communis t e» . . . 
qui « guet te t o u t e cet te pa r t i e d ' E u r o p e y compris la Hongrie .» 3 
Nous avons dit plus h a u t qu ' au-de là de cet object i f général, le gouverne-
m e n t hongrois ava i t inscrit dans son p r o g r a m m e la réalisation de ses revendi-
ca t ions révis ionnis tes vis-à-vis de la R o u m a n i e dans un moment f avo rab l e du 
conf l i t a rmé européen . P o u r comprendre la vér i table portée de ce t t e prise de 
posi t ion, on n ' a qu ' à lire les mémoires d u comte I s t v á n Bethlen , rédigés au 
d é b u t de 1940 sur les condi t ions de pa ix présumées , dans lesquels, en ins i s tan t 
sur la nécessité de me t t r e en oeuvre la révis ion t ransy lvan ienne encore a v a n t 
la f in de la guerre , il écr i t : «. . . seuls, a b a n d o n n é s à nous-mêmes, nous n ' a u r o n s 
guère la force d ' ob t en i r que le nouvel o rd re (le s t a t u quo établi p a r les puis-
sances victor ieuses — Gy. J . ) soit revisé ou corrigé dans un m o m e n t d o n n é en 
no t r e faveur.»4 
A l ' époque de la «drôle de guerre», le gouve rnemen t hongrois r a t t a c h a i t 
é t ro i t emen t ses revendica t ions révis ionnis tes à la mani fes ta t ion de son hosti-
l i té vis-à-vis de l 'Union Soviét ique. Le c l ima t général paraissai t e x t r ê m e m e n t 
favorab le vu les t en t a t i ves occidentales v i s a n t à m e t t r e sur pied un f r o n t uni-
que capi ta l is te cont re l 'Un ion Sovié t ique . P o u r jus t i f i e r aux yeux des puis-
sances occidentales la nécessité de la révis ion terr i tor ia le sous le r a p p o r t de la 
R o u m a n i e , le gouve rnemen t hongrois ne cessait d ' a f f i r m e r que c ' é t a i t - l à un 
cha înon i m p o r t a n t des opéra t ions des t inées à dé tourne r «le danger sovié t ique 
m e n a ç a n t l ' E u r o p e Centrale». Il déc la ra i t que la Hongrie cont re- révolu t ion-
nai re é ta i t appelée à dé fendre , dans le bass in des Carpa thes , l 'ordre bourgeois 
européen , mais qu'elle ne p o u v a i t sa t i s fa i re à ce t te t âche qu 'en t e n a n t les Car-
p a t h e s sous son contrôle, c 'est-à-dire ap rès avoir mené à bien la révis ion t r an-
sy lvanienne encore au cours du confl i t a r m é européen . 
Dans u n message adressé à S u m n e r Welles, viccminis tre des affaires 
é t rangères des E t a t s Unis, Csáky, min i s t r e des affaires é t rangères écr i t , en 
févr ie r 1940: «. . . le d i f férend h u n g a r o - r o u m a i n ne peu t être réglé p o u r long-
t e m p s , éventue l lement de façon dé f in i t ive , que si la Hongrie est en mesure 
d ' exercer une inf luence décisive dans le bass in des Carpathes . Ce n ' e s t que de 
ce t te façon-là que dans une nouvelle s i t ua t i on in te rna t iona le la Hongr i e sera 
en mesure de rempl i r son rôle mi l i ta i re-pol i t ique . Malheureusement la na t ion 
rouma ine est t e l lement faible , aussi bien a u po in t de vue mili taire ( l ' accent est 
mis sur les ve r tu s militaires) qu ' au po in t de vue de son équ ipement , qu 'el le ne 
3
 Magyarország és a második világháború (La Hongrie et la deuxième guerre mondiale). 
Budapest , 1959. No. 126, p. 321. 
4
 Aide-mémoire sur les conditions de paix présumées O. L. ( = Országos Levéltár, 
Archives Nationales hongroises, Budapest). Kiim. ( = Külügyminisztérium, Ministère des 
affaires étrangères), res. pol. 1940—41—232. 
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p o u r r a i t , et d ' a i l l eurs ne voudra i t pas a r rê te r u n e a t t a q u e v e n a n t de l ' E s t e t 
se di r igeant con t r e l 'Europe et l 'o rdre bourgeois . . .»5 
La ligne di rec t r ice de la pol i t ique ex té r i eu re du gouvernement Te lek i 
recela i t c ependan t de graves con t rad ic t ions . Si la s i tuat ion qui du fa i t des 
condi t ions de forces des part ies bel l igérantes s ' é t a i t établie après le déclenche-
m e n t de la guerre — si tuat ion dans laquelle n i l 'Al lemagne, ni les pu issances 
occidentales ne p r i r e n t l ' in i t ia t ive de faire de l ' E u r o p e Centrale et du S u d - E s t 
de l 'Europe le t h é â t r e de confl i ts a rmés — sembla i t dans une cer ta ine m e s u r e 
f avorab le au p lan de Teleki v o u l a n t tenir la Hongr i e à l ' écar t de la guer re , le 
p r o g r a m m e qui d i c t a i t au gouve rnemen t hongro is d ' en t r ep rendre chacune de 
ses act ions dans la poli t ique ex tér ieure en fonc t ion de la possibilité de la rév i -
s ion, devait a b o u t i r à l ' écroulement des p lans de Teleki et faci l i ta à la diplo-
m a t i e a l lemande de se servir d u gouve rnemen t hongrois comme d ' u n i n s t r u -
m e n t , en vue de m e t t r e en p r a t i que les p ro je t s de l ' impérial isme a l lemand d a n s 
le Sud-Es t d ' E u r o p e . 
1. La situation in te rna t iona le de La Hongr ie après le déclenchement de la 
guerre . Le gouve rnemen t Teleki et les g r andes puissances européennes 
Après sa r a p i d e victoire sur la Pologne, l 'Al lemagne ne lança pas d ' o f f e n -
sive sur le f r o n t occidental . Une analyse des ra isons qui ava ient poussé l 'Alle-
m a g n e à r e t a r d e r son a t t a q u e cont re l 'Oues t j u s q u ' a u p r in t emps de 1940, 
quo ique les i n s t ruc t ions y re la t ives aient é té p réparées dès le 9 octobre 1939, 
dépassera i t les cad re s de notre é t ude . Nous nous bornons à cons ta te r que l 'Alle-
m a g n e avait u n t r è s grand i n t é r ê t à ma in t en i r une s i tua t ion calme d a n s le 
S u d - E s t d ' E u r o p e , et ceci d ' a u t a n t plus q u ' e n conséquence de la b locade 
économique success ivement é tabl ie pa r l 'Angle te r re , la machine de guerre alle-
m a n d e avait a b s o l u m e n t besoin d 'exploi ter en t o u t e t ranqui l l i té et dans u n e 
mesure g rand issan te les ressources économiques d u «Südostraum«. E n vue d ' u n e 
vigoureuse p é n é t r a t i o n économique, le g o u v e r n e m e n t a l lemand ava i t engagé , 
dès le mois de s e p t e m b r e 1939, une i m p o r t a n t e act ion d ip lomat ique . 6 
5
 O. L. Küm. res. pol. 1940—10—95. 
8
 Dans son rappor t de 11 septembre 1939, t r a i t an t les conséquences probables de la 
guerre de blocus anglaise, Döme Sztójay, ministre de Hongrie à Berlin, écrit «. . .le Südost raum, 
dont les États maint iennent déjà les relations les plus étroites avec l'empire allemand, est la 
région, d'où l 'Allemagne peut se pourvoir le plus facilement — aussi au point de vue de la 
communication — de pétrole brut roumain, de minerai yougoslave, de céréales, d ' an imaux 
de boucherie, de viande, de graisse, de légumes et de frui ts . On comprend aisément que l 'empire 
allemand mit en t ra in l'action diplomatique la plus intense afin de maintenir ses relations 
existantes avec les régions économiques mentionnées et même de les augmenter.» Dans la 
part ie ultérieure de son rapport Sztójay annonce que von Hassel, chargé d'une mission écono-
mique spéciale, a poursuivi des négociations dans les É t a t s Scandinaves, et von Clodius, à son 
tour , dans les capitales des États de l 'Europe sud-orientale. O. L. Küm. pol. 1939—21—4597. 
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Dans son numéro de sep tembre 1939, la D e u t s c h e Diplomat isch-Pol i t i -
sche Korrespondenz , o rgane semi-officiel du min i s tè re des a f fa i res étrangères 
a l l emand , écri t à propos des r appor t s en t re les E t a t s d u Sud-Es t d ' E u r o p e et 
l 'Al lemagne: les in térê ts de l 'Al lemagne veulent que les pays de ce terri toire 
ne s ' engagent dans a u c u n e aven tu re r i squan t de p rovoque r des t roub les dans 
leurs r a p p o r t s avec l 'Al lemagne . Le c o m m u n i q u é déclare que l 'Al lemagne est 
p r ê t e à dé fendre et à p ro t ége r par t o u s les moyens ses intérêts éven tue l lement 
menacés . 7 
Le f ac t eu r qui d a n s la sa t i s fac t ion des besoins économiques al lemands 
d a n s l ' E u r o p e sud-or ienta le joua i t le rô le principal é t a i t l ' explo i ta t ion d u pétrole 
r o u m a i n . Non moins considérable f u t celui de l ' ex t r ac t i on des minera i s yougo-
slaves. La Roumanie et la Yougoslavie é ta ien t donc b ien plus i m p o r t a n t e s pour 
l 'Al lemagne que la Hongr i e qui, en s o m m e , ne lui fournissa i t que des produi ts 
agricoles. P a r ailleurs les posit ions des Al lemands sembla ient p lus stables en 
Hongr ie que dans la R o u m a n i e ou la Yougoslavie , ces deux é t a t s jouissant 
d ' u n e garan t ie anglo-f rançaise . 
Cet é t a t des choses n ' é t a i t pas s a n s inf luencer la polit ique d u gouverne-
m e n t a l lemand à l ' égard de la Hongr ie . Dans les mois qui su iv i rent le déclen-
c h e m e n t de la guerre, les milieux officiels a l l emands se m o n t r a i e n t p lu tô t 
ava res de déclarat ions d ' a m i t i é . Bien p lus , les m e m b r e s du corps d ip loma t ique 
a l l emand , en part icul ier à Bucares t , se garda ien t d ' e n t r e t e n i r des r a p p o r t s plus 
é t ro i t s avec les membres d u corps d ip loma t ique hongrois , a f in de ne pas se 
r end re suspects aux yeux d u g o u v e r n e m e n t roumain . 8 Tou te mesure ou déclara-
t ion pol i t ique se d i r igeant contre la R o u m a n i e , se h e u r t a i t à la rés is tance des 
Al lemands . E n au tomne 1939, le g o u v e r n e m e n t a l l emand ne f o r m u l a aucune 
revend ica t ion poli t ique i m p o r t a n t e vis-à-vis de la Hongr ie , ce qu i ne voulait 
b ien e n t e n d u pas dire qu 'e l le ne réagi t p a s v io lemment à la moindre mesure du 
g o u v e r n e m e n t hongrois qu ' i l es t imai t ê t re cont ra i re à ses in té rê ts . Ce qui, en 
par t icul ier , p rovoqua ses a t t a q u e s , c ' é t a i t l ' a t t i t ude d u gouve rnemen t hongrois 
à l 'égard des réfugiés polonais . A la f i n de s ep t embre et au d é b u t d 'octobre 
1939, E r d m a n n s d o r f , min i s t r e d 'Al lemagne à B u d a p e s t se r e n d i t pour ainsi 
d i re tous les deux jou r s a u minis tère des affaires étrangères, où , dans des 
no tes verbales ou écri tes, se ré fé ran t à des i n fo rma t ions reçues des camps de 
pr isonniers polonais il accusa i t le g o u v e r n e m e n t hongrois d ' a v o i r violé la 
7
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n e u t r a l i t é . «L'objet pr inc ipa l des f r é q u e n t e s visites d u ministre a l l emand E r d -
m a n n s d o r f — écrit Csáky dans sa n o t e adressée au Conseil des Minis t res — est 
no t re a t t i t u d e à l ' égard des réfugiés polonais. I l se fa i t d i f f i cu l tueux , souvent 
j u s q u ' à la mesquiner ie : il t rouve à reprendre à t o u t , prétend que no t re façon 
de t r a i t e r les Polonais ne correspond p a s à ce qu 'on a t t e n d de no t r e neu t ra l i t é . . . 
Vu que le procédé d ' E r d m a n n s d o r f su i t une ligne d ro i t e et semble conséquente , 
on ne p e u t pas se dé fendre con t re l ' idée qu'il recueil le du m a t é r i e l pour des 
r éc r imina t ions p o u v a n t être f o r m u l é e s du côté allemand«.9 Ce procédé de 
c h a n t a g e d ip lomat ique devint e n s u i t e régulier d a n s d 'au t res d o m a i n e s encore. 
A ce t t e époque S z t ó j a y ne cessait d e rendre c o m p t e dans ces t é l égrammes e t 
ses r a p p o r t s du m é c o n t e n t e m e n t q u e l ' a t t i tude de la presse hongroise , et en 
généra le la s i tuat ion en Hongrie susc i t a i t dans les mi l ieux pol i t iques a l lemands , 
en a j o u t a n t , plein d ' i nqu ié tude , q u ' à son avis cela pour ra i t a b o u t i r à l 'occupa-
t ion de la Hongrie . 
A la f in de s e p t e m b r e 1939, t r a ç a n t un t a b l e a u de l 'host i l i té qu ' i l consta-
t a i t à Berl in à l ' égard des Hongrois , il r ecommande au gouve rnemen t hongrois 
de fa i re un geste p o u r satisfaire les Al lemands , «. . . sinon la Hongr i e risque de 
p a r t a g e r le sort de la Pologne».1 0 N o u v e a u message le 16 oc tobre : «. . . au cours 
d ' u n e conversa t ion avec des mi l ieux al lemands sé r ieux , on m 'a laissé en tendre 
sous f o r m e d 'un conseil b ienvei l lan t , qu'il serai t désirable que nous au t res 
Hongro i s fournissions sans arrê t e t le plus possible au Reich; ce n 'es t que de 
ce t te façon- là que n o u s pourrions d é t o u r n e r les y e u x affamés de cer ta ins loups 
a f f a m é s de la Grande Plaine Hongroise». 1 1 Des r a p p o r t s semblables a r r ivèrent 
d u consu la t de P r a g u e , de la r ep ré sen ta t ion d ip lomat ique à B u c a r e s t , d i san t 
u n i f o r m é m e n t que selon des « informat ions de ca r ac t è r e confident iel» reçues des 
d i p l o m a t e s a l lemands , le g o u v e r n e m e n t a l lemand é ta i t e x t r ê m e m e n t mécon-
t e n t de la s i tuat ion en Hongrie. E n f i n , le 3 n o v e m b r e 1939, H o r t h y adressa 
une l e t t r e à Hit ler , d a n s laquelle il se référait à des in format ions qu ' i l au ra i t 
reçues concernant u n changement d a n s l ' a t t i t ude de l 'Allemagne vis-à-vis d e 
la H o n g r i e , c h a n g e m e n t qui ne p o u v a i t s 'expliquer que par de fausses nouvelles, 
et a s su ra i t à Hi t ler que la Hongr ie se tenai t f e r m e m e n t a u x côtés de l 'Alle-
magne . 1 2 
Ces actions de la d iplomat ie a l lemande v i sa ien t avan t t o u t à ga ran t i r 
que la Hongrie sa t i s fe ra au besoins économiques de plus en p lus grands de 
l 'A l l emagne . Lors des négociat ions économiques germano-hongrois , en sep tembre 
1939, Clodius «. . . d e m a n d a , dans des limites ra isonnables , un a p p u i en vue d e 
l ' app rov i s ionnemen t de l 'Allemagne». 1 3 Ses exigences por ta ien t su r des fourni-
9
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tu res supp lémen ta i r e s en bétai l e t p rodu i t s a n i m a u x , pa r t i cu l i è rement en 
graisse, d a n s une va leur de 7 mill ions de marks . I l demanda l ' a u g m e n t a t i o n 
d u con t ingen t de 4500 porcs pa r semaine , ainsi que du con t i ngen t de bêtes 
à cornes, de four rage , de f r o m e n t . Le p o i n t le plus i m p o r t a n t de ces négociat ions 
économiques f u t la hausse du cours d u m a r k . «Clodius — écrit le r a p p o r t ci té 
plus h a u t — insiste sur la hausse d u cours du Mark d ' u n e pa r t p o u r des raisons 
de pres t ige , en se r é f é r an t au prés ident de la Re ichsbank , d ' au t r e p a r t en invo-
q u a n t l ' impor t ance d u marché hongrois vers les B a l k a n s et enf in , en al léguant 
les faci l i tés que cela représen te au p o i n t de vue de not re e x p o r t a t i o n vers 
l 'Allemagne.»1 4 
Cette d e m a n d e des Al lemands f u t rejetée. 1 5 De même , Teleki ne consent i t 
point à ce qu ' en Ukran ie t r a n s c a r p a t h i q u e les Al lemands exercent u n contrôle 
sur la p rospec t ion et l ' ex t rac t ion de pét role . 1 6 C e p e n d a n t le g o u v e r n e m e n t alle-
m a n d d isposa i t de moyens appropr iés lui p e r m e t t a n t de faire préva lo i r ses 
revend ica t ions économiques . A y a n t c o n s t a t é en a u t o m n e 1939 u n e certaine 
rés is tance d u côté hongrois à sa t i s fa i re à ses revendica t ions économiques , il 
con t inua de ma in ten i r la défense c o n c e r n a n t la l ivraison d 'un ma té r i e l de guerre 
dé t e rminé à la Hongrie . 1 7 I l refusa de donner sui te a u x demandes réi térées de 
la Hongr ie à suspendre cet te prohib i t ion , 1 8 pour la modifier f i n a l e m e n t en 
par t ie , a u mil ieu du mois d 'oc tobre 1939.1 9 La r éduc t ion des f o u r n i t u r e s mili-
ta ires a l l emandes r ep résen ta i t un coup d u r pour le p rogramme d ' a r m e m e n t d u 
g o u v e r n e m e n t hongrois désireux de réal iser le plus v i te possible ses revendi-
cat ions ter r i tor ia les en Rouman ie . Auss i sa rés is tance a u x revend ica t ions alle-
mandes ne fut-el le pas longue. E n décembre 1939 le gouve rnemen t hongrois 
adressa une nouvelle d e m a n d e a u g o u v e r n e m e n t al lemand c o n c e r n a n t la 
l ivraison d ' u n matér ie l de guerre d a n s une valeur de 127 millions de marks . 2 0 
Le 16 j a n v i e r 1940 on signa à B u d a p e s t u n accord germano-hongro is concernan t 
la f ou rn i t u r e d ' a rmes . Le résu l t a t en f u t la hausse d u cours du m a r k e t la pro-
messe d u g o u v e r n e m e n t hongrois de m e t t r e t o u t en oeuvre pour a ide r l'Alle-
magne à l ' aven i r dans t o u s les domaines de l 'économie. 2 1 
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D a n s les mois q u i suivirent le déc lenchement de la guerre, le gouverne-
ment hongro is chercha i t à s ' appuyer , à l ' in tér ieur de l 'Axe, p r inc ipa lement su r 
l ' I ta l ie , a u t r e m e n t d i t , elle essayait de con t reba lance r la pression g rand i s san te 
de l 'Al lemagne par le r en fo rcemen t de l 'aile Sud de l 'Axe . L 'essent iel de ce t te 
concept ion a été f o r m u l é e lors des pourpa r l e r s g o u v e r n e m e n t a u x i ta lo-hongrois , 
le 21 avr i l 1939, dans les termes s u i v a n t s : la seule pol i t ique possible en Europe 
Centrale es t la po l i t ique de l 'Axe, m a i s « les i n t é rê t s de l ' I talie d e m a n d e n t une 
Hongrie fo r t e et une I t a l i e forte est p o u r ainsi dire u n besoin v i ta l de la Hongrie 
. . . A l ' in tér ieur de l ' A x e il est éga l emen t nécessaire de main ten i r u n cer ta in 
équil ibre, car ce n ' e s t qu ' a ins i qu'elle p o u r r a être durable».2 2 La presse hongroise 
ins is ta i t su r l ' i n t imi té d e s rappor t s e n t r e l ' I tal ie e t la Hongrie, les déc la ra t ions 
des h o m m e s d ' E t a t i t a l i ens , les échanges de messages d ip lomat iques entre les 
deux gouvernemen t s n e m a n q u a i e n t p a s de c lamer la c o m m u n a u t é des in té rê t s 
des d e u x pays . En r é a l i t é toutefois le g o u v e r n e m e n t hongrois p o u v a i t beaucoup 
moins c o m p t e r sur l ' a p p u i de l ' I ta l ie q u ' a v a n t la guer re . 
L ' I t a l i e s ' e f força i t de prof i ter de la s i tua t ion qui s 'é ta i t é tabl ie après le 
déc lenchement de la gue r r e dans l ' E u r o p e sud-or ien ta le et sur les Ba lkans pour 
renforcer son inf luence dans ces p a y s de facto n e u t r e s , afin de réal iser «l'hégé-
monie i tal ienne» et d e réduire de c e t t e façon-là la p répondérance a l lemande 
qu'elle considérai t f o r t indésirable su r ce te r r i to i re . 
Le g o u v e r n e m e n t italien s ' a t t e n d a n t à ce q u ' e n t an t que «partie non 
bel l igérante» il p o u r r a i t accroître son inf luence d a n s les pays qui sous le poids 
de la m e n a c e a l lemande se voyaient obligés de pours t i ivre une pol i t ique conforme 
à l 'Axe, envisageai t de grouper les E t a t s neut res d u Sud-Est d ' E u r o p e et des 
Ba lkans dans une al l iance dans laquel le l ' I t a l i e , comme g rande puissance 
médi te r ranéenne , a u r a i t na tu r e l l emen t tenu le rôle dir igeant .2 3 P a r t a n t de 
cet te idée , le g o u v e r n e m e n t italien a p p u y a i t de t o u t e s ses forces les efforts de 
l 'Al lemagne à m a i n t e n i r l 'é ta t de c a l m e dans c e t t e par t ie de l ' E u r o p e . E n ce 
fa i san t il se h e u r t a i t dans une ce r t a ine mesure a u x aspira t ions hongroises . 
L ' I ta l ie n ' a y a n t a u c u n in térê t à voi r les di f férends roumano-hongro i s devenir 
plus a igus , le g o u v e r n e m e n t hongrois , dans les ac t i ons qu'il e n t r e p r i t en v u e 
de la révis ion te r r i to r ia le ne pouvai t guère compte r su r la coopérat ion et l ' appu i 
du gouvernement i t a l i en . Au con t r a i r e , dès le déc lenchement de la guerre, il 
f u t à plusieurs repr ises rappelé à la mesure et à la pat ience pa r Ciano. Le 25 
s ep t embre 1939, F r i g y e s Villani, min i s t r e de H o n g r i e à Rome r a p p o r t a p a r 
t é l ég ramme au min i s t r e des af fa i res é t rangères q u e Ciano espéra i t «. . . que 
22
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nous allions améliorer nos r appor t s avec nos vois ins , y compris la Rouma-
nie . . . Les E t a t s n e u t r e s d 'Europe Cent ra le et Or ien ta le se règlent a u j o u r d ' h u i 
sur R o m e , ce qui à l ' aven i r peut avo i r une grande importance.» 2 4 I l r ev ien t sur 
le su j e t dans son r a p p o r t du 28 s e p t e m b r e : «Le c o m t e Ciano me semble vouloir 
réaliser u n g r o u p e m e n t des E t a t s n e u t r e s . Sans se déclarer o u v e r t e m e n t , il nous 
a r e c o m m a n d é , une fois de p lus , d ' a t t a c h e r une plus grande i m p o r t a n c e a u x 
bonnes re la t ions avec nos voisins.»2 5 
Les r a p p o r t s i ta lo-hongrois ne dépassèren t pas , pour l ' essent ie l , ce stade,, 
p e n d a n t tou te la période de la «drôle de guerre». Les aver t i s sements se r épé ta i en t 
tou tes les fois que le g o u v e r n e m e n t hongrois exposai t des idées ou envisageai t 
des mesures qui a u x yeux d u gouve rnemen t i ta l ien pouva ien t en t ra îner l ' aggra-
v a t i o n des d i f férends roumano-hongro i s e t menaçaient de ce fa i t les i n t é r ê t s 
a l l emands e t i tal iens dans le Sud -Es t de l ' E u r o p e . 
E n ce qui concerne les grandes puissances occidentales , l 'Angleterre e t la 
F rance , leur a t t i t ude e n v e r s la Hongrie poursu ivan t u n e politique réglée sur 
l 'Axe m a r q u e un léger c h a n g e m e n t ap rès l 'ouver ture des hostilités. L'«hési-
ta t ion» d u gouve rnemen t Teleki , le f a i t qu ' i l n 'é ta i t p a s e n t r é dans la guer re en 
sep tembre 1939 aux cô tés de l 'Al lemagne, incita les puissances occidentales 
à re ten i r la Hongrie a u m o y e n d 'une a t t i t u d e pleine de compréhension à l 'égard 
de la pol i t ique officielle, ainsi que cer ta ines f a v e u r s économiques, d ' u n rap-
p roch e me n t ul tér ieur à l 'Al lemagne e t d 'une p a r t i c i p a t i o n à la gue r re . Cette 
a t t i t u d e «compréhensive» témoignée vis-à-vis de la Hongrie s ' exp l iqua i t évi-
d e m m e n t aussi p a r le fa i t que la Rouman ie é t a i t liée par un accord garant ie l 
à l 'Angleterre et à la France , de sor te qu 'une des t âches les p lus i m p o r t a n t e s 
de la d iplomat ie anglaise à B u d a p e s t consis ta i t à retenir le gouve rnemen t 
hongrois d 'une a t t a q u e montée con t re la R o u m a n i e . 
Le 12 s e p t e m b r e 1939, Cadogan, secré ta i re général d u ministère des 
affa i res é t rangères anglais déc la ra au cours d ' u n e conversat ion qu'i l eut a v e c 
György Barcza , minis t re de Hongr ie à Londres , que les mi l ieux officiels ang la i s 
é ta ient p a r f a i t e m e n t au c o u r a n t de la s i tua t ion délicate et diff ici le de la H o n g r i e , 
e t qu'ils c o m p r e n a i e n t que «. . . le g o u v e r n e m e n t hongrois ne pouva i t f a i r e 
aucune dé c l a r a t i on ouver te de neut ra l i té . Ce qui impor t a i t c 'é ta i t q u ' u n E t a t 
res tâ t e f f e c t i v e m e n t n e u t r e , e t non pas q u ' i l le déclarât pub l iquement» . Cado-
gan se m o n t r a aussi compréhensi f en ce q u i concerne l ' e f fo r t du g o u v e r n e m e n t 
hongrois « . . . à éviter j u s q u ' à l ' appa rence de toute p rovoca t ion v is -à-v is de 
l 'Al lemagne et à sa t isfa i re ple inement les revendica t ions économiques de Alle-
mands».2 6 Le 16 s ep t embre Sargent , chef du d é p a r t e m e n t poli t ique d u minis-
tère des af fa i res é t rangères anglais d i s a i t à Barcza à p r o p o s des mesures anglai-
ses c o n c e r n a n t la b locade , que le g o u v e r n e m e n t anglais , connaissant la s i tuat ion 
24
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par t i cu l iè rement d i f f ic i le de la H o n g r i e «. . . s ava i t f o r t bien que p o u r les E t a t s 
vois ins de l 'Al lemagne qui jusqu ' ic i avaient f ou rn i des produi ts économiques 
a u x Al lemands , c e t t e quest ion r e v ê t a i t , dans la s i t u a t i o n de guerre actuelle, 
en p r e m i e r lieu un c a r a c t è r e pol i t ique . . . et pour c e t t e raison le gouve rnemen t 
anglais compta i t p r e n d r e en cons idéra t ion leur s i tua t ion particulière».2 7 
En n o v e m b r e 1939 Chamber l a in lu i -même f i t savoir à Barcza par son délégué 
secret28 «qui'il apprécia i t e t est imait h a u t e m e n t l ' a t t i t u d e du gouvernement 
hongrois.»29 
Au-de là des déc la ra t ions générales t émoignan t de l eu r «compréhension», 
les gouvernemen t s des pu issances occidentales faisait p r e u v e d 'une a t t i t u d e 
fo r t p r u d e n t e en ce qui conce rne la po l i t ique de revision d u gouvernement 
hongrois. Après le déc lenchement de la guer re et en par t icu l ie r après la cons t i -
tu t ion du Comi té Tchécos lovaque , la d ip lomat ie hongroise dép loya i t une g r a n d e 
ac t iv i té à Londre s et à Paris en v u e d ' empêcher qu 'on r e s t a u r â t , après la guerre , 
l ' indépendance e t les f ront ières de la Tchécoslovaquie. Les mi l i eux gouverne-
m e n t a u x anglais e t français che rcha ien t à c a l m e r le g o u v e r n e m e n t hongrois . 
D a n s le r appor t d u 12 octobre 1939 de Khuen -Héde rvá ry , m i n i s t r e de Hongrie 
à Pa r i s , on t r o u v e ceci: «Bonnet . . . m'a di t que le gouve rnemen t f rançais 
n ' env i sage pas de s 'engager en f a v e u r de la Tchécoslovaquie et la réhabi l i ta t ion 
d e Benes».3 0 Un r a p p o r t semblable a r r ive de B a r c z a sur l ' en t re t i en qu' i l a eu 
a v e c Cadogan le 14 novembre : «Le secré ta i re général Cadoganm'a déc la ré ouver-
t e m e n t qu'i l serait t r o p tô t de par le r des détails de la solution à a p p o r t e r aux 
p rob l èmes de l ' E u r o p e centrale».31 D a n s un aut re r a p p o r t il re la te de sa con-
ve r sa t i on avec l ' ambassadeu r tu rc à Londres3 2 qui en t re tena i t des r ap p o r t s 
très se r rés avec le gouve rnemen t angla is . L ' a m b a s s a d e u r turc déclara à Barcza 
que selon ses in fo rmat ions , si Hitler consen ta i t dans u n délai point t r o p long 
à conclure une paix consensuelle, l 'Angle te r re renoncera i t «. . . aux possibi l i tés 
de r e s t a u r e r in tégra lement l 'ancienne Po logne et l ' anc ienne Tchécos lovaquie 
. . . On a l ' in ten t ion de r e s t au re r la Tchécos lovaquie su r une base p u r e m e n t 
e thnographique» . 3 3 
Cette pr ise de posi t ion des puissances occidentales à l 'époque de la 
«drôle de guer re» étai t é t ro i t emen t liée aux t e n t a t i v e s v isant à réaliser un acco rd 
en t re elles e t l 'Al lemagne e t à créer un f r o n t u n i q u e capi ta l i s te an t i sovié t ique . 
C'est pourquoi elles se c o n t e n t a i e n t , dans le cas de la Tchécoslovaquie, de p ro -
c lamer la nécess i té de rétablir les frontières va l ab l e s après Mun ich et r e fusa ien t 
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de s ' engager à r e s t au re r la Tchécos lovaquie d ' a v a n t 1938. «. . . A u Foreign 
Off ice — écrit Barcza d a n s u n de ses r a p p o r t s — on a déclaré d e v a n t mo i que 
quo ique la l ibérat ion d u peuple t c h è q u e const i tue un des objectifs de la guerre 
des Alliés, l 'Angleterre n ' a f a i t aucune promesse concrète n i à Benes, n i à au t ru i , 
p o u r ce qui est des p rob lèmes au-delà de ce bu t i m m é d i a t . Les mil ieux officiels 
angla is n ' o n t j amais pa r l é de la r e s t a u r a t i o n de la Tchécos lovaquie sous sa 
fo rme originale . . . Ils o n t t ou jou r s considéré nos t e r r i to i res r éannexés après 
Munich comme une res iud ica ta indiscutable.»3 4 
Le Comité Tchécos lovaque ne f u t reconnu par le gouve rnemen t anglais 
que le 6 j anv ie r 1940. Le discours p rononcé le 24 févr ier p a r Chamber la in par-
l an t en t re au t res aussi de la r e s t au ra t i on de l ' i ndépendance de la Tchécoslova-
quie p rovoqua une a t t a q u e fur ieuse de la pa r t de la presse hongroise. C'est ce 
m ê m e t o n i r r i té qui ca rac té r i sa i t la réponse donnée p a r Csáky , le 6 m a r s , à une 
in te rpe l l a t ion qu 'on lui adressa dans le par lement . 3 5 Après le discours de Csáky, 
les mil ieux g o u v e r n e m e n t a u x anglais au tor i sè ren t le co r re spondan t d u Pes te r 
Lloyd à Londres à publ ie r dans son j o u r n a l un c o m m u n i q u é d é c l a r a n t que 
p a r m i ses object ifs de guerre le gouve rnemen t anglais n ' a v a i t m e n t i o n n é la 
r e s t au ra t i on de l ' indépendance tchèque e t slovaque que d ' u n e façon générale . 
I l n ' a v a i t encore pris a u c u n engagement q u a n t à la f o r m e , l ' é tendue e t les 
f ron t iè res du nouvel E t a t . E n ce qui concerne le Comi té Tchécos lovaque , il 
ava i t é té créé pour résoudre les problèmes de la popu l a t i on civile et l ' a r m é e 
t chèque réfugiées, et il n ' e n t r a i t pas dans ses a t t r i bu t i ons de s 'occuper de la 
ques t ion in téressant la r e s t au ra t i on de la Tchécoslovaquie d ' a v a n t 1938.36 
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Peu après la paru t ion de c e t article, B a r c z a put r e n d r e compte d ' u n 
e n t r e t i e n qu'il a v a i t eu avec B r u c e Labord , r a p p o r t e u r des questions d u 
S u d - E s t de l ' E u r o p e dans le se rv ice secret angla i s . Labord lui avai t déclaré 
q u e «. . . l ' a p p a r t e n a n c e des t e r r i to i r e s de la Hongr ie sep ten t r iona le annexés 
a u p a y s sur une base e t h n o g r a p h i q u e après Munich ne p o u v a i t , à l 'avis d u 
g o u v e r n e m e n t angla is , faire l ' o b j e t de discussions à l ' avenir , le gouvernement 
ang la i s ayant r e c o n n u les conven t ions de Munich . Pour ce qui es t de la Russie 
s u b c a r p a t h i q u e , b i en qu'elle d o i v e être jugée d ' u n e façon d i f f é ren te au po in t 
d e v u e e thnograph ique , le g o u v e r n e m e n t angla is estime que son annexion à la 
H o n g r i e est non seulement res i ud ica t a , mais de plus, cor respond aux in té rê t s 
d e s Anglais. I l s ' ag i t ici, en p r e m i e r lieu d ' u n i n t é r ê t pol i t ique , car aussi long-
t e m p s que la Russ ie s u b c a r p a t h i q u e fait par t ie de la Hongrie pac i f ique . . . elle 
n ' a cc ro î t r a ni la sphère de pu i s sance des Al lemands , ni celle de l 'Union Soviéti-
que.«3 7 Le po in t de vue anglais n e varia p o u r l 'essentiel m ê m e pas après que 
le gouvernement anglais eût r e c o n n u , en é té 1940, le g o u v e r n e m e n t t chèque 
provisoire . D a n s son rappor t d u 22 août 1940, Barcza se ré fè re a u x propos sui-
v a n t s de Cadogan : «Le secréta i re général a déc la ré qu 'on a v a i t t rès c la i rement 
f a i t savoir à Benes que la reconnaissance d u gouvernement tchécos lovaque ne 
r ep résen ta i t q u ' u n geste de p r inc ipe qui ne s a u r a i t p ré juger à la questions des 
frontières.»3 8 
Au poin t de vue économique , l ' ac t iv i té d u gouve rnemen t anglais t e n d a i t 
a v a n t tou t à con t reba lancer la pression a l l emande en f ac i l i t an t à la Hongr ie 
son approv is ionnement en m a t i è r e s premières. P a r la voie d ip lomat ique secrète 
i l avisa la Hongr i e à plusieurs repr ises de ce q u e , à condit ion de garant i r que les 
ma t i è res p remières qui lui s e r a i en t fournies ne passent p a s en Allemagne, e t 
à condition de p rendre l ' i n i t i a t ive , «. . . la Hongr i e pour ra i t por te r sa p roduc-
t i o n industriel le à son mul t ip le , parce que la Grande Bre t agne est prête à cont r i -
b u e r par tous les moyens qui s o n t à sa disposi t ion à la p rospé r i t é de l 'économie 
hongroise.»39 
L ' a t t i t u d e «compréhensive» et les concessions économiques du gouverne-
m e n t anglais n ' é t a i e n t pas u n i q u e m e n t dues a u désir de con t reba lancer l ' in f lu-
ence a l lemande e t de re teni r le gouvernement hongrois de fa i re des concessions 
encore plus l a rges aux Al l emands . Ce qui y in t e rvena i t encore c 'é ta ient les pro-
j e t s an t i sovié t iques des pu i ssances occidentales . La guerre n ' a v a i t pas mis f in 
a u x efforts v i s a n t — comme n o u s l 'avons i n d i q u é plus h a u t — à créer u n f r o n t 
un ique cap i ta l i s t e an t i sov ié t ique . E t il n ' é t a i t pas impossible qu 'une Hongr i e 
cont re- révolu t ionnai re , t o u j o u r s prête à pa r t i c ipe r à une te l le alliance, y occupe 
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une ce r ta ine place. Voilà ce qui exp l ique que les p ro je t s an t i sovié t iques des 
puissances occidentales p révoya ien t l ' accro issement de la force mil i ta ire e t 
économique de la Hongr i e . 
Malgré la pol i t ique hostile du g o u v e r n e m e n t hongrois , l 'Un ion Sovié t ique, 
m ê m e après le déc lenchement de la guerre , t émoigna i t une a t t i t u d e correcte 
et amica le à l 'égard de la Hongrie . D a n s la deux ième moit ié de s ep tembre 1939, 
la l ibé ra t ion de l 'Uk ra ine et de la Biélorussie Occidentales la Hongr ie en voi-
sinage i m m é d i a t avec l 'Union Sovié t ique . Lorsque ses t roupes a t t e ign i ren t la 
f ron t i è re hongroise, le gouve rnemen t soviét ique adressa a u gouve rnemen t 
hongrois une note d a n s laquelle il déc la re que l 'Un ion Soviét ique respec tera les 
f ron t i è res de la Hongr ie et qu'elle e n t e n d vivre en pa ix avec tous ses voisins.4 0 
Le 24 sep tembre 1939 l 'Union Sovié t ique r é t ab l i t les r a p p o r t s d ip lomat i -
ques avec le gouve rnemen t hongrois , r a p p o r t s qui ava ient é té i n t e r r o m p u s en 
févr ier 1939, lorsque la Hongrie s ' é t a i t jo in te a u Pac te An t i comin t e rn . Les 
négocia t ions y re la t ives f u r e n t amorcées dé jà a u d é b u t de ju i l le t , d ' a b o r d pa r 
l ' i n te rmédia i re de l ' ambassade sov ié t ique à Varsovie,4 1 ensu i te à Par i s , où 
J u n g e r t h - A r n ó t h y , anc ien minis t re de Hongr ie à Moscou t r a i t a , en t a n t que 
r e p r é s e n t a n t du gouve rnemen t , avec l ' a m b a s s a d e u r soviétique.4 2 Le n o u v e a u 
minis t re d u gouvernement hongrois , József K r i s t ó f f y , p résenta ses le t t res de 
créance le 27 sep tembre à Moscou. A cet te occasion, Kal in ine , p rés ident d u 
Conseil Suprême de l 'Un ion Sovié t ique , déclara qu ' i l n ' y ava i t pas de confl i ts 
d ' i n t é r ê t s ent re les d e u x pays, e t que l 'Union Soviét ique dési ra i t développer 
ses r a p p o r t s pol i t iques, économiques e t cul turels avec la Hongrie . 4 3 
Cependan t le gouvernement hongro is é ta i t loin de vouloir ma in ten i r des 
r a p p o r t s de bon vois inage avec l ' U n i o n Sovié t ique. Dans ce t te période de la 
guerre mondia le , la pol i t ique ex té r i eu re du gouve rnemen t Teleki é ta i t basée, 
en t re a u t r e s , préc isément sur l 'hos t i l i té à l ' égard de l 'URSS. Cet te host i l i té se 
t r o u v a i t renforcé par les efforts de cer ta ins mi l ieux capi ta l is tes occ iden taux 
dés i reux de t r ans fo rmer la guerre e n t r e l 'Al lemagne et les puissances occiden-
tales en une guerre con t r e l 'Union Sovié t ique , n o t a m m e n t en p r o v o q u a n t en t re 
l 'Al lemagne et l 'Un ion Soviét ique des d i f fé rends susceptibles de créer , dans la 
par t ie or ientale de l ' E u r o p e , un n o u v e a u foyer de la guerre. La «drôle de guerre», 
l ' hés i t a t ion que l 'on appo r t a i t à la c réa t ion d ' u n f ron t occidenta l en t r e t ena i t 
l 'espoir de la classe d i r igeante hongro ise q u a n t à la mise sur pied d ' u n f r o n t 
un ique an t i sovié t ique des puissances capi ta l is tes p e r m e t t a n t de mon te r une 
offensive générale c o n t r e l 'Union Sovié t ique . C'est à quoi pensa i t H o r t h y , 
lorsque dans sa l e t t r e adressée à H i t l e r , le 3 novembre 1939, il insista sur 
l ' e r reur que les grandes puissances, l 'Angle te r re , la France , l ' I t a l ie , l 'Al lemagne 
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e t la Monarchie Aus t ro-Hongro ise , ava i en t commise en ne pas l a n ç a n t u n e 
offensive pu i s san te en 1918 cont re l 'Un ion Sovié t ique pour anéan t i r le pouvoi r 
prolé ta i re , c o m m e l ' ava i t p roposé le marécha l Foch.4 4 
L'espoir d u g o u v e r n e m e n t hongrois de voir se réaliser le f r o n t un ique 
an t i sov ié t ique é t a i t s c i emment e n t r e t e n u pa r la d ip lomat i e anglaise . A p a r t i r 
de l ' au tomne 1939, les r a p p o r t s que Barcza envoya de Londres r e n d e n t réguli-
è r e m e n t compte des rense ignements qu ' i l a reçus e t des impressions qu ' i l a p u 
se faire à p ropos de cet te ques t ion . Le 31 octobre il écr i t : «. . . L 'op in ion des 
Anglais q u a n t à l ' aveni r es t doub le : l ' e f f o n d r e m e n t in té r ieur , économique e t 
éven tue l l ement pol i t ique de l 'Al lemagne e t la collision des in té rê t s a l l emands 
avec les in té rê t s soviét iques . . Cet te collision des i n t é r ê t s sovié t iques et alle-
m a n d s est, à l ' av i s de Anglais , dé jà su rvenue dans la région ba l t ique , et peu t 
fac i lement se r ep rodu i re à l ' aven i r sur les Balkans.»4 5 
Le 14 n o v e m b r e il r e la te de ses en t re t i ens avec Sargen t . A sa ques t ion , 
n o t a m m e n t s'il ne serai t pas o p p o r t u n que t ou t e s les puissances eu ropéennes 
s 'un issen t en v u e de m o n t e r une offensive générale con t re l 'Union Sovié t ique , 
le d ip lomate anglais ava i t r é p o n d u q u ' «. . . il le c roya i t aussi, de p lus , sava i t 
que c 'é ta i t là u n des g rands désirs de M. Chamber la in» , mais aussi l ong temps 
q u ' H i t l e r ne se m o n t r e pas disposé à conclure une pa ix ra isonnable , l 'Angle te r re 
d e m e u r e sur sa position.»40 Quelques j ou r s plus t a r d , le 27 novembre , il r é sume 
ses i n fo rma t ions avec plus de précision encore : «. . . Ce qui const i tue p o u r l ' ave-
n i r le plus g r a n d souci de c h a q u e Anglais c l a i rvoyan t , c 'est la possibi l i té de 
l ' expans ion d u bolchevisme. J e crois, pa r conséquen t , que si Hi t ler é t a i t enclin 
a u j o u r d ' h u i à conclure une p a i x qui au po in t de vue fo rmel sauvegarde ra i t la 
r e n o m m é e de l 'Angle te r re e t r ep résen te ra i t u n compromis à 50 p. c., M. Cham-
ber la in serait d isposé à se reconcil ier avec les Al l emands au pr ix de pouvoi r 
ensu i t e , d ' un c o m m u n e f fo r t , r end re inof fens iv et évincer l 'Union Sovié t ique 
de l 'Eu rope , p a r la voie pol i t ique , ou, a u besoin, p a r la voie des armes.»4 7 
C'est u n rôle de ce genre qu 'on des t ina i t , à la f i n de novembre 1939, à la 
guer re soviéto-f innoise, p rovoquée pa r le g o u v e r n e m e n t de la F in l ande . Dans 
u n r a p p o r t d a t a n t du d é b u t de décembre Barcza expose en détai l le po in t d e 
v u e anglais conce rnan t la guer re . Dans les premiers j ou r s de la guerre soviéto-
f innoise — écri t- i l — «on ava i t l ' impress ion que m ê m e la guerre con t re les 
Al lemands a v a i t p e r d u quelque peu de son i m p o r t a n c e . . . J ' a i e n t e n d u aussi 
b i en de côté angla is , que de côté f rança i s que la guerre f inno-sovié t ique , 
à condi t ion que les F in landa i s se t i ennen t encore un ce r ta in t emps , r evê t i ra le 
m ê m e carac tère q u ' a v a i t eu la guerre civile espagnole . Les Anglais e t les F ran -
çais , t ou t en é v i t a n t pour le m o m e n t d ' e n t r e r en conf l i t avec l 'Un ion Soviéti-
44
 DGFP. VIII . No. 328, p. 378. 
45
 O. L. Küm. pol. 1939—21—4297 (7625). 
« О . L. K ü m . pol. 1939—21—4297 (7849). 
" О. L. K ü m . pol. 1939—21—4297 (8074). 
La politique extérieure de la Hongrie à l'époque de la «drôle de guerre)> 44â 
que , de m ê m e que p lu s i eu r s a u t r e s p a y s , ne m a n q u e r o n t pas de ven i r en a i d e 
a u x F i n l a n d a i s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e de la Socié té des N a t i o n s , s inon off ic iel le-
m e n t , d u moins p a r l ' e n v o i de so i -d i san t v o l o n t a i r e s et la f o u r n i t u r e de m a t é -
r i a u x de guer re . De c e t t e façon- là , à l ' a ide de r e n f o r t s en é q u i p e m e n t e t en 
h o m m e s , les F i n l a n d a i s p o u r r o n t r é s i s t e r t rès l o n g t e m p s , e t la F i n l a n d e p e u t 
deven i r le t h é â t r e de la l u t t e an t i -bo l chév i s t e , s ans que , o f f i c i e l l ement , les a u t r e s 
soient mélés au con f l i t . . . » L e r a p p o r t c o m m u n i q u e ensu i t e les r e n s e i g n e m e n t s 
re la t i f s à la c réa t ion d ' u n f r o n t u n i q u e o u v e r t c o n t r e l ' U n i o n Sov ié t i que . «En v u e 
d ' u n f r o n t a n t i - b o l c h é v i s t e , l ' A n g l e t e r r e sera i t a u j o u r d ' h u i d i sposé à conc lu re 
une p a i x consensuel le a v e c les A l l e m a n d s . M. S a r g e n t m ' a d i t à ce s u j e t que si 
les A l l e m a n d s p o u v a i e n t ê t re déc idés à fa i re u n e p a i x r a i s o n n a b l e , p o u r e n t r e -
p r e n d r e ensu i t e u n e a c t i o n c o m m u n e con t re l ' U n i o n Sov ié t i que , on p o u r r a i t 
en p a r l e r . . . Le rôle de l ' I t a l i e d a n s c e t t e q u e s t i o n est d ' u n e i m p o r t a n c e déc i -
sive, c a r seul Mussol in i p e u t e n t r e r en c o n s i d é r a t i o n c o m m e i n t e r m é d i a i r e e t 
o r g a n i s a t e u r d ' u n t e l f r o n t an t i -bo lchév i s t e de g r a n d e e n v e r g u r e , a u q u e l v i e n -
d r a i e n t se jo ind re e n s u i t e , avec p lu s ou moins de rése rves , n o m b r e u x p a y s 
neut res .» 4 8 
Les mi l ieux des classes d i r i g e a n t e s hongro i se s a v a i e n t d o n c t o u t e s les 
ra i sons de m e t t r e l e u r espoir d a n s la guerre sov ié to - f inno i se . C 'est ce qu i 
a m e n a le p ré s iden t d u consei l , Te lek i , à ê t re p a r m i les p remie r s h o m m e s d ' E t a t 
e u r o p é e n s qui t é m o i g n è r e n t p u b l i q u e m e n t p o u r l ' idée d u f r o n t u n i q u e a n t i -
s o v i é t i q u e . Dans son i n t e r v e n t i o n f a i t e le 5 d é c e m b r e a u p a r l e m e n t il d i t 
à p r o p o s de la g u e r r e sov ié to - f inno i se : «Il s ' a g i t là d ' u n e nouve l le g u e r r e , 
i n d é p e n d a n t e de la g u e r r e en t r e A l l e m a n d s , Ang la i s et F r a n ç a i s , n é a n m o i n s 
elle p e u t ê t re qua l i f iée de guerre c o m p l é m e n t a i r e , é t a n t r a t t a c h é e à l ' h i s to i r e 
des p e u p l e s a y a n t u n passé et u n p r é s e n t c o m m u n s , d a n s les cadres de la 
m ê m e évo lu t i on eu ropéenne» . 4 9 
A u - d e l à des d é c l a r a t i o n s géné ra le s , le g o u v e r n e m e n t hongro i s c h e r c h a i t 
c e p e n d a n t à p r o u v e r p a r des ac tes q u ' i l é ta i t p r ê t à pa r t i c ipe r a c t i v e m e n t a u 
«grand f r o n t eu ropéen an t i -bo lchév i s t e» . C'est T e l e k i en pe r sonne qu i c o n t r ô l a i t 
l ' o r g a n i s a t i o n des t r o u p e s vo lon ta i r e s qui p a r t a i e n t p o u r la F i n l a n d e . C s â k y 
s ' ad re s sa d é j à le 5 d é c e m b r e au g o u v e r n e m e n t i t a l i en , en lui d e m a n d a n t p a r 
t é l é g r a m m e de c o n s e n t i r à ce que les vo lon t a i r e s hongro i s se j o i g n e n t su r t e r r i -
to i re i t a l i e n à la lég ion i t a l i enne e t se m e t t e n t en r o u t e avec elle vers la F i n -
l ande . 5 0 Le g o u v e r n e m e n t i ta l ien a y a n t r e fu sé d ' a c c é d é r à la d e m a n d e p o u r 
des r a i s o n s d i p l o m a t i q u e s , 5 1 la d iv i s ion des v o l o n t a i r e s e s saya d ' a p p r o c h e r son 
b u t p a r la mer . D ' a i l l e u r s le g o u v e r n e m e n t h o n g r o i s e n v o y a en F i n l a n d e n o n 
s e u l e m e n t des v o l o n t a i r e s , mais auss i d u m a t é r i e l de guerre,5 2 en quoi il se v i t 
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p u i s s a m m e n t secondé par le g o u v e r n e m e n t anglais . Celui-ci céda à la Hongrie 
t o u t e s les ma t i è r e s premières s t r a t ég iques nécessaires a u x fourn i tu res mili taires 
des t inées à la F in lande , et de plus , f i n a n ç a i t en pa r t i e les c o m m a n d e s de 
ma té r i e l de guer re finnoises en Hongr ie , n o t a m m e n t pa r la f ou rn i t u r e d ' impor-
t a n t e s mat ières premières . Les c o m m a n d e s mil i ta i res f innoises r ep résen ta i en t 
u n e valeur d ' e n v i r o n 10 millions de pengős. P o u r 1/3 de ce t te somme, l 'Angle ter re 
l i v ra i t du cu ivre , d u plomb, d u co ton et d u caoutchouc . 5 3 P a r m i les m a t é r i a u x 
d e guerre fou rn i s à la F in l ande , ce sont les ba t t e r i e s an t i -aér iennes de fabri-
c a t i o n hongroise qui ava ient u n e cer ta ine i m p o r t a n c e . 
2. L e projet du bloc n e u t r e dans le Sud-Est de l 'Europe 
Nous a v o n s indiqué p lus h a u t que le b u t pr incipal de la pol i t ique 
ex té r i eure d u g o u v e r n e m e n t Teleki après le déc lenchement de la guerre é ta i t 
la revision en Transy lvan ie . I l l ' a v a i t inscr i t dans son p r o g r a m m e dès le débu t 
d e la guerre, e t il y concen t ra t o u t e son a t t e n t i o n . Nous avons également 
exposé dans quel le mesure le désir de réal iser ces t endances révis ionnis tes 
a v a i t inf lué su r la résolution de ne pas fa i re de déc lara t ion de neu t r a l i t é au 
m o m e n t de l ' o u v e r t u r e des host i l i tés . L 'échec des t e n t a t i v e s en t repr i ses à la 
f i n d ' aoû t et a u d é b u t de s e p t e m b r e é ta i t loin de signifier que le g o u v e r n e m e n t 
hongrois r e n o n ç a i t à son p ro j e t de se lancer dans une guerre séparée contre la 
R o u m a n i e . II s 'agissai t u n i q u e m e n t de la nécessi té de r eme t t r e la réal isa t ion 
d e ce proje t à u n e da te u l té r ieure . Le p r o g r a m m e d u gouve rnemen t en ce qui 
concerne la R o u m a n i e impl iqua i t i nva r i ab l emen t la réal isa t ion de la revision 
avant l'achèvement du conflit européen, au m o m e n t le plus f avorab le . Ce pro-
g r a m m e qui dé t e rmina i t les r a p p o r t s de la Hongr ie avec ses voisins après le 
déc lenchement de la guerre, cond i t ionna i t aussi l ' ac t iv i t é et la prise de posit ion 
d u g o u v e r n e m e n t dans les p rob lèmes re la t i fs à l ' E u r o p e Centrale e t a u x Bal-
k a n s . A u t r e m e n t di t , chaque démarche que le gouve rnemen t en t r ep r i t en 
ma t i è r e de po l i t ique extér ieure é ta i t fonc t ion de la mise en oeuvre de la revi-
sion.5 4 Le gouve rnemen t dé t ru i sa i t donc pa r sa p ropre ac t iv i té les possibili tés 
qu i du fai t de la s i tua t ion p rovoquée pa r la guerre en Eu rope Centra le et 
Sud-Or ien ta le au ra i en t pu fac i l i te r au pays de fa i re cause c o m m u n e avec ses 
vois ins pour a ssure r le succès des e f for t s v i s an t à ma in t en i r la neu t r a l i t é armée. 
II con t r ibua , p a r sa propre ac t iv i t é , à faire de la Hongr ie un i n s t r u m e n t dont 
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l ' impér ia l i sme al lemand ne t a r d a pas à se servir en vue de réaliser ses p r o j e t s 
dans le S u d - E s t de l ' E u r o p e . 
Le gouve rnemen t hongro is , n u l l e m e n t disposé à f a i r e le moindre geste 
en vue d ' u n r a p p r o c h e m e n t en t r e la R o u m a n i e et la Hongr ie , re fusa i t éga l emen t 
t o u t e in i t i a t ive du gouve rnemen t r o u m a i n , en déc larant que toutes les solu-
t ions qui n ' imp l iqa i en t pas des concessions terr i toriales lu i semblent inaccep-
tab les . 
Il ne da igna même p a s répondre à la proposi t ion f a i t e le 14 s e p t e m b r e 
p a r Gafencu , minis t re des af fa i res é t r a n g è r e s de R o u m a n i e inv i t an t les t rois 
pays , la R o u m a n i e , la Yougoslavie e t la Hongrie de f a i r e une déc lara t ion 5 5 
semblable à la convent ion de Bled, sur u n e base c o m m u n e ou bi la térale : 5 6 et 
ceci bien que le ministre des affaires é t r angè res rouma in a i t fai t c o m p r e n d r e 
à Bárdossy , minis t re de H o n g r i e à B u c a r e s t , qu'il cons idéra i t sa p ropos i t ion 
u n i q u e m e n t c o m m e une base de négoc ia t ions et ne se fo rmal i se ra i t pas q u a n t 
à son tex te . 5 7 Gafencu alla m ê m e plus lo in . II exposa à B e r t r a n d de J o u v e n e l , 
publiciste f r ança i s — qui ap rè s ses p o u r p a r l e r s de B u c a r e s t , eu t des e n t r e t i e n s 
à Budapes t avec Ul le in-Reviczky, chef d u dépa r t emen t de presse du min i s t è re 
des affa i res é t rangères — qu 'ap rès la guer re il e s t ima i t possible d ' a b o u t i r 
à un a r r a n g e m e n t hungaro- roumain . 5 8 Lorsque le 19 oc tob re le m in i s t r e de 
Yougoslavie à Budapes t s ' enqu i t au min i s t è re des a f f a i r e s é t rangères de la 
da t e à laquel le le g o u v e r n e m e n t hongrois compta i t réag i r au proje t d ' acco rd 
rouma in , il r e ç u t la réponse que l 'on s ' a b s t i e n d r a i t de r éag i r à cet te p ropos i t ion 
derrière laquel le se d iss imulai t un pac t e de non-agression.5 9 La ligne d i rec t r ice 
de la pol i t ique du gouve rnemen t hongrois à l 'égard de la R o u m a n i e i m p l i q u a n t 
non pas un r a p p r o c h e m e n t e t la conci l ia t ion des différences de vue par la voie 
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de pourpar le rs d ip loma t iques , mais le r èg l emen t des c o m p t e s dans le d o m a i n e , 
de la revision te r r i to r ia le ; — de quelque ques t ion qu ' i l s ' ag î t , il r e fusa de 
coopérer avec elle. 
C'est ce qu i expl ique auss i l 'opposi t ion d u g o u v e r n e m e n t hongrois a u x 
t en t a t i ve s v i s a n t à créer, en a u t o m n e 1939, le bloc neu t re des pays sud-or ien-
t a u x et b a l k a n i q u e s . 
Nous avons dé jà i nd iqué que le gouve rnemen t i ta l ien se préoccupait de 
l ' idée d 'un g r o u p e m e n t qui a u r a i t pu lui a s su re r une in f luence accrue dans ces 
pays . Toutefois l ' in i t ia t ive i t a l i enne ne dépassa pas le s t a d e de la sugges t ion . 
Le proje t échoua sur la rés i s tance des Al lemands qui r ega rda i en t d 'un m a u v a i s 
oeil l ' accroissement de l ' in f luence i ta l ienne. Lorsque l ' ambassadeu r i t a l i en 
à Berlin souleva la question a u ministère des affaires é t r angè res a l lemand, en 
sep tembre 1939, les Al lemands ne s 'opposèren t pas o u v e r t e m e n t à la p r o p o -
si t ion i ta l ienne, 6 0 et même At to l ico put-il s ignaler le 28 s e p t e m b r e à Rome q u e 
d u côté a l l emand il ne semble pas y avoir d 'oppos i t ion à la créat ion du bloc , 6 1 
cependan t , au cours de ses pourpar lers avec Ciano, le 1e r octobre, H i t l e r 
déc lara : bien qu ' i l soit dans les in té rê t s de l 'Al lemagne de m a i n t e n i r la n e u t r a l i t é 
des E t a t s sud -o r i en t aux et ba lkan iques , la c réa t ion d 'un bloc neutre en t r a îne -
r a i t la cr is tal l isat ion de la s i t ua t i on actuelle e t en t rave ra i t les mesures s ' a v é -
r a n t éven tue l lement nécessaires plus tard. 6 2 Mussolini l u i -même rejeta b i e n t ô t 
l ' idée, ayan t r e c o n n u que si l ' I t a l i e se déc ida i t d ' en t re r en guer re , ce bloc p o u r -
r a i t , si ce n 'es t que passagèrement , lui lier les mains.6 3 
L'idée d u bloc neut re f u t mis sur le t a p i s au débu t de novembre 1939, 
sous une fo rme concrète , pa r le gouvernement roumain , n o n sans des échanges 
d ' idées préalables , de carac tè re in formato i re , avec les E t a t s de l 'En ten te Ba l -
kan ique . Le gouve rnemen t r o u m a i n f i t p a r v e n i r aux E t a t s de l 'En ten te Ba l -
kan ique un p r o j e t con tenan t les points s u i v a n t s : Les m e m b r e s du bloc n e u t r e 
1. feraient une déclara t ion de neu t ra l i t é en ce qui concerne le conflit e x i s t a n t ; 
2. conclueraient u n pacte de non-agression; 3. s ' engagera ien t de témoigner u n e 
neut ra l i té b ienvei l lan te au cas où un des m e m b r e s du bloc deviendrai t la v ic-
t ime d 'une agress ion; 3. r édu i r a i en t l ' impor t ance des fo rma t ions mi l i ta i res 
s t a t i onnan t le long des f ron t i è r e s communes , par voie de démobi l i sa t ion; 
5. développera ien t la col labora t ion économique entre les E t a t s par t ic ipant a u 
bloc; 6. i n s t i t ue ra i en t un s y s t è m e de consu l ta t ion réc iproque en vue de d é f en -
dre les in té rê t s économiques des pays m e m b r e s ; 7. les min i s t res des a f f a i r e s 
é t rangères des p a y s intéressés se réunira ient p o u r former u n corps consul tat i f . 6 4 
P a r égard à la Hongr ie et la Bulgarie , la ga r an t i e du s t a t u quo n ' au ra i t p a s 
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f iguré dans le p ro je t , t ou t c o m m e il n ' y a u r a i t pas été n o n plus quest ion d ' u n 
accord d 'ass is tance. 6 5 
Aux t e r m e s du p ro j e t , la pa r t i c ipa t ion au bloc n e u t r e n ' au ra i t pas in té-
ressé les obl igat ions ex i s t an t e s des pays -membres . Au cas où les E t a t s de 
l ' E n t e n t e Ba lkan ique a u r a i e n t pu convenir a u suje t du bloc neut re , la Yougos-
lavie eût é té chargée d ' i nv i t e r la Bulgarie e t la Hongrie de se joindre a u bloc, 
e t les pays pa r t i c ipan t s se sera ient adressés tous ensemble à l 'Italie.66 
Le p r o j e t de la c réa t ion du bloc n e u t r e du S u d - E s t de l 'Europe e t des 
•Balkans n ' a pas m a n q u é d ' a v o i r de g rands r e t en t i s sement s dans les mi l ieux 
g o u v e r n e m e n t a u x des pays intéressés et d a n s ceux des g randes puissances . 
Face à la pression et à la menace grandissantes de l 'Al lemagne, les gou-
ve rnement s des pet i ts E t a t s d u Sud-Es t espéraient que la réalisation de leur 
idée leur v a u d r a i t une cer ta ine protect ion e t élargirait leurs possibilités économi-
ques. Le 23 novembre , au cours de son en t r e t i en avec le minis t re de Hongr ie , 
Cincar-Markovié , ministre des affaires é t rangères de Yougoslavie, ins i s ta , 
en se r é f é r an t a u x revendica t ions a l lemandes de plus en p lus pesantes , précisé-
m e n t sur cet aspect du p a c t e , en soul ignant l ' in térêt q u ' o n aura i t à ma in t en i r 
pour le m o m e n t pa r tous les moyens la sol idari té des E t a t s danubiens. 6 7 
Cependan t ces E t a t s sud -o r i en taux e t ba lkaniques qu i senta ient peser sur 
e u x la menace de l 'avide impér ia l i sme a l l emand , se t r o u v a i e n t en même t e m p s 
séparés en t re -eux par de g raves opposi t ions . Ces opposi t ions exis ta ient m ê m e 
à l ' in tér ieur de l ' E n t e n t e Ba lkan ique . E n Roumanie e t en Yougoslavie la 
péné t ra t ion a l lemande a v a i t dé j à été t rès fo r t e avan t la guer re . Leurs r a p p o r t s 
économiques avec l 'Al lemagne ne cessaient de gagner en impor tance , ma i s la 
pol i t ique poursuiv ie par leurs gouvernemen t s ne se réglai t pas en t iè rement sur 
celle de l 'Axe . La Rouman ie étai t liée p a r un accord ga ran t i e l à l 'Angle te r re 
e t à la F rance , la Yougoslavie , par con t r e , sentai t sans cesse dans son dos 
l ' I ta l ie fascis te prê te à b o n d i r . La Turqu i e avai t conclu un pacte d 'a l l iance 
avec les puissances occidentales et la Grèce avai t été éga lement ga ran t i e pa r 
les Alliés. La Bulgarie et la Hongrie , les d e u x E t a t s qui ne faisaient pas pa r t i e 
de l ' E n t e n t e Ba lkan ique e t subissaient u n e for te in f luence al lemande, f o r m u -
laient des revendica t ions ter r i tor ia les vis-à-vis de la R o u m a n i e et cons idéra ient 
comme leur t â che pr incipale en mat ière de polit ique é t r angère de m e t t r e en 
appl icat ion la revision encore avan t la f i n d u conflit eu ropéen . 
Dans ces condit ions- là , la créat ion d u bloc neu t re au ra i t servi en quel-
que sorte à l ' ap lan issement des différends e t aura i t offert de plus grandes possi-
bil i tés à la défense contre le danger a l l emand . 
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Il y a v a i t cependan t encore un au t re f a c t e u r qui t e n a i t u n rôle i m p o r t a n t 
dans ce p ro j e t concernan t le bloc neu t re , n o t a m m e n t l 'hos t i l i t é à l ' égard de 
l 'Union Sovié t ique . E t cela v a l a i t non seu lement pour la R o u m a n i e in i t i a t r i ce 
d u proje t qui espéra i t ob teni r de cet te façon- là un appui en ce qui concerne le 
problème de la Bessarabie . Les mil ieux pol i t iques anglais et f rançais qu i 
à l 'époque de la drôle de guer re rêvaient à la créat ion d ' u n f r o n t unique cap i t a -
liste an t i sov ié t ique accorda ien t également une grande i m p o r t a n c e à ce t e r r i -
toire dans leurs p ro je t s . Ba rcza , minis t re de Hongr ie à L o n d r e s écrit dans son 
r a p p o r t du 27 n o v e m b r e : «. . . Selon l 'op in ion des Anglais , la neu t ra l i t é de 
l ' I ta l ie et le m a i n t i e n de la neu t r a l i t é des E t a t s du S u d - E s t de l 'Europe s o n t 
e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t s non seulement d a n s la s i tuat ion actuel le , mais égale-
m e n t en vue de ten i r en échec plus t a rd l ' U n i o n Soviét ique. Monsieur Cadogan 
m ' a dit il y a quelques jou r s que la force mil i ta ire des E t a t s danubiens e t 
ba lkan iques r e p r é s e n t a n t env i ron 15 millions de soldats es t u n fac teur qui p e u t 
en t re r en ligne de compte c o n t r e l 'Union Soviétique.»5 8 
Les gouve rnemen t s de l 'Angleterre e t de la F r ance appuya i en t d o n c 
l ' idée de la c réa t ion d ' un bloc neu t re non seulement p o u r con t reba lancer la 
péné t r a t ion de l 'Al lemagne d a n s le S u d - E s t e t sur les B a l k a n s , mais encore 
parce que ce bloc faisai t pa r t i e de leurs p r o j e t s an t i sov ié t iques . 
Après le déc lenchement de la guerre , l 'Al lemagne a v a i t tou t a v a n t a g e 
à main ten i r l ' é t a t de repos su r ce te r r i to i re e t à éviter t o u t confli t qui p û t 
c o m p r o m e t t r e ses in térê ts économiques e t pol i t iques . L 'ob l iga t ion d 'ouvr i r u n 
f ron t b a l k a n i q u e aura i t d 'a i l leurs con t reca r ré les proje ts mil i ta i res a l l emands . 
Hi t ler dési ra i t l iquider d ' a b o r d ses adversa i res occ iden taux pour pouvoi r se 
r e tourner ensu i t e avec t o u t e sa force mil i ta i re , appuyée p a r les bases économi-
ques d ' E u r o p e Occidentale , con t re l 'Union Sovié t ique. L 'Al lemagne che rcha i t 
donc à m a i n t e n i r la neu t ra l i t é des pays d u S u d - E s t de l ' E u r o p e , sans consen t i r 
toutefois à ce que ceux-ci se g roupassen t dans u n bloc n e u t r e . Le r a p p r o c h e m e n t 
des pays sud -o r i en t aux et ba lkan iques a u r a i t en t ra îné , d u moins provisoi re-
m e n t , l ' ap lan i s sement de leurs d i f férends e t une possibi l i té pour ces p a y s 
d 'opposer une rés is tance plus f e rme à la press ion a l lemande . L 'Al lemagne sou-
ha i t a i t le m a i n t i e n de l ' é t a t de repos, mais non la solut ion des an tagon i smes 
qu'elle e n t e n d a i t conserver a f i n d ' accro î t re son in f luence dans ces p a y s . 
Un bloc n e u t r e , s'il ne s ' opposa i t pas au m o m e n t même à ses bu ts , n ' a u r a i t 
pas m a n q u é de cons t i tuer p lus t a r d un obs tac le à ses p r o j e t s qui p r é v o y a i e n t 
l 'u t i l i sa t ion de ce terr i toi re non seulement c o m m e base économique , mais encore 
comme hase des opérat ions de l 'offensive q u ' H i t l e r envisagea i t de lancer c o n t r e 
l 'Union Sov ié t ique . 
La d ip loma t i e a l l emande s 'e f forçai t donc d ' e n t r a v e r la créat ion dti bloc 
neu t re , et à c e t t e f in , elle exp lo i t a en t re a u t r e s les d i f f é r ends hungaro - rou-
mains . 
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Le 30 octobre 1939 Csáky, à la base des nouvel les que le minis tère des 
af fa i res é t rangères a v a i t reçues a u s u j e t du bloc n e u t r e , en jo in t son minis t re 
à R o m e de se renseigner auprès des personnages compé ten t s p o u r savoir si 
l ' I t a l ie s 'occupai t encore t ou jou r s de l ' idée de la c réa t ion du b loc neut re , e t 
quel se ra i t le rôle qu ' on des t inera i t à la Hongrie à l ' in tér ieur d u bloc.69 Selon 
la r éponse de Ciano, l ' I t a l i e n ' a v a i t p a s l ' in ten t ion p o u r le m o m e n t de se m e t t r e 
à la t ê t e des pays n e u t r e s . Il déclara qu ' en t r e t e m p s la s i tua t ion a v a i t changé , 
les pays qui ne pa r t i c ipa i en t pas à la guerre a v a i e n t in té rê t de main ten i r le 
s t a t u quo e t du fa i t de la c o m m u n a u t é de leurs in t é rê t s , ils s ' o r i en ta ien t de 
t o u t e façon vers R o m e . 7 0 
Au débu t de n o v e m b r e , le g o u v e r n e m e n t hongrois f u t mis au couran t 
pa r ses minis t res du p r o j e t r o u m a i n conce rnan t le bloc neu t re e t des pourpa r -
lers qui se poursu iva ien t à ce propos à Ankara , Be lgrade , A thène e t Bucares t . 7 1 
Il ne r e ç u t cependan t aucune i n f o r m a t i o n officielle des E t a t s de l ' E n t e n t e 
B a l k a n i q u e , é tan t d o n n é q u ' a v a n t q u e le pro je t f û t devenu ac tue l , le gouverne-
m e n t hongrois avai t r e n d u public son refus d ' y pa r t i c ipe r . 
Le 16 novembre le minis tère des affaires é t rangères exposa , aux repré-
sen t a t i ons d ip lomat iques hongroises, la concept ion d u g o u v e r m e n t . Le docu-
m e n t , après avoir r é s u m é les i n fo rma t ions qu ' o n ava i t reçues sur l 'accueil 
négat i f que les Al lemands et les I t a l i ens ava ien t réservé au p r o j e t , déclare 
que le gouvernement hongrois e s t i m a i t nécessaire de lier l ' idée d ' u n e collabo-
ra t ion éventuel le plus suivie avec les pays intéressés à trois condi t ions , n o t a m -
m e n t : 1. L 'o rgan isa t ion ne peut pas se diriger con t re un troisième E t a t ; 2. elle 
ne p e u t pas se man i f e s t e r sous f o r m e d ' i n s t r u m e n t s j u r i d iques ; 3. d a n s 
l ' i n t é rê t d ' une col labora t ion s incère , «il serait désirable que les d i f férends 
e x i s t a n t en t re nous e t les E t a t s dés i reux de collaborer avec nous puissent 
être d u moins a t t énués , car nous ne sommes pas enclins de faire des sacrifices 
dans l ' i n té rê t de m a i n t e n i r une s i t ua t i on qui d e m a n d e d ' abord à être réglée, 
encore moins de nous engager à la maintenir». 7 2 
D a n s son exposé fa i t le 21 n o v e m b r e , à l 'occasion de la discussion d u 
b u d g e t de poli t ique extér ieure , C s á k y formula ce t t e concept ion en publ ic . 
E n m ê m e t emps il se l ança dans u n e a t t aque con t r e la R o u m a n i e , en souli-
g n a n t qu ' i l dépenda i t d u g o u v e r n e m e n t r o u m a i n « . . . s'il p e u t , s'il v e u t 
accéder , à la suite des nouvelles idées de l ' époque, e t si oui, combien sérieuse-
m e n t au domaine des réal i tés et col laborer à la f o r m a t i o n d ' un m o n d e moderne 
dans la bassin du D a n u b e , ou alors s ' i l a t t end que l 'histoire l ' écrase sous son 
poids.»7 3 
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E n échange de sa par t ic ipa t ion a u bloc neu t re , le gouvernement hongrois 
exigea donc la revision terr i tor iale , en b loquan t de cet te façon là, l 'issue à 
t ou t e s les t en ta t ives u l tér ieures . 
Trois jours après l 'exposé de Csáky , Sztójay p u t lui t r a n s m e t t r e l 'appro-
ba t ion d u gouvernement a l lemand. «Woermann. . . a souligné que le dernier 
discours de votre Excel lence a p r o d u i t dans son ensemble un t rès bon effet 
e t que c 'es t avec une sat isfact ion part icul ière q u ' o n a pris no te de votre 
a t t i t u d e négat ive vis-à-vis du bloc neu t r e envisagé» — écrit-il dans son 
r appor t . 7 4 
Le minis tère des affaires é t rangères de l 'Al lemagne ne diss imula d'ail-
leurs nu l l emen t que c ' é t a i t lui qui ava i t suggéré à Csáky cet te prise de posit ion. 
Dans le r a p p o r t cité S z t ó j a y relate q u ' à Berlin, lors de la conférence habituel le 
des cor respondants de presse é t rangers , le r ep ré sen t an t de l 'office des affaires 
é t rangères , en r é p o n d a n t à la ques t ion d ' un journa l i s t e dési reux de savoir 
s ' i l y ava i t un r appor t en t r e l 'exposé de Csáky et l ' a t t i t u d e néga t ive de l'Alle-
magne a u su je t du bloc neut re , a v a i t d i t que «du côté a l lemand on avait 
désiré q u ' u n personnage compéten t à l ' é t ranger fasse une déc la ra t ion dans 
ce sens-là».75 
Le gouvernement bulgare r e fusa également l ' idée de la pa r t i c ipa t ion 
a u bloc neutre . 7 6 Le gouvernement i ta l ien c o m m u n i q u a à Gafencu qu'i l ne 
désirai t po in t p rendre p a r t aux pourpar le r s conce rnan t le p r o j e t , et par 
conséquen t ne prenai t aucune in i t ia t ive . 7 7 F ina l emen t le ministre des affaires 
é t rangères roumain f i t savoir , le 28 novembre , à Fabr ic ius , minis t re a l lemand 
à Buka re s t qu 'en conséquence de l ' a t t i t u d e néga t ive de l 'Al lemagne et de 
l ' I ta l ie le gouve rnemen t roumain a v a i t ret iré sa proposi t ion e t renoncé au 
p ro je t d u bloc neut re . 7 8 
3. Les pourpar lers i ta lo-hongrois à Venise. 5 - 7 janvier 1940 
A l ' époque du déc lenchement de la deuxième guerre mondia le , lorsque 
l 'Un ion Soviét ique e n t r e p r i t de consolider le f ron t de l 'Es t afin de se défendre 
contre l 'agression a l l emande , ou p o u v a i t s ' a t t endre à ce que le gouvernement 
sovié t ique inscrivît à l ' o rdre du j o u r le règlement des r appor t s soviéto-rou-
mains e t r eve rend iquâ t de la B o u m a n i e la Bessarabie qui avai t é té enlevée à 
l 'Un ion Soviét ique après la Révolut ion Socialiste d ' O c t o b r e . Le gouvernement 
hongrois désireux de p ro f i t e r de c h a q u e événement de la s i t ua t ion inter-
na t iona le a u x fins de la revision, c ru t voi r là une nouvel le possibilité de réaliser 
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ses revendica t ions terr i tor ia les , et commença , en a u t o m n e 1939, à faire des 
p répa ra t i f s mili taires e t d ip lomat iques f i év reux . 
L a tâche pr inc ipa le de l ' ac i t iv i té d ip loma t ique étai t de s 'assurer la 
bienveil lance, ou d u moins le consen temen t t a c i t e des grandes puissances. 
Il fa l la i t , si possible, recevoir des ga ran t i es p e r m e t t a n t de savoir que les puis-
sances qui sor t i ra ient victor ieux de la guerre (et Teleki compta i t fo r t sur ce 
que la balance de la guerre se penche du côté des puissances occidentales) 
ne m e t t r a i e n t pas en discussion, lors d u règ lement des problèmes européens , 
les te r r i to i res éventue l lement annexés à la Hongr ie . 
Le 30 sep tembre 1939 Csâky ava i t déjà i n t i m é l 'ordre au minis t re de 
Hongr ie à Rome d ' expose r à Ciano que le gouve rnemen t hongrois envisageai t 
deux possibilités lors de la réannexion de la Bessarab ie à l 'Union Soviét ique: 
1. s imple occupat ion a r m é e ou non, 2. chaos en R o u m a n i e qui pouva i t conduire 
à la dés in tégra t ion d u pays . Dans le premier cas la Hongrie ne c o m p t a i t pas 
s 'y mêler . Dans le deux i ème cas c e p e n d a n t on p o u r r a i t documente r le carac tère 
pac i f i ca teur de l ' i n t e rven t ion . Csâky souleva en m ê m e temps la quest ion des 
garant ies que le gouvernement i ta l ien pourra i t lui accorder en ce qui concerne 
un a p p u i ul térieure p o u r la réal isat ion de ses revendica t ions ter r i tor ia les , au 
cas où la Hongrie , confo rmément à la suggestion i ta l ienne, s ' abs t i endra i t de 
se mêler au confl i t roumain . 7 9 
D a n s sa réponse , Ciano, se r éc l aman t de ses pourpar lers avec Hi t ler 
le 2 oc tobre 1939, déc la ra qu 'aussi long temps qu 'e l le garderai t sa neu t ra l i t é , 
la R o u m a n i e n ' a u r a i t r ien à cra indre , parce que l 'Al lemagne e n t e n d a i t ne pas 
t roub le r le s t a tu quo sur les Balkans . 8 0 C'est po u rq u o i il r e commenda i t une 
fois de plus au gouvernement hongrois de garder son calme et d 'observer la 
pa t ience j u s q u ' a u m o m e n t ou il pou r r a i t sa t isfa i re ses revendicat ions terr i-
tor iales . 8 1 Csâky exposa la réponse donnée par le minis t re des af fa i res é t ran-
gères i ta l ien le 5 oc tobre au conseil des ministres .8 2 La direct ion mil i taire 
es t ima ce point de v u e inadmissible . Wer th , chef de l ' é t a t - m a j o r , insis tai t 
sur la nécessi té d ' i n t e rven i r dans le conf l i t sovié to- roumain éventue l et d 'occu-
per la Transy lvan ie , t and i s que B a r t h a , minis t re de la défense na t iona le , 
menaça i t de démiss ionner au cas où le gouve rnemen t hongrois ga rdera i t sa 
pass ivi té . 
Teleki , t ou t en essayant de modére r la d i rec t ion militaire, t r o u v a i t lui-
même dangereux de m a n q u e r l 'occasion favorab le . Toutefois il a u r a i t voulu 
a v a n t t o u t connaî t re l 'opinion des puissances occidentales , é t a n t d ' av i s que 
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sans leur c o n s e n t e m e n t les r é su l t a t s ob tenus ne saura ien t être durab les . Il 
envoya donc u n délégué non-officiel à Londres a f in que celui-ci sondâ t le 
t e r r a in auprès des mil ieux officiels angla is . Selon le message de son délégué 
la s i tua t ion sembla i t fo r t délicate. Certa ins mil ieux ne manque ra i en t pas d ' a t t a -
quer la Hongr ie si elle en t rep rena i t quelque chose contre la R o u m a n i e . Les 
revendica t ions d u gouvernement hongrois devra ien t , en tou t cas, ê t re modérées , 
rédigées de façon à ne pas menacer l ' exis tence de la Rouman ie en t a n t q u ' E t a t , 
parce que l 'Angle te r re considérai t la surv ivance de la Roumanie comme u n 
in t é rê t européen . Si cependan t le gouve rnemen t hongrois s ' abs tena i t ent ière-
m e n t de collaborer et avec l 'Al lemagne et avec l 'Un ion Soviétique, elle pour ra i t 
m e t t r e son p ro j e t sur le tapis .8 3 
Après avoir reçu cet te i n fo rma t ion Teleki f i t élaborer un p r o j e t détai l lé 
concernan t les revendica t ions hongroises vis-à-vis de la R o u m a n i e , en y 
esquissant un p r o g r a m m e max ima l et u n p r o g r a m m e minimal . Selon le premier 
le ter r i to i re d e v a n t ê t re annexé à la Hongrie correspondai t à 78 000 km2 
avec plus de q u a t r e millions d ' h a b i t a n t s . La répar t i t ion de la popula t ion 
selon na t iona l i tés au ra i t été la s u i v a n t e : 5 0 % roumaine , 37% hongroise et 
1 0 % a l lemande . Le p ro j e t minimal c o m p o r t a n t 50 000 km2 avec 2 millions et 
demi d ' h a b i t a n t s , d o n t 5 0 % roumains et 50% hongrois.8 4 
E n même t e m p s Teleki rédigea lu i -même u n m é m o r a n d u m dest iné à 
a p p u y e r les revendica t ions terr i tor ia les pa r des a r g u m e n t s h is tor iques , géogra-
phiques , pol i t iques e t s t ra tégiques . Une solution d u problème sur une base 
e thn ique lui sembla i t inadmissible. «La Transy lvan ie — écrit-il — a tou jours 
fou rn i la plus g r ande force à not re E t a t . Ce qui l ' y prédest inai t c ' é t a i t d 'une 
p a r t l 'hér i tage pa t r i a r ca l de St E t i enne , d ' a u t r e p a r t la nécessité de défendre 
ses i m p o r t a n t e s posi t ions européennes». Au point de vue s t ra tégique il mot ivai t 
la revision en a l l éguan t la «défense» cont re l 'Un ion Soviétique, en soul ignant 
que seule la Hongr ie é ta i t capable de défendre de façon durable le bassin du 
D a n u b e cont re l 'Un ion Soviét ique et de con t r ibuer ainsi «à la pro tec t ion 
de la sécuri té générale de l 'Europe» Toutefois le pays ne pouva i t sat isfaire à 
ce t t e t âche poli t ico-mili taire que si les Carpa thes de l 'Es t se t r o u v a i e n t aux 
mains de t roupes hongroises. E t pour que le t e r r i to i re dans le dos des t roupes 
hongroises soit assurée, la par t ie sep ten t r iona le de la Transy lvan ie devra i t 
également être annexée à la Hongrie . 8 5 
Ce m é m o r a n d u m f u t envoyé au d é b u t de 1940 par l ' in te rmédia i re des. 
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Unis, ainsi qu ' à des hommes d ' E t a t occ iden taux don t on supposa i t qu'ils, 
appuye r a ient les idées d u gouvernement hongrois.8 0 
Au mois de n o v e m b r e 1939 la presse sovié t ique consacra quelques 
articles à la quest ion de la Bessarabie , articles qui euren t un g r a n d retent isse-
men t à Bucares t t o u t comme à B u d a p e s t . Le gouve rnemen t r o u m a i n , a y a n t 
reçu de l 'Angleterre e t de la F r ance l ' i n fo rma t ion selon laquelle la garan t ie 
ne pouva i t pas être mise en va leur vis-à-vis de l 'Union Sovié t ique, s 'adressa 
à l 'Al lemagne et à l ' I ta l ie . 8 7 Le 25 décembre le gouve rnemen t r o u m a i n envoya 
l ' exminis t re des a f fa i res é t rangères , Antonescu , à Rome a f in qu'i l sonde 
l ' a t t i t ude du gouve rnemen t italien p o u r le cas q u ' u n conflit a r m é viendra i t à 
éclater en t re l 'Union Soviétique e t la Rouman ie a u sujet de la Bessarabie . 
Lorsque le g o u v e r n e m e n t rouma in espérai t t r o u v e r un a p p u i auprès d u 
gouvernement i ta l ien dans la ques t ion bessarabe , il misait sur les d i f férends 
qui exis ta ient en t re le gouvernement italien e t le gouvernement a l lemand 
depuis le pac te de non-agression sov ié to-a l lemand. Lors de ces ent re t iens 
Antonescu déclara à Ciano que l ' a t t i t u d e m e n a ç a n t e de la Hongr ie obligerait 
le gouvernement r o u m a i n à conclure un accord avec l 'Union Soviét ique e t 
d e m a n d a à l ' I ta l ie d ' in te rven i r à B u d a p e s t en v u e de modérer la s i tuat ion. 8 8 
Ciano p romi t d ' in te rven i r e t f i t savoir à Csáky , par l ' in te rmédia i re de 
Vinci, minis t re de l ' I t a l ie à Budapes t , qu ' i l dés i rera i t discuter avec lui cer ta ins 
problèmes danubiens e t ba lkaniques e t le priai t de se rendre à Venise au d é b u t 
de j anv ie r 1940.89 
Au cours de ce t t e ent revue roumano- i t a l i enne , Ciano, con fo rmémen t 
a u x ins t ruc t ions de Mussolini, déc lara au délégué roumain q u ' e n cas d ' u n e 
guerre sov ié to- roumaine , l ' I tal ie es t p rê te à f o u r n i r à l ' a rmée rouma ine u n e 
aide semblable à celle qu'elle avai t accordée à F r a n c o à l ' époque de la guerre 
civile espagnole, n o t a m m e n t du ma té r i e l de guer re , des avions e t des voi tures 
blindées.9 0 
Dans ces semaines Budapes t f u t le t h é â t r e d ' événemen t s i m p o r t a n t s . 
Le 12 décembre , W e r t h , chef de l ' é t a t - m a j o r soumi t a u gouvernement un mémo-
r a n d u m dans lequel il expl iquai t que la Hongr i e ne pouva i t po in t res ter 
passive e t deva i t , le cas échéant , a t t a q u e r la R o u m a n i e . Le b u t des opérat ions 
militaires au ra i t é té la reconquête de tou te la Transylvanie . 9 1 Le Coneeil 
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Suprême de la Défense Nat iona le d i scu ta de la s i tua t ion le 19 et le 22 décembre . 
Au cours de ces dél ibéra t ions on en v i n t à formuler les conditions qu i entraî-
nera ient l ' i n te rven t ion de la Hongr ie . Ces condi t ions étaient les su ivan te s : 
1. si l ' a rmée roumaine une fois mise en déroute , u n e révolut ion éc la ta i t en 
R o u m a n i e ; 2. si la minor i t é hongroise en Transy lvan ie se t rouva i t menacée ; 
3. si la R o u m a n i e fa isai t — par voie pac i f ique ou p a r voie de guer re — des 
concessions terr i tor ia les soit à l 'Un ion Soviét ique, soit à la Bulgar ie , sans 
sat isfaire en même t e m p s a u x revendica t ions de la Hongrie.9 2 
L ' e n t r e v u e de Ciano et de Csáky eu t lieu le 5, 6 et 7 j a n v i e r 1940 à 
Venise. Ciano in forma le ministre des affaires é t rangères de Hongr i e de ses 
pourpar le rs avec Antonescu , et s ignala qu 'en cas d ' u n conflit a r m é soviéto-
rouma in , le gouve rnemen t italien se por t e ra i t au secours de la Rouman ie . 
E n même t e m p s il f i t comprendre à Csáky que si la Hongrie p o u v a i t garan t i r 
à la R o u m a n i e qu'elle ne l ' a t t a q u e r a i t pas à revers , elle pourra i t c o m p t e r sur 
la cession de la zone de f ront iè re e t des part ies a u t o u r du Bana t . 9 3 
E n e n t e n d a n t ce t t e proposi t ion Csáky se h â t a de déclarer que ces con-
cessions terr i tor ia les ne sa t is fera ient po in t le gouvernement hongro is qui 
cherche à obteni r un te r r i to i re assez g r a n d «pour lui assurer l ' inf luence prépon-
dé ran te d a n s le bassin des Carpa thes .» Il exposa à Ciano le m é m o r a n d u m 
con t enan t le m a x i m u m et le m i n i m u m des revendica t ions et la réso lu t ion du 
gouve rnemen t concernan t les condi t ions susceptibles d ' en t ra îner l ' i n t e rven t ion 
de la Hongr ie . Lancé dans l ' énuméra t ion des condi t ions , il alla j u s q u ' à déclarer 
que le gouve rnemen t hongrois dési ra i t régler ses revendicat ions ter r i tor ia les 
a v a n t l ' a chèvemen t d u conf l i t européen , et ceci aussi au cas où l ' I t a l i e entre-
p rendra i t de me t t r e en valeur quelques-unes de ces revendica t ions , car : 
«il voit u n r a p p o r t t empore l nécessaire en t r e la solut ion des problèmes hongrois 
et les p rob lèmes italiens». II p r é t enda i t que si la Hongr ie restai t pass ive alors 
que l ' I ta l ie et éven tue l lement les a u t r e s E t a t s p rocèden t success ivement au 
règ lement de leurs problèmes , cela en t r a îne ra i t la chu te du g o u v e r n e m e n t . 
Au cours de ces pourpar lers les h o m m e s d ' E t a t soulevèrent la quest ion 
d ' une agression a l lemande contre la Rouman ie . Csáky était de l ' av is qu'i l 
fa l la i t accorder a u x Al lemands le t r a n s i t à t r a v e r s la Hongrie , d i san t que 
«personne ne pouva i t exiger de n o u s dans un cas pareil de d é f e n d r e pour 
ainsi dire les f ront ières roumaines c o n t r e l 'offensive allemande.» Ciano, tou t en 
t é m o i g n a n t beaucoup de compréhens ion , ne se m o n t r a pas d ' a cco rd . Au 
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con t ra i r e , après avoir r e m a r q u é que ceci en t ra îne ra i t l ' i n t e rven t ion de 
l 'Angle te r re et de la F rance sur les Balkans,9 4 il souligna qu 'en ce cas le gouverne-
m e n t i ta l ien et le gouve rnemen t hongrois dev ra i en t i m m é d i a t e m e n t se r éun i r 
pour d iscuter de la ques t ion, car u n e offensive a l lemande r i sque de bouleverser 
t o u t e la s i tuat ion pol i t ique. 
E n ce qui concerne les problèmes roumano-hongro i s ils convinrent 
f i n a l e m e n t de ce que Ciano allait fa i re connaî t re au gouve rnemen t roumain les 
t rois po in t s r é s u m a n t la posi t ion d u gouvernement hongrois e t ferai t savoir 
a u x Rouma ins que «le g o u v e r n e m e n t italien ne pou r r a i t que di f f ic i lement obte-
nir une réduct ion des revend ica t ions hongroises». 
Au cours des pourpar le rs de Venise on d i scu ta encore d ' u n cer ta in n o m b r e 
d ' a u t r e s quest ions, p a r m i lequelles il y a lieu de re ten i r le d i f fé rend qui y ava i t 
surgi en t re Ciano e t Csáky à p r o p o s de la Yougoslavie . Ciano exposa que leurs 
r a p p o r t s avec ce p a y s étaient sa t i s fa i san ts , néanmoins ils ne cherchaient pas 
à les développer . Csáky , en se r é f é r a n t à ses in fo rmat ions de carac tère confi-
dent ie l expr ima ses inqu ié tudes q u a n t à l ' ac t iv i té que le gouve rnemen t i ta l ien 
dép loya i t en Croatie,95 é t an t d o n n é qu 'une act ion i ta l ienne en Yougoslavie pou-
va i t fac i lement c o m p r o m e t t r e la poli t ique de la Hongrie . C 'est pourquoi il 
mi l i ta i t en faveur de r appo r t s é t ro i t s et la coopéra t ion entre B u d a p e s t , Belgrade 
et Rome. 9 6 Le déc lenchement de la guerre n ' ava i t pas empéché le gouve rnemen t 
hongrois de poursuivre la pol i t ique de r a p p r o c h e m e n t à la Yougoslavie , pol i t ique 
qui p o u r Teleki a v a i t deux ra i sons d 'ê t re . U n e alliance hungaro-yougo-
slave sembla i t un m o y e n a p p r o p r i é pour se dé fendre contre la pression alle-
m a n d e e t en même t e m p s pour isoler la Rouman ie . 
I l f a u t dire q u ' u n r a p p r o c h e m e n t ent re la Hongrie e t la Yougoslavie 
n ' é t a i t pas en opposi t ion avec les i n t é r ê t s de l 'Al lemagne. De ce f a i t , le gouverne-
m e n t a l lemand préconisai t , voire m ê m e ini t iai t dans une ce r t a ine mesure les 
avances que la Hongr i e é t r o i t e m e n t liée à l 'Al lemagne fascis te faisait à la 
Yougoslavie . 
Au débu t de sep tembre 1939, Csáky f i t savoi r au g o u v e r n e m e n t yougos-
lave qu ' i l é tai t p rê t à conclure u n accord conce rnan t les minor i t é s , mais «vu 
l 'heureuse amél iora t ion des re la t ions des deux pays», il cédait a u gouvernement 
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yougoslave le droit de p r e n d r e l ' in i t ia t ive et de rédiger les termes de l 'accord.9 7 
Dans son exposé du 21 novembre a u par lement il déc l a ra : «. . . nos r appor t s 
avec la Yougoslavie ne cessent de s 'amél iorer en conséquence de l 'accroisse-
m e n t d u nombre des i n t é r ê t s c o m m u n s des pays . J e ne saurai t ac tue l lement 
pas ind iquer une opposi t ion des i n t é r ê t s que le t e m p s ne pourra i t résoudre. 
Une fo r t e Yougoslavie correspond p a r f a i t e m e n t a u x in té rê t s hongrois».9 8 
Voilà pourquoi les p ro je t s i ta l iens concernant la Yougoslavie, ainsi que 
les nouvelles des m a n o e u v r e s sourdes en Croatie d o n n a i e n t de l ' i nqu ié tude au 
g o u v e r n e m e n t hongrois, en part icul ier a u mois de j a n v i e r 1940, que lques semai-
nes à peine avan t la conférence des E t a t s de l ' E n t e n t e Balkanique devan t se 
réuni r à Belgrade. C'est ce qui p r o v o q u a les différences de vue de Ciano et de 
Csáky lors des pourpar le r s de Venise. E t c'est p o u r q u o i Csáky écr ivi t le 21 
j anv ie r au ministre des affa i res é t rangères d ' I ta l ie : «à la veille de la conférence 
ba lkan ique nous n ' avons aucune ra i son de nous r é jou i r , au point de vue hon-
grois, d u déve loppement de l ' é ta t des choses qui ne m a n q u e r a pas de jeter 
une ombre aussi sur les r appor t s hungaro-yougos laves . E n ef fe t , le danger 
d ' u n r app rochemen t e n t r e la Rouman ie et la Yougoslavie semble i m m i n e n t , et 
u n tel r app rochemen t qu i ne t a r d e r a pas à s ' ébru i te r aura des répercussions 
désagréables chez nous.»99 
La 8e session d u Conseil P e r m a n e n t de l ' E n t e n t e Ba lkan ique 1 0 0 eu t lieu 
d u 2 au 4 février à Be lgrade . Les événemen t s de la conférence sembla ien t justi-
f ier les inquié tudes d u gouve rnemen t hongrois. Ce qui eu t un re ten t i s sement 
par t icu l iè rement grand à Budapes t , f u t le c o m m u n i q u é f inal de la conférence 
don t le 3e point déclare que les m e m b r e s du Conseil P e r m a n e n t «expr iment 
leur vo lon té de rester un is dans le cadre d 'une all iance qui ne poursu i t que son 
propre b u t , ne se dirige cont re pe r sonne , af in de dé fendre d ' un e f for t commun 
leur indépendance et leur droi t à leur territoire national». (Souligné pa r l ' au teur . ) 
De ce c o m m u n i q u é les milieux poli t iques hongrois conclurent que la con-
férence ava i t créé des r a p p o r t s plus é t ro i ts entre les p a y s ba lkan iques et avai t 
é t e n d u , sous une fo rme voilée, l 'obl igat ion de défense des pays m e m b r e s sur 
le te r r i to i re entier des q u a t r e pays e t leurs f ront ières extér ieures , 1 0 1 pa r quoi 
ils ava i en t j e té les f o n d e m e n t s d ' u n bloc.1 0 2 
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La presse hongroise réagi t au c o m m u n i q u é pa r une a t t a q u e hys t é r ique . 
Le Pes te r Lloyd consacra dans son n u m é r o d u 6 févr ier u n i m p o r t a n t ar t icle 
in t i t u l é «Der S t a n d p u n k t Ungarns» et suggéré pa r Csáky à la conférence des 
E t a t s Balkaniques et y f l é t r i t v io lemment le 3e po in t d u communiqué . L 'a r t ic le 
ins is ta i t sur la nécessi té de résoudre les problèmes t e r r i t o r i aux r o u m a n o -
hongrois e t a f f i rma que le gouve rnemen t hongrois n ' é t a i t nu l lement disposé 
à r e m e t t r e à un aveni r incer ta in le r èg lement des ques t ions en suspens. 1 0 3 
Le gouvernement é ta i t aussi i r r i t é pa r ce t te au t r e in fo rmat ion issue de 
la conférence selon laquel le Gafencu ava i t déclaré à Belgrad que l 'Al lemagne 
ava i t ga ran t i les f ron t i è res de la R o u m a n i e , n o t a m m e n t en lui p r o m e t t a n t 
qu 'auss i longtemps qu 'el le sat isferai t ponc tue l l ement à ses obligations économi-
ques, elle pour ra i t c o m p t e r sur l ' a p p u i compréhensi f d u gouvernement alle-
mand . 1 0 4 E n réali té l 'Al lemagne n ' a v a i t point ga ran t i les f ront ières de la Rou-
man ie . 
Dans son message envoyé à Ciano le 7 févr ier , Csáky r e m a r q u e avec 
a m e r t u m e que les rense ignements reçus à propos de la conférence ba lkan ique 
p rouva ien t «que l ' espr i t concil iant d o n t nous faisons p reuve a u g m e n t e , si 
possible encore, la r a ideu r d u gouvernement roumain». 1 0 5 
La réact ion du gouve rnemen t hongrois à la Conférence Ba lkan ique ne 
f u t approuvée ni en I t a l i e , n i en Al lemagne. Si la presse i ta l ienne f i t conna î t r e 
le point de vue hongrois , Ciano se h â t a d ' ave r t i r Csáky qu ' i l t r ouva i t l ' a t t i t u d e 
d u gouvernement hongro is incompréhensible . 1 0 6 Au minis tère des af fa i res 
é t rangères d 'Al lemagne on dément i t fo rmel lement d ' avo i r j amai s ga r an t i les 
f ron t iè res de la Rouman ie , 1 0 7 et on r e fusa ca t égor iquemen t de c o m m u n i q u e r 
dans la presse a l lemande la prise de posit ion de la Hongr ie , telle qu'el le se 
t r adu i sa i t dans le n u m é r o en quest ion d u Pes ter L loyd . Lorsque la légat ion de 
Hongr ie in te rv in t dans ce t t e quest ion, B r a u n von S t u m m , r a p p o r t e u r de presse 
a u d é p a r t e m e n t de presse du minis tè re des a f fa i res é t rangères a l l emand , 
déclara con fo rmémen t a u x ins t ruc t ions de Weizsäcker que le ma in t i en de la 
pa ix dans le Sud-Es t eu ropéen é ta i t à ce po in t i m p o r t a n t pour l 'Al lemagne 
«. . . qu'i ls en tenda ien t ne pas même ef f leurer un s u j e t qui r envoya i t , ne serai t-ce 
qu ' ind i r ec t emen t , à la possibil i té d ' u n conf l i t sud-or ien ta l e t don t la discussion 
garie dirigées vis-a-vis de la Roumanie qu'on avait adapté, dans le texte, le terme «territoire 
national», au lieu de celui de «l'intégrité territoriale». O. L. Küm. pol. 1940—63—11/1134. 
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r i squa i t de fac i l i te r le déc lenchement d ' u n te l confl i t . I l n ' ex i s t a i t r ien qui p û t 
changer quoi que ce soit à ce po in t de vue a l lemand, même pas le f a i t qu ' en 
Hongr ie on se mépr i t à son s u j e t et en ép rouva du dépit».1 0 8 Le gouve rnemen t 
hongrois r eçu t donc des aver t i s sement ré i té rés et du côté i ta l ien et d u côté 
a l lemand, aver t i s sements d o n t il devai t comprendre qu 'on ne to lérera i t aucune 
ac t ion ou in i t i a t ive visant à m e t t r e en exécut ion des p ro j e t s révis ionnis tes 
susceptibles de c o m p r o m e t t r e les in té rê t s de l 'Axe dans le S u d - E s t de l ' E u r o p e . 
Les pourpa r l e r s de Venise, l ' a t t i t u d e des I ta l iens et des Al lemands à l ' égard 
de la Conférence Ba lkan ique , ainsi que cer ta ins suggestions anglaises1 0 9 amenè-
r e n t Teleki à modi f ie r les résolut ions élaborées en ce qui concerne une in ter -
ven t ion hongroise contre la R o u m a n i e , e t à faire des concessions i m p o r t a n t e s . 
L a nouvelle vers ion contena i t les su ivan t s : La Hongrie , bien qu'elle ne renonce 
pas à ses revendica t ions ter r i tor ia les , ne fera aucune t e n t a t i v e en vue de forcer 
la réal isat ion de ces revendica t ions au cours de la guerre , sauf si un confl i t 
a r m é vena i t à éclater en t re l 'Un ion Sovié t ique et la R o u m a n i e , guerre que 
en t ra îne ra i t la désagrégat ion de la s i tua t ion sur les Ba lkans , e t de même, si la 
Rouman ie céda i t D o b r o u d j a à la Bulgar ie . Toutefois elle ne désire pas in te r -
veni r si la R o u m a n i e résiste avec succès ou si les divisions des Alliées s ta t ion-
n a n t dans le Proche-Or ien t se po r t en t au secours de la R o u m a n i e . Elle ne 
considère pas comme une ra i son à l ' i n t e rven t ion la redd i t ion pac i f ique de la 
Bessarabie à l 'Un ion Sovié t ique . F ina l emen t , même si dans les Carpa thes il se 
produisa i t u n accrochage et l ' a rmée hongroise venai t à occuper la T ransy lvan ie , 
le gouve rnemen t hongrois ne considérai t ce t t e s i tua t ion po in t comme une 
solution déf in i t ive , mais accep te ra i t , à la f i n de la guerre , l ' a rb i t r age de la 
Conférence de P a i x . 
Les condi t ions élaborées pa r Teleki, accompagnées de car tes e t de s ta t i s t i -
ques, ainsi que le m é m o r a n d u m antér ieur sur la jus t i f i ca t ion des revend ica t ions 
terr i tor ia les f u r e n t remis a u x gouve rnemen t s des puissances occidentales , a u x 
E t a t s Unis e t à l 'Al lemagne. E n f i n , on au tor i sa le co r re spondan t d u Times 
à Budapes t , à fa i re connaî t re dans son j o u r n a l la prise de posi t ion d u gouverne-
m e n t hongrois . 1 1 0 
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 L ' informat ion parut dans le numéro de 23 février 1940 du The Times, sous le t i t r e : 
Hungarian Claims on Rumania, avec le texte su ivant : «Various details of Hungary ' s longstand-
ing policy of working for peace in the Ralkans are slowly coming to light, and by carefully 
piecing together the expressions of opinion f rom m a n y excellent sources, a clear picture of t h e 
main points of th is policy can he obtained. 
I t seems certain tha t Hunga ry , while by no means abandoning her terri torial claims on 
Rumains, will m a k e no a t tempts to force a set t lement of these claims during the war except in 
the case of two eventualities — (1). If Russia should a t tack Rumania successfully and t h u s 
threa ten to over run the Ralkan; and (2) if Rumania should offer the Dobrud ja to Rulgaria. I n 
the first instance, the Hungarian a r m y would immediately go though Transylvania to the Car-
pathians, there to stop the advance of the Russians; in the second, she would insist upon t h e 
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L o r s d e la r e m i s e d u m é m o r a n d u m , les m i n i s t r e s h o n g r o i s d e P a r i s e t d e 
L o n d r e s f u r e n t c h a r g é s d e c o m m u n i q u e r o r a l e m e n t a u x g o u v e r n e m e n t s a n g l a i s 
e t f r a n ç a i s : L a H o n g r i e n ' a d ' i n t e n t i o n s a g r e s s i v e s à l ' é g a r d d e p e r s o n n e ; e l le 
e s t p r ê t e à d é f e n d r e , p a r les a r m e s , l ' i n d é p e n d a n c e d u p a y s c o n t r e t o u t e a g r e s -
s i o n e x t é r i e u r e ; à a u c u n p r i x e l le n ' e s t d i s p o s é e à c o l l a b o r e r a v e c l ' U n i o n 
S o v i é t i q u e . 1 1 1 
L e g o u v e r n e m e n t h o n g r o i s p r o f i t a d o n c u n e f o i s d e p l u s d e l ' o c c a s i o n 
à e x p r i m e r , à p r o p o s d e ses r e v e n d i c a t i o n s t e r r i t o r i a l e s , s o n h o s t i l i t é v i s - à - v i s 
d e l ' U n i o n S o v i é t i q u e , d ' a u t a n t p l u s q u e le g o u v e r n e m e n t a n g l a i s n ' a v a i t p a s 
r e n o n c é à s o n p r o j e t d ' o r g a n i s e r , s o u s le p r é t e x t e d e l a g u e r r e s o v i é t o - f i n n o i s e , 
le f r o n t u n i q u e a n t i s o v i é t i q u e , e t a v a i t d é c i d é d e s o n c ô t é a u d é b u t d e f é v r i e r 
a ' e n v o y e r u n i m p o r t a n t c o r p s e x p é d i t i o n n a i r e a u s e c o u r s d e M a n n e r h e i m . 1 1 2  
T e l e k i , d a n s s o n m e s s a g e , a v a i t e s s a y é d e m o t i v e r l a n é c e s s i t é d e l a r e v i s i o n 
t e r r i t o r i a l e e n d i s a n t q u e l ' é t a i t l à u n c h a î n o n i m p o r t a n t d u d é t o u r n e m e n t d u 
d a n g e r s o v i é t i q u e m e n a ç a n t l ' E u r o p e C e n t r a l e ; c ' e s t l a H o n g r i e q u i , d a n s le 
b a s s i n d e s C a r p a t h e s , é t a i t a p p e l é e à d é f e n d r e le r é g i m e b o u r g e o i s e u r o p é e n . » 1 1 3 
ustice of a similar set t lement of the Transylvanian question and would do all in her power 
bring it about . 
She would not, however, insist upon such a settlement in even of a peaceful cession of 
Bessarabia to Russia, for she considers Bessarabia none of her concern, and if the Rumanians 
successfully resisted a Russian at tack, she would not only refrain from making any move 
against Rumania , but would congratulate her upon her achievement. I t may also quite safely 
be assumed that Hungary would remain inactive if the Allied Armies in the Near East came to 
Rumania ' s aid. 
Even in the event of a Hungarian dash to the Carpathians, I am given to understand, 
the occupation of Transylvania made necessary by this move would not be considered as a final 
set t lement; the question would, at the end of the war, be submitted to the peace conference for 
a permanent decision. 
In making these manifold concessions to the desire for peace and to German and Italian 
pressure, however, Hungary does not want it thought tha t she has any way diminished her 
territorial claims upon Rumania , which, she says, will always exist and must one day be settled 
if permanent peace in South-Eastern Europe is to be attained». 
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 O. L. Kiim. Manuscrit de Szentiványi, pp. 435—437. Le message communiqué par 
Barcza à Londres contenait ce qui suit: «. . .Speaking for the highest authorities of my country, 
I am in a position to assure the British Government that the Hungarian Government 
1. has no agressive intentions towards anyone; 
2. is ready to defend, if need by be force of arms, the independence and honour of the 
country against any foreign aggression; 
3. will never, under no circumstances whatsoever, make common cause or undertake 
common action with the Government of the USSR». 
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 En rendant compte de l 'appui accordé par la Grande Bretagne à la Finlande pendant 
la guerre finno-soviétique, Chamberlain déclara au cours de la session de la chambre des 
députés du 19 mars 1940: «. . .Le gouvernement anglais s'est du rendre à l 'évidence qu'on ne 
pouvait pas assurer uii aide efficace à la Finlande par la voie de l 'engagement des volontaires 
et qu'on ne pouvait expédier les troupes demandées pour le mois de mai que d 'une manière 
officielle, c'est à dire en organisant une armée d'expédition. Ces projets furent discutés et app-
rouvés à la session du 5 février du conseil suprême de guerre. Le corps d'expédition fu t préparée 
à une cadence accélérée. Au début du mois de mars une armée de 100 000 hommes fu t prête à 
partir». Külügyi Szemle, mai 1940, p. 270. 
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Barcza r e m i t ce message le 9 février à Lord Ha l i f ax , minis t re des affaires 
é t rangères d 'Angle ter re , 1 1 4 qui en pr i t bonne no te . A ce t te occasion le ministre 
hongro is exposa l onguemen t à H a l i f a x la quest ion de la revision, en soul ignant 
qu ' i l ne savait que t r o p bien que le gouvernement anglais ne pouva i t pas encore 
reconna î t re p u b l i q u e m e n t les revendica t ions hongroises . Il p roposa donc au 
gouvernement angla is d 'o f f r i r , sous forme de cer ta ines déclara t ions secrètes de 
pr inc ipe , des ga ran t i es à la Hongr ie , n o t a m m e n t «. . . que dans l ' in té rê t de la 
s i t ua t ion européenne il t i endra i t en évidence la ques t ion hongroise, et appuye-
r a i t de son côté t o u t e solut ion qui t endra i t à ap lan i r les d i f fé rends d 'ordre 
te r r i to r ia l ex i s t an t en t re la Hongr ie et la Rouman ie , mais aussi en t re la Hongrie 
et tous ses voisins, de manière ra isonnable , équ i tab le et suscept ible de satis-
f a i r e aux in té rê t s généraux.» H a l i f a x avai t qual i f ié la proposi t ion de remar-
q u a b l e et p r o m e t t a i t de s 'en occuper . 1 1 5 
Sztójay, de son côté, r e ç u t , à propos de la remise du m é m o r a n d u m , une 
mission d 'un a u t r e genre. I l deva i t insister sur ce que «. . . la régular isat ion 
d e s rappor ts l iungaro- roumains deva i t être e f fec tuée dans le cadre de l 'a r ran-
g e m e n t général des problèmes européens en suspens , et non pas après , car dans 
ce dernier cas la Roumanie se re fusera i t à t o u t e concession.»110 
C'était-là le m o t d ' a c c o m p a g n e m e n t de la no t e envoyée au gouvernement 
d e s E t a t s Unis, n o t e qui f u t remise à Sumner Welles, v ice-minis t re des affaires 
é t rangères , dé légué personnel de Roosevelt , lors de sa t ou rnée en Europe . 
L a tournée de Welles ra l luma les espoirs q u a n t a u x possibilités d ' u n compromis 
e n t r e les puissances occidentales et l 'Al lemagne, et inci ta le gouvernement 
hongrois à exposer aux E t a t s Unis les problèmes t e r r i t o r i aux hungaro-rou-
m a i n s sous u n j o u r favorab le . 
Le 11 févr ier Csâky chargea son ministre à W a s h i n g t o n de faire connaî t re 
à Welles, encore a v a n t la t o u r n é e prévue de celui-ci, les vues d u gouvernement 
hongrois conce rnan t la s i tua t ion en Europe Cent ra le : la clef de la s i tuat ion en 
E u r o p e Centrale sont les r a p p o r t s hunga ro - rouma ins ; le p roblème terr i tor ia l 
hunga ro - rouma in ne peu t ê t re résolu de f açon durab le que si la Hongrie 
ob t i en t une in f luence décisive dans le bassin des Carpa thes , car ce n ' e s t qu 'a insi 
qu'el le peut mene r à bien sa t âche polit ico-mili taire de défense; le gouverne-
m e n t hongrois ne peu t se sa t i s fa i re d ' aucun accord concernan t les minori tés ; 
la Hongrie «estime être de son devoir aussi bien a u point de vue européen 
q u ' a u point de vue na t iona l de régler son d i f férend en suspens avec la Rouma-
oii the eastern ridges of the Carpathians, the mission she fulfilled in the past will be carried out 
again. It follows tha t the Transylvanian problem has more than just ethnologic or historic as-
pects: it bears closely on the question of European security». 
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 Par suite d 'un retard de courrier, l'aide-mémoire relatif aux revendications territoria-
les vis-à-vis de la Roumanie ne fu t remis au secrétaire général du ministère des affaires étran-
gères anglais que le 6 mars 1940. 
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nie dans la phase la plus f avo rab l e du conf l i t actuel , a u t r e m e n t dit , elle ne 
p e r m e t t r a i t pas d ' a jou rne r la chose ad ca lendas graecas»; e n f i n , elle d e m a n d a 
a u x E t a t s Unis de c o m m u n i q u e r le point de vue hongrois à la Roumanie . 1 1 7 
Le 12 févr ie r 1940 le min i s t re des E t a t s Unis à Budapes t 1 1 8 f i t pa rven i r 
une note au minis tère des a f fa i res é t rangères l ' i n fo rman t de ce que le gouverne-
m e n t des E t a t s Unis dési rera i t e n t a m e r des pourpar le rs avec d ' au t res pays 
neu t r e s , pourpar le r s qui n ' in té resse ra ien t pas «les problèmes re levant de la 
s i tua t ion de guerre ex i s tan te , mais cer ta ines quest ions se r a p p o r t a n t a u x con-
d i t ions d 'une p a i x durable e t solide après la f i n de la guerre».1 1 9 La réponse d u 
gouve rnemen t hongrois, da t ée d u 20 févr ier , ind iqua comme condit ion d ' u n e 
r éduc t ion de l ' a rmemen t la sa t i s fac t ion de ses revendica t ions terr i tor iales vis-
à -v is de la Rouman ie . Dans la no te on d e m a n d e à Sumner Welles de fa i re , si 
possible, une visi te à Budapes t . 1 2 0 
La visite de Welles à B u d a p e s t ne p o u v a n t , à priori, pas entrer en ligne 
de compte, 1 2 1 Teleki aura i t a imé le rencont re r lors de ses dél ibéra t ions à R o m e , 
a u mois de mar s . Cette r encon t r e n ' eu t c e p e n d a n t jamais l ieu, d ' u n e pa r t pa rce 
que les I ta l iens s 'y é taient opposés,1 2 2 d ' a u t r e p a r t parce que Welles non plus 
ne se m o n t r a i t t r o p disposé à poursuivre des entre t iens personnels avec le 
prés ident du conseil hongrois . P a r personne interposée il f i t savoir à Teleki 
qu ' i l préférera i t recevoir un a ide-mémoire écri t du gouve rnemen t hongrois.1 2 3  
Telek i f in i t pa r accepter ce t t e solution et a b a n d o n n a l ' idée d ' u n e r encon t re 
a v e c Welles.124 
4 . Le projet de la coopérat ion mi l i ta i re ge rmano-hongro i se c o n t r e la R o u m a n i e 
Le t t re adressée p a r Teleki à Hit ler le 17 avril 1940 
P e n d a n t que le gouve rnemen t hongrois menai t de f r o n t sa campagne 
d ip lomat ique auprès des puissances occidentales dans l ' i n t é rê t de la révis ion 
en Transy lvan ie , il se passa cer ta ins événemen t s qui n ' é t a i e n t pas sans pro-
m e t t r e a u x classes dir igeantes hongroises une proche réal isa t ion de la revis ion 
te r r i tor ia le , mais qui, en m ê m e t emps , menaça i en t d ' a n é a n t i r tou te la con-
cept ion de Teleki en mat ière de poli t ique ex tér ieure . Dès le mois de j anv i e r 
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 Montgomery, Fluorney John . 
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1940, le gouve rnemen t hongrois ne cessa de recevoir des in format ions lui per-
m e t t a n t de conclure à ce que l 'Al lemagne é ta i t en t r a i n de peser le p o u r e t le 
cont re d ' u n e occupat ion mil i ta i re de la Rouman ie . Le 18 j anv ie r 1940, le général 
Tippelski rch , chef de la section d ' en reg i s t r ement de l ' é t a t - m a j o r a l l emand 
poursu iv i t , à Budapes t , des négociat ions avec I s tván Uj szászy , chef d u d é p a r t e -
m e n t de cont re-espionnage . A cet te occasion Tippelskirch déclara à p ropos de 
la posi t ion a l lemande dans la s i tua t ion sur les Balkans , que si la quest ion de la 
Bessarabie f inissai t pa r en t r a îne r la R o u m a n i e dans une guerre contre l 'Un ion 
Sovié t ique, guerre dans laquelle la Bulgar ie en t re ra i t éga lement à cause de la 
D o b r o u d j a , l 'Al lemagne fe ra i t son possible pour s 'assurer les champs de pét ro le 
de Ploest i , et à cette f i n l ' é t a t - m a j o r a l l emand compte r a i t sur l ' i n t e rven t ion 
de la Hongr ie . Au cours de ces en t re t i ens , Fü t t e r e r , a t t a c h é de l 'air a l l emand 
à B u d a p e s t , exposa les idées a l lemandes concernant les opérat ions éventuel les . 
Ces opéra t ions aura ien t d û être effectuées en 10 jours p a r l 'armée hongroise , 
secondée p a r les forces aér iennes, l 'ar t i l ler ie et les services techniques alle-
m a n d s . Tippelskirch souligna cependan t que si le conf l i t présumé se l imi ta i t 
à une guerre sovié to- roumaine , ils n ' a u r a i e n t aucun i n t é r ê t à voir la Hongr i e 
in te rven i r , d ' a u t a n t plus que cela r i squera i t d ' en t ra îne r des différends en t re la 
Hongrie et l ' I ta l ie , ce t te dernière a p p u y a n t , le cas échéan t , la R o u m a n i e p a r 
des m a t é r i a u x de guerre.1 2 5 
A la f i n de janv ie r Teleki reçut des in fo rmat ions re la t ives à la cons t ruc -
t ion de rou t e s s t ra tég iques en Slovaquie , dans les env i rons de Nyi t ra (Ni t ra ) , 
qui, en cas d ' une offensive lancée con t re la R o u m a n i e , devra ient servi r au 
passage des t roupes a l lemandes à t r ave r s la Hongrie.1 2 6 Au début de févr ier il 
f u t avisé d ' i m p o r t a n t e s concen t ra t ions de t roupes a l l emandes s t a t i o n n a n t en 
Slovaquie , a u t o u r d ' E p e r j e s (Presov). Teleki se hâ ta d ' e n v o y e r des i n s t ruc t ions 
à Sz tó jay , le chargean t de s ' in former si ces concen t ra t ions de t roupes ne se 
dir igeaient pas contre la Rouman ie , et s ' i l ne fallait p a s s ' a t t endre à ce que le 
gouve rnemen t a l lemand d e m a n d e au gouvernement hongrois d ' accorde r le 
t r ans i t des t roupes a l lemandes en Hongrie . 1 2 7 
S z t ó j a y répond i t le 9 février . II d isai t ne pas avo i r de rense ignements 
précis; à son avis l 'offensive des Al lemands contre la R o u m a n i e pour ra i t avoir 
lieu en t ro is cas : si la guerre se déclara i t en t re l 'Union Soviét ique et la R o u m a -
nie et les t roupes sovié t iques , en t r a v e r s a n t le P r u t h , s ' avança i en t vers la zone 
pé t ro l i fère ; 2. si l 'Angle ter re et la F r ance déclenchaient une action sur les Bal-
kans , ac t ion susceptible de para lyser le t r a n s p o r t du pé t ro l e ; 3. si le gouverne-
m e n t r o u m a i n i n t e r r o m p a i t lu i -même les l ivraisons de pét role . Or, si les divi-
sions bl indées des Al lemands se m e t t e n t en marche , elles ne r e spec te ron t ni 
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te r r i to i res , n i in té rê t s , mais chois i ront la voie la plus d i rec te , la plus cou r t e 
— déclare le r a p p o r t de Sztójay. 1 2 8 
Le gouve rnemen t hongrois f u t donc mis en présence d ' u n nouveau pro-
b lème: le t r a n s i t des t roupes a l l emandes . Il n ' é t a i t guère d o u t e u x qu 'une tel le 
éven tua l i t é pouva i t abou t i r à la sa t i s fac t ion des revendica t ions ter r i tor ia les , 
mais en m ê m e t e m p s il paraissai t clair q u ' e n coopérant avec les Al lemands 
cont re la R o u m a n i e , la Hongrie s ' a t t i r e r a i t la repréhension des puissances 
occidentales . 
Le 26 févr ier Csáky adressa une le t t re à Ciano, pour lui d e m a n d e r conseil . 
Devaient- i ls , le cas échéan t , laisser passer les Al lemands et a s sumer les charges 
d ' une act ion c o m m u n e ? Lui -même é ta i t p o u r le t rans i t . La réponse de Ciano 
a r r iva au d é b u t de mars , pa r l ' i n te rmédia i re de Villani. Ciano — écrit ce der -
nier — ne t i en t nu l lement pour p robab le q u ' a u Proche Or ien t ou sur les Bal-
kans il faille s ' a t t e n d r e à des host i l i tés qui présentera ien t p o u r l 'Al lemagne la 
nécessité d ' a t t a q u e r la Rouman ie . Toute fo i s , si elle se déc ida i t néanmoins 
à occuper le te r r i to i re roumain , et choisissait le chemin le plus cou r t , c 'es t -à-dire 
le passage à t r ave r s la Hongrie , le g o u v e r n e m e n t hongrois c o m m e t t r a i t suicide 
en rés i s tan t , — il devai t donc accorder le t r a n s i t . E n revanche , Ciano déconseil-
la i t v ivemen t au gouvernement hongrois de fa i re cause c o m m u n e avec l 'Alle-
magne , parce que cela r i squai t d ' avo i r de conséquences graves . «Nous ne dev ions 
donc pas m a r c h e r avec les t roupes a l lemandes , mais a t t endre que celles-ci a i en t 
t e rminé l ' ac t ion , après quoi nous pouvions occuper la T ransy lvan ie sous le 
p ré tex te de pro téger les Hongrois qui s 'y t r o u v e n t . De ce t te façon- là , nous ne 
sommes pas en t rés dans la guerre , t o u t en empêchan t que la T ransy lvan ie 
libérée de la domina t ion roumaine passe sous celle des Allemands.»1 2 9 
E n m ê m e t emps Teleki eu t des en t re t i ens avec O'Mal ley , minis t re de 
l 'Angleterre à Budapes t et déclara d e v a n t lui qu ' i l ne savai t p a s ce qu'i l d e v a i t 
fa i re si les Al lemands man i fes t en t leur désir de passer par le terr i toi re de la 
Hongrie . 1 3 0 
Pour Teleki le d i lemme f u t rée l lement grave. Sat isfa i re à la d e m a n d e 
éventuel le des Al lemands pouva i t lui valoir le succès du p r o g r a m m e revision-
nis te , mais en même t e m p s c 'é ta i t la f in de la neut ra l i té , la r u p t u r e avec les 
puissances occidentales et une en t rée ouver te dans la guerre a u x côtés de 
l 'Al lemagne. Refuser d 'accorder le passage a u x t roupes a l lemandes a u r a i t 
anéan t i non seulement l 'espoir de voir se réal iser dans un p roche avenir les 
revendica t ions terr i tor ia les , mais aussi l ' accroissement déjà o b t e n u du t e r r i to i re ; 
a u surplus , ces deux r isques il les coura i t à cause de la R o u m a n i e . Il désespéra 
de t rouve r une issue de ce l aby r in the , n ' o s a n t e t ne vou l an t pas assumer la 
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les conséquences désas t reuses d ' une act ion ent repr ise ensemble avec eux. T o u t e s 
ses idées, t o u t e sa concept ion polit ique é t a i en t en t r a in de se briser con t re les 
rochers de la réa l i té . A ce t t e époque dé jà , il n ' e n t r e v o y a i t pas d ' au t r e so lu t ion 
que le suicide. E n mars 1940, avan t son d é p a r t pour l ' I t a l ie , il adressa u n e 
le t t re confident iel le à son f i ls dans laquelle il l ' invi te à expl iquer , en cas de 
sa mor t , les mot i f s de son geste.1 3 1 
C'est d a n s ces condi t ions- là et dans u n parei l é ta t d ' â m e que Teleki p a r t i t , 
le 23 mars , p o u r Rome, où il eut des en t r e t i ens avec Mussolini et Ciano. Les 
entre t iens qu i durè ren t t ro i s jours , eu ren t u n carac tère p lu tô t i n fo rma t i f , et 
n ' abou t i r en t à aucun r é s u l t a t quant à la solution d u di lemme. Mussolini 
y re la ta les pourpar le rs qu ' i l avai t eu, le 18 mars , avec Hi t le r , et déclara que 
lors de l ' en t r evue au col d u Brenner , il n ' a v a i t pas été ques t ion d 'une offens ive 
contre le S u d - E s t européen . L 'Allemagne t e n a i t à la conserva t ion de la t r a n -
quillité dans ce t t e par t ie de l 'Europe . Il ins is ta à plusieurs reprises sur la possi-
bilité de l ' en t rée en guerre de l ' I tal ie , et i n v i t a Teleki à ob ten i r que la Hongr ie 
gardâ t sa neu t ra l i t é , m ê m e au cas d ' u n e act ion a rmée de l ' I ta l ie . I l fa l la i t 
absolument qu'el le a t t e n d î t le moment f avo rab le pour régler ses d i f férends avec 
la Roumanie . Ciano i n d i q u a que selon les in fo rmat ions qu ' i l avai t reçues de 
Ribben t rop l 'Al lemagne déclencherai t sous peu une offensive contre l ' O u e s t . 
A la quest ion de Teleki, si lors de l ' ouve r tu re des host i l i tés sur le f ron t d ' O u e s t 
la Hongrie d e v a i t faire u n e déclarat ion de neu t ra l i t é ou non , Mussolini d o n n a 
une réponse néga t ive . 
Au cours des pourpa r l e r s Teleki f i t conna î t re sa posi t ion dans les ques-
t ions ter r i tor ia les roumano-hongroises et a f f i r m a qu' i l é ta i t disposé à mo d é re r 
ses revendica t ions et d ' a c c e p t e r une solut ion de compromis , au cas où la chose 
pouvai t ê t re réalisée pa r la voie pac i f ique . Ciano de son côté p ré tend i t que le 
gouvernement roumain se mont re ra i t encl in à faire une déclarat ion ga ran t i s -
sant la remise à la Hongr ie de terr i toires i m p o r t a n t s si le gouvernement hon-
grois donna i t une preuve de son esprit de concil iat ion. 
Teleki souleva é g a l e m e n t . l a ques t ion du t r ans i t éventuel des t r o u p e s 
a l lemandes; Mussolini n ' y f i t aucune re f l ex ion , t and i s que Ciano déclara q u ' à 
l 'heure actuel le il ne s a u r a i t pas donner de conseil, cela dépendai t des circon-
stances».132 
Teleki a y a n t ensu i te expliqué que le gouve rnemen t hongrois n ' é t a i t 
à aucun p r i x disposé à coopérer avec l ' U n i o n Sovié t ique, Ciano répond i t q u ' à 
son avis les puissances occidentales pa rdonne ra i en t p lus faci lement une ac t ion 
commune avec les Al lemands que la coopéra t ion avec l 'Un ion Soviét ique. 1 3 3 
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Les pourpar le r s de R o m e f u r e n t suivis de journées r iches en événemen t s 
à Budapes t . Le 24 mars 1940 Molotov p rononça un discours à la séance d u 
Conseil Suprême de l 'URSS, d a n s lequel t r a i t a i t de la quest ion de l ' a r r angemen t 
d u problème bessa rabe . Quelques jours plus t a r d , Sz tó jay envoya un message 
inqu ie t de Berl in d isant que selon ses in fo rmat ions l 'Al lemagne é ta i t sur le 
po in t d ' a t t a q u e r la Rouman ie , en vue d 'occuper la zone pétrol i fère . Le gouver-
n e m e n t a l lemand compte d e m a n d e r à la Hongr ie d ' accorder le passage d e s 
t r o u p e s a l lemandes à t r ave r s son terr i toire , et une réponse néga t ive r i sque 
d ' en t r a îne r la Hongr ie dans une guerre cont re l 'Allemagne.1 3 4 P e u de jou r s 
ap rès le r a p p o r t de Sz tó jay , le gouve rnemen t hongrois r eçu t d ' au t r e s in for -
ma t ions conce rnan t l ' occupa t ion éventuel le de la Rouman ie pa r les Al l emands , 
a u cas où l 'Union Soviét ique e n v a h i r a i t la Bessarabie . A u x t e rmes de ces infor-
ma t ions , le chemin des t roupes a l lemandes condui ra i t à t r a v e r s la Hongr i e , 
vers Temesvár (Timisoara) . Leurs opéra t ions mil i taires se l imi te ra ien t au B a n a t 
et a u x champs pétrol ifères de la vieille Rouman ie . E n échange d u libre passage 
de ses t roupes , l 'Al lemagne d o n n e r a i t ca r te b lanche à l ' a rmée hongroise en 
Transylvanie . 1 3 5 
Au débu t d ' avr i l le conseil des minis t res se r éun i t pour décider d ' u n e 
réponse à donner à la d e m a n d e éventuel le d u gouve rnemen t a l l emand , mais on 
ne réussi t pas de t rouve r une pr ise de posi t ion unitaire ,1 3 6 en t r e au t res pa rce 
que la garant ie que l 'Angleterre e t la France ava i t fournie à la Rouman ie é ta i t 
t o u j o u r s en v igueur , et parce que Teleki, comme nous allons le voir , désirait 
a v a n t t o u t connaî t re l 'opinion d u gouvernement anglais . 
Csáky pr i t d 'emblée posi t ion pour une réponse favorab le en ce qui con-
cerne le t r ans i t des Al lemands. 1 3 7 II a r g u m e n t a i t en d isant qu' i l é t a i t impossible 
d ' a d o p t e r la m ê m e ligne de condu i t e qu 'en sep tembre 1939, dans la question 
polonaise . C'est lui qui avai t réd igé la formule qui f u t ensui te insérée dans le 
p r o j e t écrit et f i na l emen t acceptée par tous , formule selon laquelle l 'ac t ion 
germano-hongro ise dirigée con t r e la Rouman ie deva i t être présen tée comme 
une act ion an t ikomin te rne , ce qu i r end ra i t l 'agression plus ou moins acceptab le 
a u x yeux des puissances occidentales.1 3 8 Csáky f u t a p p u y é pa r H o r t h y qui 
considéra i t l 'agression a l lemande contre la Rouman ie comme u n fa i t corres-
ministre italien à Vatican, Alfieri, s 'occupant aussi da la visite de Teleki, on avait parlé aussi 
de la situation internationale et Pie XI I avait recommandé au premier ministre hongrois et à 
la Hongrie de ne pas intervenir dans le conflit armé ni pour des raisons générales, ni pour des 
doléances individuelles (c'est à dire dans l ' intérêt de la revision territoriale). Il représentait 
donc, pour l'essentiel, le point de vue allemand et italien concernant le maintien de l 'état de 
calme dans les Balkans. DDI. Nona séria, vol. III. No. 667. 
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p o n d a n t a u x in térê ts hongrois et e s t ima i t nécessaire d ' accorde r le passage des 
t roupes . 1 3 9 
Le 6 avri l , lors d ' u n e réunion plus é t ro i te , à laquelle par t i c ipèren t Teleki , 
Csáky, B a r t h a , minis t re de la défense na t iona le et W e r t h , chef de l ' é t a t - m a j o r , 
on réuss i t à se me t t r e d ' accord au s u j e t de quelques po in t s i m p o r t a n t s . On con-
v in t des quest ions qui deva ien t ê t re soulevées d e v a n t les au tor i tés mil i ta ires 
a l lemandes si l 'on en vena i t à t r a i t e r de la coopérat ion cont re la Rouman ie . 
W e r t h f u t inv i té à p r end re des in i t i a t ives et à é laborer deux pro je t s re la t i fs 
1. à une offensive germano-hongroise con t re la R o u m a n i e , 2. à l ' au to r i sa t ion 
du passage des t roupes a l lemandes . 
Les direct ives d u premier p r o j e t f u r e n t rédigées dans les t e rmes su ivan t s : 
l ' accord concernan t une act ion germano-hongroise c o m m u n e n ' e n t r e r a i t en 
v igueur qu ' en cas d ' une avance des t r o u p e s soviét iques, et la pa r t i c ipa t ion de 
la Hongr ie devra i t être mot ivée alors pa r le Pac te A n t i k o m i n t e r n e . A u x t e rmes 
d u p ro j e t les t roupes a l lemandes avance ra i en t à t r a v e r s la Galicie de l ' E s t et 
la Bukov ine , en u t i l i san t les chemins de fer hongrois dans l 'Ukra ine Subcar -
p a t h i q u e , j u squ ' en Moldavie , et la zone pétrolifère rouma ine , t and i s que les 
divisions hongroises assurera ient les f l ancs de l ' a rmée a l lemande , en occupan t 
la T ransy lvan i e ; il é ta i t nécessaire de convenir avec les au tor i tés a l lemandes 
q u a n t a u x mesures à p rendre en vue de refreiner une act ion éventuel le de la 
Yougoslavie ; enf in il serai t désirable d ' e n t a m e r des négociat ions communes 
avec les au tor i tés mil i ta ires a l lemandes , i tal iennes et hongroises, en égard a u x 
re la t ions de l 'Al lemagne e t de la Hongr ie avec l ' I t a l ie . 
Selon le deuxième p ro je t , le gouve rnemen t hongrois aura i t accordé le 
t r ans i t des t roupes a l lemandes à t r a v e r s la Hongr ie , sous les condi t ions sui-
v a n t e s : il fal lai t a v a n t t o u t déclarer que l 'offensive se dirigeait cont re l 'Union 
Sovié t ique , ou visait à prévenir les ac t ions de celle-ci, parce que de ce t te façon-
là «. . . la s i tuat ion de la Hongrie sur le p lan in t e rna t iona l serait beaucoup plus 
facile, la chose p o u v a n t alors être présen tée comme une opéra t ion an t ikomin-
terne». U'Allemagne dev ra i t consent i r à ce que les t roupes hongroises, «en vue 
de se couvr i r le dos» occupent la S lovaquie de l ' E s t en même t e m p s que la 
Transy lvan ie , et ceci j u s q u ' à la ligne H a u t e T a t r a — L o s o n c (Lucenec). (Le gou-
v e r n e m e n t hongrois pensa i t pouvoi r jus t i f i e r l ' occupa t ion de la Slovaquie de 
l 'Es t pa r l ' a rgumen t assez t r a n s p a r e n t que les t roupes hongroises e n t r a n t en 
Transy lvan ie r i squa ien t de r encon t re r l ' a rmée soviét ique.) Les t roupes a l leman-
des t r a v e r s a n t le te r r i to i re de la Hongr ie seraient placées sous le c o m m a n d e m e n t 
de g é n é r a u x hongrois , parce que «. . . nous ne pouvions pas en t re r en Transyl -
vanie avec l ' apparence que ce sont les Allemands qui nous l 'ont acquise. Cela 
pou r r a i t susciter des diff icul tés au gouvernement hongrois à l 'avenir». E n f i n 
on dési ra i t f ixer la ligne de d é m a r c a t i o n entre les t roupes hongroises et les 
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t roupes a l lemandes , la base d 'opéra t ion des divisions a l lemandes , les m o y e n s 
de l ' approv i s ionnement des t roupes , en par t icu l ie r en ce qu i concerne les m a t i è -
res premières , car «. . . il n ' es t nu l lement exclu que la c a m p a g n e se p ro longe 
e t que la Hongr ie doive compte r avec une déc lara t ion de guerre de la p a r t de 
l 'Angleterre et de la F r a n c e , avec tou tes les conséquences que cela implique». 1 4 0 
Lorsque Csáky soumi t le procès-verbal des pourpar le r s au p rés iden t d u 
conseil, il lui proposa en même t emps de considérer si, pour le cas d 'une coopé-
ra t ion avec l 'Al lemagne, il ne fallai t pas d e m a n d e r au gouve rnemen t a l l e m a n d 
de conclure un pac te de non-agression e t d ' a m i t i é éternelle avec la Hongr ie . 1 4 1 
Le 7 avr i l le u i a jo r G. Kinzel, chef de groupe de l ' é t a t - m a j o r de l ' a r m é e 
a l lemande , a r r iva sur m a n d a t de l ' é t a t - m a j o r , avec le consen tement d ' H i t l e r 
e t au su du minis tère des affaires é t rangères à B u d a p e s t , a f i n d 'en t re r en con-
t a c t avec l ' é t a t - m a j o r hongrois.1 4 2 Il n ' é t a i t c ependan t pas autor i sé de négocier 
off iciel lement d ' une coopéra t ion mil i taire éventuel le con t re la Roumanie . 1 4 3 
Teleki a v a n t de commencer des pourpa r l e r s avec les Allemands a u r a i t 
voulu connaî t re le point de vue du gouve rnemen t anglais. I l é labora un mémoi r e 
dans lequel il désirait communique r au gouve rnemen t anglais que selon ses 
in fo rmat ions , l 'Al lemagne ava i t l ' in ten t ion d 'occuper la zone pétrolifère de la 
Roumanie a u cas où les forces soviét iques se m e t t r a i e n t en marche ve r s la 
Bessarabie. E n échange d ' u n t rans i t à t r ave r s le ter r i to i re hongrois elle o f f r a i t 
à la Hongrie la possibil i té d ' envoyer des t roupes hongroises en T ransy lvan ie . 
Il exposai t en détai l les conséquences q u ' e n t r a î n e r a i t pour le Hongrie le r e f u s 
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d e la demande a l lemande, p o u r poser f i n a l e m e n t la quest ion su ivan te au gouver-
n e m e n t ang la i s : «. . . étai t- i l disposé à f a i r e une promesse obligatoire selon 
laquel le il t émoigne ra i t à la f i n ou dans une phase quelconque qui y semble ra i t 
avan tageuse 
1. la m ê m e indifférence à l 'égard de l ' occupa t ion de la Transy lvan ie p a r 
les t roupes hongroises que le gouve rnemen t a l lemand, 
2. il ne m e t t r a i t pas en discussion u l t é r i eu rement la légi t imité de ce t t e 
occupat ion te r r i to r ia le . . . » 
Le m é m o r a n d u m soidignai t que la r éponse anglaise au ra i t une i n f luence 
décisive sur la décision du gouve rnemen t hongrois.1 4 4 
Ce d o c u m e n t n 'a p r o b a b l e m e n t j a m a i s é té envoyé à Londres . 1 4 5 
Le 8 a v r i l Teleki e n v o y a son délégué, Lipót B a r a n y a i , à R o m e , en le 
chargeant de se met t re au c o u r a n t de la pos i t ion i ta l ienne. B a r a n y a i e m p o r t a 
le m é m o r a n d u m du gouve rnemen t hongrois , dans lequel Teleki exposa i t les 
in fo rmat ions qu ' i l avai t o b t e n u e s sur le p ro je t de l ' é t a t - m a j o r a l l e m a n d . 
I l y écrivait e n t r e aut res : 
«. . . Le gouvernement hongrois se r e n d exac tement compte du fa i t q u ' u n e 
résistance mi l i t a i re contre les Allemands ne serait t ou t a u plus q u ' u n épisode 
de courte d u r é e qui en m ê m e temps leur présentera i t u n p ré t ex t e à s ' é t ab l i r 
d a n s le pays p o u r long temps , au moins j u s q u ' à ce qu' i ls explo i ten t t o u t e sa 
force morale e t économique. Dans ce cas il serait à c ra indre que l 'Al lemagne 
y créât , à son service, un s imulacre de gouve rnemen t te l qu'elle en ava i t créé 
l ' année passée à Prague.» 
«D'au t re p a r t le gouve rnemen t hongro i s sait for t b ien q u ' u n p é n é t r a t i o n 
graduelle de la pa r t de l 'Al lemagne m è n e r a i t à une débâcle peu t -ê t re encore 
p lus grande que celle qui su ivera i t une résis tance courageuse , parce que ce 
q u ' u n g o u v e r n e m e n t a b a n d o n n e de son p r o p r e chef au p r o f i t d ' u n au t r e gouver-
nemen t , pèse beaucoup plus lourd dans la balance de son histoire que ce qu ' i l 
a été c o n t r a i n t à céder pa r la force brutale .» 1 4 6 Dans la sui te il n ' en par la pas 
moins de la possibil i té d ' une négociat ion e t d ' u n e en ten te en t re les é t a t s - m a j o r s 
al lemand e t hongrois et d e m a n d a au gouve rnemen t i ta l ien de r épondre , pa r 
l ' in te rmédia i re de son h o m m e de conf i ance , Lipót B a r a n y a i , a u x ques t ions 
su ivantes : 
«1. P e u t - o n compter su r l 'aide de l ' a rmée i ta l ienne dans le cas d ' u n e 
agression a l l emande . 
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2. Le gouve rnemen t i tal ien est- i l en é t a t , dans le cas où la Russie a t t a -
quera i t la Roumanie , de réuni r les forces de l ' I ta l ie e t de la Yougoslavie dans 
le b u t d 'occuper les te r r i to i res ba lkan iques menacés pa r les grandes puissances 
mais non inclus dans leur zone d ' in f luence . 
3. L ' I ta l ie est-elle p rê t e à p r end re l ' in i t ia t ive d ' u n pac te t r i p a r t i t e e n t r e 
les é t a t s -ma jo r s a l l emand , i tal ien et hongrois conce rnan t la réorganisa t ion des 
régions danub iennes de l 'Eu rope . Le gouve rnemen t hongrois croit savoir que 
l 'Al lemagne s 'occupe de la p répa ra t ion de cet te en t repr i se ; il est convaincu que 
seul l ' i n te rven t ion ef f icace et l 'aide de l ' I ta l ie peu t assurer à ce t t e région u n 
équil ibre du rab le . 
4. L ' I ta l ie a-t-elle d é j à réfléchi la manière d o n t l ' I ta l ie et la Hongr ie 
sera ient approvis ionnées en mat ières de première i m p o r t a n c e et en devises dans 
le cas où l ' I ta l ie serai t a m e n é à dé fendre ses in t é rê t s dans ce t te région, les 
a rmes à la main».147 
Au cours des pourpar le r s qu' i l e u t avec le délégué de Teleki, Mussolini, 
en t r a in de se p répare r à in te rveni r d a n s la guerre à cô té de l 'Al lemagne, insista 
sur ce qu'i l é ta i t «solidement du pa r t i des Allemands» et conseilla l ' accep ta t ion , 
en pr incipe, de l 'offre a l lemand. 1 4 8 Ciano té légraphia à Berlin pour d e m a n d e r 
si l 'on y p répa ra i t e f f ec t ivement une a t t a q u e contre la Rouman ie . Le gouverne-
m e n t a l lemand donna une réponse négat ive. 1 4 9 Le lendemain B a r a n y a i e t 
Villani al lèrent de n o u v e a u voir Mussolini qui r épé ta son conseil au gouverne-
m e n t hongrois de conserver son calme si la R o u m a n i e , malgré la déc lara t ion d u 
gouve rnemen t a l lemand, é t a i t a t t a q u é e , et de céder à la d e m a n d e a l lemande . 
B a r a n y a i d e m a n d a si la Hongr ie p o u v a i t compte r , dans le cas d ' u n e résis tance 
m-'litaire, sur l 'a ide de l ' I t a l i e . Mussolini r épond i t en r i a n t : «Mais c o m m e n t 
vous imaginez-vous cela, je suis l 'al l ié de Hi t le r e t j ' a i l ' i n t en t ion de le 
rester .»1 5 0 
Le 15 avr i l , a p p a r e m m e n t à la su i te des pourpar le r s qu'i l ava i t eus avec 
le délégué de l ' é t a t - m a j o r a l l emand, H . W e r t h , le chef d ' é t a t - m a j o r hongrois , 
soumi t à H o r t h y et au gouve rnemen t u n a ide-mémoire . I l y exposa longuement 
sa convict ion que l 'Al lemagne est invincible . «La vic to i re f ina le ne peu t être 
d o u t e u s e ; bien que la f o r t u n e soit i ncons t an t e , on p e u t dé jà a r r iver à cer ta ines 
c o n s t a t a t i o n s conce rnan t l ' issue de la guer re . Dans ce t t e guerre l 'Al lemagne 
est mieux préparée que les Alliés. Après la conquê te des É t a t s Scandinaves elle 
n ' a u r a plus de soucis en ce qui concerne les mat ières premières . Les ressources 
matér ie l les don t l 'Al lemagne dispose r e n d e n t sa vic toire p robable et excluent 
sa défa i te . Même dans le cas où l 'Al lemagne ne gagnera i t pas la guerre , les 




 Journal de Ciano, le 8 avril 1940, p. 232. 
149
 DDI. Nona séria. Vol. III , nos. 718, 720, pp. 619—620. 
150
 Journal de Ciano, le 9 avril 1940, p. 233. 
8* 
448 Gy. Juhász 
les Al lemands ava ien t offer t une coopéra t ion mil i ta i re contre la R o u m a n i e . 
I l e s t ima i t cependan t qu ' une seule coopéra t ion mil i ta ire n ' é t a i t pas su f f i san te . 
Comme pos tu la t de base il préconisa i t une alliance pol i t ique germano-hon-
groise. «. . . Dans ce c o m b a t — écrit-il —- la Hongrie doi t se ranger , dès main te -
n a n t , d u côté de l 'Al lemagne. Il est t e m p s de renoncer à la neu t ra l i t é , d ' in ter -
ven i r dans la guerre à côté de l 'Al lemagne , et de réaliser, de ce t t e façon-là , 
la r éannex ion des régions détachées». P o u r rendre ses a rgumen t s encore plus 
e f f icaces , W e r t h a b a n d o n n a même l ' idée de l 'Al lemagne invincible et t e rmina 
son a ide-mémoire pa r la phrase s u i v a n t e : «Même si l 'Al lemagne, après no t re 
adhés ion ouver te , pe rda i t la guerre , nous serons en é t a t de garder les régions 
réannexées , parce que les Alliés, c o n t r a i n t s à payer cher leur victoire , ne seront 
p a s à même d ' envoye r , à la f in de la guerre , des forces considérables dans le 
bass in du D a n u b e pour démembre r la Hongrie.»1 5 1 
L ' a t t a q u e de l ' é t a t - m a j o r con t re la pol i t ique ex tér ieure du gouve rnemen t 
co ïnc ida , au p r i n t e m p s de 1940, avec u n rev i rement considérable vers la droi te 
d a n s la vie de la pol i t ique in tér ieure . D a n s la classe d i r igeante le n o m b r e des voix 
d e m a n d a n t l ' adhérence ouver te à la guerre a l lemande et l ' abandon de la politi-
q u e pro-a l lemande mais neu t re qu ' on ava i t suivie jusque- là , allait en s ' augmen-
t a n t . L'aile droi te d u pa r t i de gouve rnemen t , l ' é t a t - m a j o r e t le pa r t i croix 
f l échée lancèrent un assaut énergique contre le gouvernement en exigeant 
q u ' o n m e t t â t le pays sans réserve a u service de l 'Al lemagne. 
Le 15 mars 1940, et à plusieurs au t r e s occasions ul tér ieures , Béla I m r é d y 
a t t a q u a ouve r t emen t la pol i t ique ex tér ieure du gouve rnemen t e t réc lama la 
revis ion de celle-ci.152 P e n d a n t le sé jour de Teleki à Rome il publ ia un article 
d a n s le numéro de P â q u e s de l ' Ü j Magyarság . E n se se rvan t d u p r é t e x t e qu' i l 
y ava i t , dans les r a p p o r t s hungaro-a l l emands , des quest ions i n s u f f i s a m m e n t 
éclaircies, il pr i t os tens ib lement p a r t i pour l 'o r ien ta t ion a l lemande sans réserve. 
C'est à l ' in tér ieur même du pa r t i de gouvernement q u ' I m r é d y vou lu t exercer 
une poussée cont re la ligne de pol i t ique extér ieure d u gouve rnemen t . E n ef fe t , 
l 'opposi t ion contre Teleki s ' a f fe rmissa i t de plus en plus au sein d u pa r t i de 
gouvernement . 1 5 3 Dans son j o u r n a l Ű j Magyarság I s t v á n Milotay publ ia t o u t e 
une série d 'ar t ic les offensifs . E n s ' e f fo rçan t d ' exp l iquer les «raisons théor iques» 
q u ' o n ava i t de m e t t r e le pays t o t a l e m e n t au service de l 'Al lemagne, il écrit le 
21 avr i l : «Une pe t i te na t ion peu t se t rouve r , ma in te s fois, dans une s i tua t ion , 
où elle n 'es t guère en é t a t de pouvoi r faire el le-même son choix en ce qui con-
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cerne ses amis ou les condi t ions de ses amit iés . El le do i t se r endre à l ' ami t ié de 
la pa r t i e plus pu i ssan te et elle doi t en payer le prix».1 5 4 
E n même t e m p s l 'Al lemagne, à son tour , in tens i f i a sa pression économi-
que e t pol i t ique. S z t ó j a y ne cessait d ' envoyer ses r a p p o r t s qui r ep rodu i sa ien t 
les ob jec t ions que les Al lemands exp r ima ien t cont re le ton de la presse hongroise 
et ce r t a ins de ses ar t ic les ou même t r a n s m e t t a i e n t leurs exigences économiques 
redoublées . Le 3 ma i 1940 il r a p p o r t a qu 'on a v a i t p réparé , au minis tè re des 
affa i res é trangères a l l emand , un a ide-mémoire sur les relat ions hungaro-al le-
mandes . On y cons t a t e , à l 'en croire, qu'elles laissaient b e a u c o u p à désirer. 
«. . . P o u r cet te ra i son on r e c o m m a n d e r a i t dans cet a ide-mémoire une act ion 
pa r l emen ta i r e de g r ande envergure con t re le gouve rnemen t , en m e t t a n t en j eu 
en p a r t i e les députés croix f léchée, ma i s sur tou t le g roupe d ' I m r é d y . Sur le p lan 
pol i t ique cet te ac t ion exigera d u gouvernement l ' é l iminat ion des inf luences 
an t i -a l l emandes se f a i s a n t valoir d a n s l 'opinion pub l ique ainsi q u ' u n e prise de 
pa r t i n e t t e et simple p o u r la pol i t ique de l 'Axe. Sur le p lan économique on ferai t 
men t ion de l ' ac t iv i té de l 'office d u commerce ex té r i eu r , ac t iv i té secondan t le 
blocus anglais ainsi que l ' a u g m e n t a t i o n de no t re expor t a t ion à l 'Angle ter re . 
Le p r é t e n d u a ide-mémoire envisagea donc s u r t o u t l 'u t i l isa t ion d u groupe 
d ' I m r é d y , don t il qua l i f i a le chef «ein besonders geeignetes Werkzeug», un 
i n s t r u m e n t appropr ié . 1 5 5 Les chefs d u Volksbund eu ren t , eux auss i , leur pa r t 
à ce t t e ag i ta t ion . Bäsch déclara q u ' à Berlin on pa r l e o u v e r t e m e n t de la possi-
bilité de m e t t r e la Hongr i e sous la tu te l l e de l 'Al lemagne, mais que cela ne por-
t e ra i t aucune a t t e in t e à la consol idat ion économique, puisque c 'es t l 'Al lemagne 
qui p e u t , a v a n t t o u t , en profi ter .1 5 6 
Cet te pression in tense f u t encore augmentée p a r l 'arr ivée, à B u d a p e s t , 
de Clodius au mois d avr i l 1940. D a n s un r a p p o r t sur ses négocia t ions avec 
les m e m b r e s du gouve rnemen t , il écr i t le 30 avr i l : «J 'a i parlé à des personnes 
in f luen tes de la manière don t la Hongr i e se r a p p o r t e , au point de vue politi-
que e t économique, à la belligérance économique de l 'Angleterre e t de l ' a t t i t u d e 
que nous a t tend ions e t exigions de la Hongrie».1 5 7 
Les a t t aques concent rées de l 'opposi t ion de d ro i t e et de l ' é t a t - m a j o r t o u t 
comme l ' aggrava t ion de la pression a l lemande con t ra ign i ren t le p remier 
minis t re Teleki à en t r ep rend re cer ta ins pas d ' i m p o r t a n c e qui deva i en t p répa re r 
la voie à des concessions ul tér ieures à l 'Al lemagne e t a u r enoncemen t graduel 
de son p r o g r a m m e de pol i t ique ex té r i eu re . Il est c e p e n d a n t vra i q u ' e n réponse 
à l ' a ide-mémoire de W e r t h il écrit à H o r t h y une l e t t r e p la idan t la cause de la 
pol i t ique de son gouve rnemen t et d e m a n d a n t que l ' ac t ion de l ' é t a t - m a j o r f u t 
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bloquée . «Je comprends — dit-il — le r a i sonnemen t de Wer th qui , n ' é t a n t pas 
hongrois , ne voi t pas le grand devoir de conserver le pays . Fais en sorte que 
les soldats ne s ' occupen t pas de poli t ique». E t il con t inue : «A m o n opinion il 
n ' e s t pas cer ta in que l 'Al lemagne l ' empor te e t p réc isément à cause de cela il 
n ' e s t pas o p p o r t u n de nous r ange r complè t emen t , e t avec zèle, de son côté. 
Si nous l ' avons échappé belle jusque- là , ne r a t o n s pas l ' a f fa i re a u dernier 
m o m e n t . Not re ac t ion pol i t ique, je crois, é ta i t b o n n e , il serait dange reux de 
nous en écarter.»1 5 8 
P o u r t a n t ce m ê m e Teleki, qui p résenta avec t a n t de convic t ion ses argu-
m e n t s relatifs à la possibil i té de la défai te a l l emande et les dangers qui pou-
v a i e n t résul ter de l ' a b a n d o n de la ligne poli t ique d u gouve rnemen t , f u t quand 
m ê m e incapable de se débar rasse r de la théor ie f a t a l e qui al lai t dé te rminer , 
p lus t a rd , la p r a t i q u e quot id ienne de la pol i t ique extér ieure hongroise 
e t qui voulai t que les exigences a l lemandes de g r ande portée soient devancées 
p a r des gestes vo lonta i res r e n d a n t les condit ions p lus favorables e t c o m p o r t a n t , 
à l 'en croire, moins de concessions. Le 17 avril Te lek i envoya à H i t l e r la le t t re 
s u i v a n t e : 
«Monsieur le Chancelier ! 
Le g o u v e r n e m e n t hongrois cont inue à m a i n t e n i r sa déc la ra t ion , selon 
laquelle — c o n f o r m é m e n t a u x in té rê t s du Reich a l lemand et de l ' I ta l ie — il 
s 'emploiera de son mieux , même a u pr ix de sacr i f ices , à ma in t en i r la pa ix en 
E u r o p e centrale e t dans les par t ies des Balkans qu i la t ouchen t de plus près, 
j u s q u ' a u m o m e n t où il au ra de n o u v e a u x pourpar le r s avec les chefs des gouver-
n e m e n t s de ces d e u x É t a t s . 
Toutefois les événements a y a n t eu lieu r é c e m m e n t dans les Balkans e t 
sur le Danube imposen t au gouvernement hongro is le devoir de soulever la 
ques t ion, si, selon l 'opinion du gouve rnemen t a l l emand , il n ' é t a i t - pa s temps de 
commencer des pourpar le r s en t re les trois puissances — avec le concours d u 
gouvernement i ta l ien — en vue de prépare r les t ro i s É t a t s à t o u t e éventua l i té , 
a f in qu'ils ne soient exposés à aucune surprise, n i mis devan t des fa i t s accom-
plis . . . 
Les pourpa r l e r s devra ien t embrasse r aussi les éventual i tés qu i se t rouven t 
en dehors des moyens n o r m a u x de la d ip lomat ie , ainsi que des questions 
i m p o r t a n t e s de la pol i t ique, de l 'économie et de la circulat ion, relat ives à ce 
s u j e t . . .» 
A la f in de sa le t t re Teleki d e m a n d a à H i t l e r de donner une réponse le 
p lus tô t possible, e t de préciser: où et quand il se proposai t de convoquer la 
r éun ion des r e p r é s e n t a n t s des t ro is pays.1 5 9 
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U n e fois de p lus , comme en juil let 1939, Teleki suggéra donc l ' idée des 
négociat ions t r i pa r t i t e s , en se m o n t r a n t d isposé à coopérer e t à s'allier a v e c 
les g randes puissances fascistes, mais en d e m a n d a n t , p o u r la Hongrie , les 
droi ts d ' u n pa r t ena i re d u même r a n g , au moins dans les ques t ions de l ' E u r o p e 
sud-or ienta le . Sa l e t t r e r ep résen ta i t d e v a n t a g e qu 'une s imple t en t a t i ve de 
sonder les in ten t ions des Al lemands conce rnan t les Ba lkans e t , par t icul ière-
men t , la Bouman ie . Le passage d u t e x t e , selon lequel «les pourpar le r s d e v r a i e n t 
embrasser aussi les éventua l i tés se t r o u v a n t en dehors des moyens n o r m a u x 
de la d ip lomat ie , ainsi que des ques t ions i m p o r t a n t e s de la pol i t ique , de l ' éco-
nomie e t de la c i rcula t ion, re la t ives à ce su je t» , — cont ient u n e allusion évi-
den te : si le gouve rnemen t a l l emand , s ' a v i s a n t e f fec t ivement d ' a t t a q u e r la 
Rouman ie , d e m a n d a i t à la Hongr ie d ' y p r e n d r e pa r t a c t i vemen t ou d ' a s s u r e r 
a u x t r o u p e s a l lemandes libre passage , Teleki donnera i t son c o n s e n t e m e n t . 
La conversa t ion de Teleki , le 22 avr i l , avec le ministre angla is de B u d a p e s t 
fourn i t à ce t te a f f i r m a t i o n une p r euve addi t ionnel le . 
Le 22 avril 1940 le minis t re anglais O 'Mal ley se r end i t chez Teleki e t , 
sur m a n d a t de son gouve rnemen t , lui posa la ques t ion , si la Hongr i e rés i s te ra i t 
aux Al lemands au cas où ces dern iers exigera ient le t ransi t en vue d ' a t t a q u e r 
la R o u m a n i e . Il a j o u t a avec ins is tance que la Grande Bre tagne devai t s a v o i r , 
si les mat iè res premières de va leur s t ra tég ique qu'elle fournissa i t ac tue l l ement 
à la Hongr ie , von t à u n pays la i ssant passer les Allemenads ou à un pays résis-
t a n t à l 'Al lemagne. 1 6 0 
Teleki répondi t que le gouve rnemen t angla is ne se r e n d a i t pas compte de 
ce qui al lai t arr iver à la Hongrie si elle rés is ta i t a u x exigences a l lemandes, e t , 
en général , ne m o n t r a i t pas de compréhens ion envers la Hongr ie . Il insista s u r 
ce que la décision conce rnan t le passage éven tue l des t roupes al lemandes é t a i t 
exc lus ivement l ' a f fa i re d u gouve rnemen t hongro is et qu'il é t a i t va in de vou lo i r 
exercer une pression su r lui. Teleki re fusa de fa i re de promesse au min i s t r e 
anglais, e t déclarai t m ê m e , sur u n t o n of fensé : «Si l 'on a v a i t demandé à la 
Hongrie de ne pas laisser passer des t roupes c o n t r e la Yougoslavie , la Bulgar ie 
ou la T u r q u i e , la Hongr ie eût compr is cela, on a u r a i t pu en pa r l e r . Mas d e m a n -
der à la Hongr ie d ' empêche r les t r o u p e s de n ' i m p o r t e quel p a y s , soit-il l 'Al le-
magne , le Mexique ou la Suède, de passer p o u r aller contre la Roumanie , ce la 
é q u i v a u t à méconna î t r e , d 'une f açon à la fois injur ieuse e t mépr i san te , la 
na t ion hongroise . . .»161 
Après la réponse que Teleki ava i t donnée à O'Malley, le g o u v e r n e m e n t 
anglais ne p u t avoir a u c u n doute que , si les t r o u p e s a l lemandes se m e t t a i e n t 
en marche vers les B a l k a n s , la Hongr i e leur d o n n e r a i t passage e t , dans l ' espoi r 
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de réaliser ses aspira t ions révis ionnis tes , renoncera i t m ê m e à la n e u t r a l i t é 
armée. Ce t t e réponse ne f i t que fac i l i te r la t ou rnure qu i commença i t à se 
mani fes te r , depuis le p r i n t e m p s de 1940, dans la po l i t ique de l 'Ang le t e r r e 
envers la Hongr i e . Dès le 20 avril Ba rcza r a p p o r t a , à p ropos des négocia t ions 
anglo-hongroises conce rnan t les l ivraisons de matér ie l de guerre, que le chef 
ad jo in t de la délégation b r i t ann ique a v a i t déclaré: «. . . I l serait un sen t imen-
talisme sans ra ison de n o t r e pa r t de r é a r m e r l 'armée hongroise , pu isqu 'e l le ne 
pourra i t p a s résister a u x Allemands, e t d ' u n autre p o i n t de vue l 'Ang le te r re 
n 'es t pas intéressée dans le r en fo rcement de l 'armée hongroise».162 Quelques 
jours après la conversa t ion de Teleki e t d 'O 'Mal ley, le ministre hongrois 
à Londres exposa ce p rob lème d 'une m a n i è r e encore plus détail lée. Depuis 
quelque t e m p s — écrit-il — l ' a t t i tude angla ise envers la Hongrie «commence 
à devenir p l u s sceptique» e t pour plus d ' u n e raison. D ' u n e pa r t ce son t les 
a t t aques i t a l iennes dirigées contre les démocra t i e s occidentales qui r e n d e n t les 
Anglais p lus scept iques, pa rce qu 'on s a i t bien à Londres , combien l ' ami t i é 
i talo-hongroise est fo r t e , e t de ce fa i t on considère c o m m e inévi table que la 
Hongrie soi t ent ra înée d a n s le camp de l ' A x e par ses r a p p o r t s avec la pol i t ique 
i tal ienne. D ' a u t r e pa r t les Anglais p r é v o i e n t une expans ion a l lemande vers le 
Sud-est , a u q u e l cas la Hongr i e serait i n c a p a b l e de rés i s te r ; par conséquen t i! 
serait une f ausse m a n o e u v r e d 'expédier des matières premières ou des a rmes 
à la Hongrie.»1 6 3 
A c e t t e époque le gouvernement anglais préc isa , devant le min i s t re 
hongrois à Londres , son poin t de v u e de principe concernant la Hongr i e . 
Au débu t de mois de m a i Cadogan, sec ré ta i re général d u ministère des a f fa i res 
étrangères, déclara à B a r c z a que si le passage des Al lemands a v a i t l ieu, le 
moins que l 'Angleterre a t t e n d a i t du g o u v e r n e m e n t hongrois , c 'est de p ro tes t e r 
contre la v io la t ion de l ' indépendance de la Hongrie e t de se m a i n t e n i r soit 
quelque p a r t en terre hongroise, soit à l ' é t ranger . D a n s ce cas la Hongr i e 
tombera i t sous le même j u g e m e n t que le D a n e m a r k . D ' a p r è s Cadogan — écrit 
Barcza d a n s son r a p p o r t rédigé sur c e t t e conversa t ion , — si le g o u v e r n e m e n t 
hongrois p r o t e s t a i t et se re t i ra i t dans l ' émigra t ion , le gouve rnemen t angla is 
«. . . con t i nue ra i t à considérer Son Al tesse Sérénissime le Régent e t le gouver-
nement a c t u e l , ou un a u t r e gouve rnemen t établi pa r lui , comme le gouverne* 
ment lég i t ime de la Hongrie».1 6 4 Cependan t ni H o r t h y , n i les groupes, représen-
tés par le gouve rnemen t Teleki, de la classe d i r igeante , n 'on t j a m a i s pris la 
proposi t ion anglaise sér ieusement en cons idéra t ion . D a n s l 'espoir de garder 
leur p r édominance po l i t ique et de conserver , d ' une manière que lconque , le 
régime con t re - révo lu t ionna i re g a r a n t i s s a n t leur domina t i on de classe, ils 
choisirent la voie de la soumission à l 'Al lemagne h i t le r ienne p lu tô t que celle 
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de la résis tance e t de l ' émigra t ion , parce qu ' i l s avaient t o u t e s les raisons d e 
c ra indre qu ' à la f in de la guerre il ne survienne dans cet te socié té hongroise 
pleine de tensions e t de con t rad ic t ions in tér ieures , des c h a n g e m e n t s démocra t i -
ques r e n d a n t leur r e t o u r une fois p o u r tou te impossible . 
La le t t re de Teleki — d o n t la copie a é t é envoyée auss i à Mussolini —-
f u t p résen té à Hi t le r pa r Sz tó jay le 20 avril.165 Hi t l e r ne d o n n a p a r imméd ia t e -
m e n t de réponse. I l l ' évi ta en d i s a n t qu'il fa l la i t examiner le p rob lème, le d is -
cu te r aussi avec le gouve rnemen t italien.166 
La réact ion de Hitler p r o v o q u é e par la l e t t re de Teleki f u t notée p a r 
H a i d e r , dans son journa l , sous une note d u 24 avril 1940, à propos d ' u n e 
conférence tenue chez Hit ler , peu après la remise de la l e t t r e . D ' ap rès H a i d e r 
Hi t l e r , a y a n t fa i t connaî t re la l e t t r e de Teleki, r e m a r q u a qu ' i l é t a i t à c r a ind re 
que la Hongrie n ' a t t a q u â t la R o u m a n i e . Une tel le action se ra i t contraire a u 
désir des Al lemands de ma in ten i r la t r anqu i l l i t é dans les B a l k a n s . En m ê m e 
t e m p s Hi t ler e x p r i m a son opinion selon laquelle dans le cas d ' u n e guerre e n t r e 
la R o u m a n i e et la Hongrie l ' a rmée hongroise sera i t ba t t ue . A ce t t e réunion i l 
f i t éga lement conna î t r e son message envoyé à Mussolini, e t q u i contient l es 
s u i v a n t s : 
1. La Hongr ie n ' a fai t j u s q u e - l à aucun sacrifice. 
2. L a Hongr ie seule ne p e u t pas a t t a q u e r la Rouman ie , déjà à cause 
de la Yougoslavie . 
3. Une a t t a q u e de la p a r t de la Hongrie p e u t p rovoquer l ' appar i t ion d e 
l ' a rmée soviét ique d a n s les Balkans . 1 6 7 
Le 24 avri l , l ' ambas sadeu r a l lemand à R o m e c o m m u n i q u a à Ciano la 
propos i t ion de Teleki , en d é c l a r a n t qu 'à l ' av is d u g o u v e r n e m e n t a l lemand 
l ' idée d ' u n en t re t i en t r ipa r t i t e ne présenta i t a u c u n carac tère d ' ac tua l i t é . 1 6 8 
Le 4 m a i Ciano f i t connaî t re au min i s t re hongrois à Rome la pr i se de posi t ion 
des Al lemands , en a j o u t a n t que lu i -même étai t d u même avis e t qu ' i l ne dés i ra i t 
fa i re , p a r conséquen t , aucune d é m a r c h e in t é re s san t l 'affaire des négocia t ions 
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germano-i ta lo-hongroises . 1 0 9 Le 9 ma i R ibben t rop , à son tour , dit à S z t ó j a y 
que le gouve rnemen t cons idéra i t les pourpar le r s p roposés comme indésirables, 
parce qu ' i ls seraient suscept ib les de c réer , dans la s i t u a t i o n donnée, u n climat 
d ' i nqu ié tude et de m é f i a n c e dans les É t a t s ba lkan iques , ce qui pou r r a i t com-
p r o m e t t r e les intérêts économiques de l 'Allemagne ou même p r o v o q u e r une 
in t e rven t ion de la p a r t des Alliés dans les Balkans . 1 7 0 
Cette communica t i on a été fa i te p a r R ibben t rop à la veille de l 'offensive 
de l ' a rmée al lemande à l 'Ouest . Le lendemain , le 10 mai 1940, l ' a t t a q u e 
dévas ta t r i ce contre le Belg ique , la Ho l l ande et la F r a n c e f u t déclenchée. Dans 
l ' in té rê t de son succès, H i t l e r avai t beso in , dans t o u t e s les autres régions , d 'un 
calme comple t . Il ne v o u l a i t donc r ien en t r ep rendre qu i pu t gêner ses forces 
concentrées dans le b u t de soumet t re la France. L a l e t t r e de Teleki , fa isant 
appa ra î t r e le g o u v e r n e m e n t hongrois comme suscept ib le d ' ini t ier quelque 
chose con t re la R o u m a n i e , offri t l 'occasion à Hit ler de rappeler à la Hongrie 
les in té rê t s de l 'Al lemagne dans l ' E u r o p e sud-or ienta le , ainsi que le f a i t qu 'on 
n ' y p o u v a i t r ien faire s ans le consen temen t ou la coopéra t ion de l 'Al lemagne, 
que la Hongr i e ne p o u v a i t réaliser ses revendica t ions révisionnistes q u ' à l 'aide 
de l 'Al lemagne . 
Le 14 mai Hit ler d o n n a sa réponse officielle à la l e t t re de Teleki . II allé-
gua que la campagne occidentale engagea i t tou tes les forces concent rées et 
qu'i l a v a i t , pa r conséquen t , abso lument besoin de la pa ix dans les Ba lkans . 
Ici, l 'Al lemagne «poursui t exc lus ivement ses in t é rê t s économiques» e t pour 
cet te ra i son elle a l ' i n t e n t i o n de m a i n t e n i r de bonnes relat ions avec les pays 
d u S u d - E s t européen. U n e poli t ique t e n d a n t à ini t ier , d a n s la s i tua t ion actuelle, 
un «nouveau déve loppement» dans les Ba lkans , e n t r a î n e r a i t des sui tes incalcu-
lables. P a r conséquent l 'Al lemagne, de concer t avec l ' I t a l i e , ne veu t r i en entre-
prendre d a n s les Ba lkans . Hit ler ne m a n q u a pas d ' a p p e l e r l ' a t t en t ion de Teleki 
sur ce q u ' e n r e c o m m e n d a n t à la Hongr i e la t r anqu i l l i t é on n 'exiga p a s encore 
d'elle des sacrifices, d ' a u t a n t moins que le g o u v e r n e m e n t hongrois deva i t se 
rendre c o m p t e des «avantages non négligeables qui résu l ta ien t de sa coopera-
t ion amica le avec l 'Al lemagne et avec l ' I talie». F i n a l e m e n t déc la ran t qu 'une 
réunion des r ep ré sen t an t s des trois p a y s fairai t u n e t rop g rande impres-
sion sur l 'opinion p u b l i q u e in te rna t iona le , Hit ler r e j e t a la propos i t ion de 
Teleki .1 7 1 
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Quelques jours après , le 20 m a i , Teleki envoya , en guise de contre-r iposte 
à la l e t t r e du 14 mai , une nouvelle le t t re , plus longue , à Hi t ler . Dans la pre-
mière par t i e de la l e t t r e , p r e n a n t ac te de l ' in ten t ion de Hit ler de ne tolérer 
aucune act ion dirigée con t re la R o u m a n i e , Teleki éc r i t : «. . . Le gouvernement 
roya l hongrois n 'a pas modi f ié son opinion qu'il ava i t communiquée au minis t re 
des af fa i res é t rangères d u Reich a u mois de s ep tembre de l 'année dernière , et 
au min i s t re des af fa i res é t rangères d u royaume d ' I t a l i e a u mois d ' av r i l de cet te 
année , n o t a m m e n t , que nous c o n f o r m a n t à la vo lon t é unan ime des deux 
g randes puissances n o u s sommes p rê t s à a journer nos e f for t s v isant à réaliser 
nos revendicat ions légales de r é p a r e r les fautes que le D i k t a t de T r i anon nous 
a v a i t forcés d ' accep te r , et qui dé t ru i s en t les forces v i ta les de la na t ion hon-
groise, — à les a j o u r n e r j u s q u ' a u m o m e n t où nous ne dérangeons plus les 
i n t é r ê t s des grandes puissances amicales , ni la mise en oeuvre t a c t i que de ces 
i n t é r ê t s . Bien que le g o u v e r n e m e n t hongrois , par su i te des in fo rmat ions puisées 
à b o n n e source, ai t l ' impress ion que nous sommes en mesure de sat isfa i re nos 
exigences nat ionales — su r tou t à l ' E s t — aussi les a r m e s à la main , nous som-
mes pa r f a i t emen t conscients de l ' impor t ance de m a i n t e n i r la pa ix , parce que 
nous ne perdons j a m a i s de vue le fa i t que nos i n t é r ê t s sont c o m m u n s avec 
ceux des puissances de l 'Axe . . .» Teleki explique ensu i t e que le gouvernement 
hongro is se propose de résoudre le problème de ses revendica t ions terr i tor ia les 
envers la Roumanie pa r ses p rop res moyens, il d e m a n d e donc a u x puissances 
le l 'Axe «. . . de r econna î t r e et d ' appréc ie r notre décision de faire des sacrifices 
d a n s ce t te quest ion d ' h o n n e u r . . .». I l assure Hi t l e r une fois de plus que 
«. . . nous restons, nous aussi, l o y a u x à notre d é t e r m i n a t i o n indiquée e t , vu 
l ' é t a t ac tuel des a f fa i res , nous n ' a v o n s pas l ' in ten t ion d ' en t r ep rend re quoi que 
hungen zu unterhalten. Die von den Feindmächten ausgestreuten Gerüchte, die immer wieder 
versuchen, Deutschland die Absicht eines militärischen Vergehens auf dem Balkan unterzu-
schieben, sind völlig abwegig. Es ist klar, dass die Gegner Deutschlands solche Versuche nur 
unternehmen, um — sei es durch die Erzeugung einer nervösen Atmosphäre — deutsche Trup-
pen auf dem Balkan zu binden und Sabotageakte gegen lebenswichtige wirtschaftliche Ver-
bindungen der Achsenmächte zu begünstigen, oder um gegebenenfalls hierdurch eigene aggres-
sive Absichte zu tarnen. 
Ich bin aber außerdem überzeugt, daß die auf die Erha l tung des Friedens auf dem Bal-
kan gerichtete Politik der Achsenmächte am Ende auch den Interessen Ungarns entspricht. 
Ebenso wie ich glaube, d a ß das freundschaftl iche Zusammengehen mit Deutschland und Italien 
fü r Ungarn schon bisher nicht unwesentliche Vorteile mit sich gebracht hat, wird — wie mir 
scheint — auch in Zukunf t eine mit der deutsch-italienischen Haltung übereinstimmende 
ungarische Politik nicht nur keine Opfer von Ungarn verlangen, sondern sich auch weiterhin 
zum Nutzen des ungarischen Volkes auswirken. Eine Politik, die in der gegenwärtigen Situation 
auf dem Balkan neue Entwicklung anzubahnen oder begünstigen suchte, die zur Vermehrung 
der allgemeinen Spannung führen könnten würde zwar vielleicht in ihrem Beginn, nicht aber 
in ihrem Ausgang übersehbar sein. 
Unter diesen Umständen halte ich es für bedenklich, je tz t eine die internationale Öffent-
lichkeit sicher stark erregende Zusammenkunf t deutscher, italienischer und ungarischer Ver-
treter zur Besprechung von Balkanfragen zu veranstalten. Diese Bedenken werden vor der 
italienischen Regierung geteilt. Auch diese ist der Meinung, daß eine Zusammenkunft mit so 
eindeutiger Tendenz daher bei der heutigen Lage im übereinstimmenden Interesse der drei 
Mächte vermieden werden so l l t e . . .» 
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ce soit qui d é r a n g e â t la paix e t la t ranqui l l i té dans la région d u D a n u b e et des 
Ba lkans . — N o t r e désir est d ' accompl i r nos devoirs n a t i o n a u x para l lè lement 
avec les in té rê t s des puissances de l 'Axe, parce que not re coopéra t ion amicale 
avec celles-ci s ' e s t accompagnée d 'ores et dé j à de mul t ip les avan tages non 
insignif iants .» 
Dans la su i te Teleki f a i t connaî t re à Hi t le r les mesures mili taires d u 
gouve rnemen t hongrois , il s ' e f force de signaler à l ' a t t en t ion de Hi t ler le pré-
t e n d u danger sovié t ique , «menaçant» non seulement la Hongr ie et les Balkans , 
m a i s aussi les régions beaucoup p lus éloignées, e t il y puise un a r g u m e n t de plus 
p o u r just i f ier la nécessité de sa t i s fa i re aux exigences ter r i tor ia les de la Hongrie . 
E n f in de c o m p t e il exprime son espoir que «. . . lorsque les l u t t e s une fois 
f in i e s , le nouvel ordre de l ' E u r o p e s 'é tabl i ra aussi dans la région d u Danube 
e t des Balkans , o rdre qui dans l ' in té rê t de t ou t e s les na t ions doi t être mûre-
m e n t réfléchi a f i n d 'assurer la p a i x pour de longues années, . . . les puissances 
de l 'Axe seront de not re côté p a r des paroles e t pa r des ac tes , pour que nous 
soyons â même de réaliser nos p r o j e t s en t e m p s oppor tun e t de la manière la 
p lus appropriée».1 7 2 
La le t t re de Teleki équ iva la i t donc à un r enoncemen t — au moins t r an-
s i to i re — de la réal isa t ion des revend ica t ions terr i tor ia les vis-à-vis de la Bou-
m a n i e . La l e t t r e laisse deviner l ' e f f e t que l 'offensive a l lemande à l 'Ouest , les 
succès du Bl i tzkr ieg ont pu exe rce r aussi sur Teleki . Du fa i t des événements 
s u r v e n u s à l ' O u e s t l 'idée d ' u n e coopérat ion germano-hongroise contre la 
B o u m a n i e f u t , t e m p o r a i r e m e n t , ôtée de l 'ordre d u jour . Dans son numéro d u 
25 mai , le Pes te r Lloyd publia u n article exp l iquan t que la Hongr i e et l 'Alle-
m a g n e ne pensen t pas à t roubler la pa ix dans l ' E u r o p e sud-or ien ta le . Le même 
j o u r n a l inséra, de la plume de son cor respondant à Borne, une in fo rmat ion 
sou l ignan t l ' i den t i t é d ' in térê ts des puissances de l 'Axe en ce qui concerne le 
m a i n t i e n de la p a i x dans le S u d - E s t de l 'Eu rope même dans le cas où l ' I ta l ie 
i n t e rv i end ra i t d a n s la guerre et la Médi ter ranée se t r a n s f o r m e r a i t en un théâ t r e 
de la guerre.1 7 3 A la f in du mois de ma i Csáky envoya au min i s t re hongrois de 
L o n d r e s un t é l é g r a m m e déc la ran t que la pol i t ique extér ieure d u gouvernement 
hongro i s con t inua i t à porter sur le main t ien de la neu t ra l i t é a r m é e et que ce t te 
po l i t ique «. . . é t a i t soutenue p a r l ' in ten t ion déclarée des puissances de l 'Axe 
de conserver la p a i x dans l ' E u r o p e sud-or ientale . . . J e pense qu ' i l est égale-
m e n t dans les i n t é r ê t s de l 'Angle te r re et de la F r ance que la t r anqu i l l i t é ne soit 
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p a s d é r a n g é e d a n s l a r é g i o n d u D a n u b e . — D a n s ces c i r c o n s t a n c e s il n ' e s t 
g u è r e p r o b a b l e q u e l a p o l i t i q u e d u g o u v e r n e m e n t h o n g r o i s s e t r o u v e e n o p p o -
s i t i o n a v e c la p o l i t i q u e a n g l a i s e d e f a ç o n à e n t r a î n e r d e s c o m p l i c a t i o n s d i p l o -
m a t i q u e s o u m ê m e m i l i t a i r e s » . 1 7 4 
E n e f f e t , l a H o n g r i e r é u s s i t , a u p r i n t e m p s d e 1 9 4 0 , d e c o n s e r v e r s a 
n e u t r a l i t é a r m é e d a n s la g u e r r e m o n d i a l e , m a i s c e l a s i g n i f i a i t , e n m ê m e t e m p s , 
q u ' e l l e n e r é u s s i t p a s d e r é a l i s e r le b u t p r i n c i p a l d e sa p o l i t i q u e é t r a n g è r e , l a 
r e v i s i o n t e r r i t o r i a l e . Ce n o u v e l é t a t d e s c h o s e s q u e le d é c l e n c h e m e n t d e l ' o f f e n -
s ive à l ' O u e s t e t l a s o u m i s s i o n d e l ' E u r o p e o c c i d e n t a l e a v a i t c r é é d a n s la s i t u a -
t i o n i n t e r n a t i o n a l e t o u t c o m m e d a n s les c o n d i t i o n s d e l a p o l i t i q u e e x t é r i e u r e 
e t i n t é r i e u r e d e l a H o n g r i e , p e r m i t e n s u i t e d ' a b o u t i r à l a r e v i s i o n e n T r a n s y l -
v a n i e , m a i s e n m ê m e t e m p s s u p p r i m a la n e u t r a l i t é a r m é e d e la H o n g r i e . 
В н е ш н я я п о л и т и к а Венгрии в п е р и о д « с т р а н н о й войны» 
Д Ь . Ю Х А С 
(Резюме) 
В сентябре 1939 г., когда разразилась вторая мировая война, правительство Телеки 
не вступило в войну, но также не объявило о своем нейтралитете. Основная политическая 
линия внешней политики Венгрии заключилась и после начала войны в ориентации на 
Германию, в союзе с фашистской Германией. Однако группа венгерских господствующих 
классов, к которой принадлежал и граф Паль Телеки, не надеялась на возможность 
победы Германии в войне против западных держав и поэтому она стремилась сохранить 
Венгрию вне войны. И хотя правительство проводило политику, благоприятную держа-
вам «оси», оно не желало вступить на путь открытого разрыва с Англией и Францией. 
Во время «странной войны» венгерские господствующие классы с надеждой рас-
сматривали попытки, направленные на соглашение западных держав и Германии и на 
создание единого антисоветского капиталистического фронта. Венгерское правительство 
активно поддерживало эти стремления, особенно во время советско-финской войны. 
В месяцы, последовавшие началу войны, основная практическая цель венгерского 
правительства заключилась в осуществлении территориальных требований в отношении 
Румынии. Это стремление привело к постепенному отказу от внешнеполитической кон-
цепции правительства, к все более крупным уступкам фашистской Германии. Статья 
рассматривает позицию германского, итальянского и английского правительств в отно-
шении территориальных требований венг ерского правительства. Она показывает дипло-
матические шаги венгерского правительства, переговоры в январе 1940 г. в Венеции, 
переговоры министр-председателя Телеки в Риме. 
Статья занимается положением Центральной и Юго-восточной Европы во время 
«странной войны» и планом нейтрального блока в Центральной Европе. Она характери-
зует политику Германии по отношению к Центральной и Юго-восточной Европе. Она 
рассматривает выдвинутый германским генеральным штабом весной 1940 г. план о воз-
можной совместной германско-венгерской акции против Румынии, связанную с этим 
позицию венгерского правительства и его дипломатические шаги, письма миннстр-пред-
седателя Телеки Гитлеру с 17 апреля и 20 мая 1940 г. 
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О подготовке учебника но истории партии 
Исследование, разработка истории рабочего движения и коммунисти-
ческой партии в нашей стране представляют молодую отрасль науки, кото-
рая может быть, больше всех наук пострадала вследствие культа личности 
и догматизма. Культ личности не позволял раскрыть объективнчю действи-
тельность, препятствовал научной разработкеистории социал-демократического 
движения — предистории Венгерской Коммунистической партии, а также 
истории славной Венгерской Советской Республики. Культ личности и 
догматизм особенно вредно воздействовали на раскрытие истории 30-х годов 
и периода 11-й мировой войны. 
Все это, естественно, не означает того, что усилия прошлых лет, иссле-
дования, проведенные в данный период, были бесполезными. Исследова-
телями этой молодой отрасли науки за последнее десятилетие было раскрыто 
множество неизвестных до того времени данных и освещено важные взаимо-
связи. Они ознакомили наш трудовой народ со многими славными собы-
тиями истории нашего рабочего класса. Несмотря на все препятствия, кото-
рые создавались перед раскрытием полной исторической правды, исследо-
ватели дали более правдивую картину о венгерском рабочем движении, и 
на значительно более высоком уровне, чем презирающая трудовой народ 
буржуазная историография или же тенденциозные мемуары тех или других 
правых социал-демократов. Были изданы многочисленные важные источ-
ники, которые служат основным материалом не только для исследований 
в области истории рабочего движения и истории партии, но и для разра-
ботки различных периодов и тем самым нашей национальной истории. 
Постановления и документы ВСРП, изданные с 1957 г., оказывают 
историкам неоценимую идейную помощь и в том, чтобы развернуть твор-
ческую исследовательскую работу смелее, верно исторической правде, в 
более широкой области проблем. 
Последовательная ликвидация остатков культа личности начиналась 
в 1957 году и в области исторической науки. Вышедшие в свет с того времени 
труды — статьи, публикации источников, монографии, учебные пособия — 
свободны от прежних искажений; по важнейшим вопросам истории венгер-
ского рабочего движения и коммунистической партии в них излагается 
намного более чистая позиция, лучше соответствующая требованиям науч-
ности. В них более реально оценивается роль социал-демократический 
партии, характер создавшейся в октябре 1918 года власти. В этих работах 
излагаются правильные взгляды по важнейшим вопросам истории Венгер-
ской Советской республики. Правдиво, в соответствии с действительностью _ 
I 
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оценивается роль руководящих личностей рабочего и коммунистического 
движений в истории партии; многим, которых в годы культа личности не-
возможно было упомянуть, восстановлено место в истории, соответствующее 
исторической правде. В работах, опубликованных с 1957 года, авторами 
уделяется больше внимания изложению объективных факторов историче-
ского развития — экономическому положению, положению рабочего класса, 
показу роли масс в формировании истории, оценке тех политических на-
правлений и массовых движений, которые наряду с коммунистическим и 
рабочим движением были двигателями развития венгерской обществен-
ности. Однако, все это не является достаточным, необходимо разрешить 
дальнейшие задачи. Одним из важных этапов этой работы будет издание 
нового единого учебника истории партии, в соответствии с постановлением 
Политбюро Ц К ВСРП. 
В директивах VIII съезда ВСРП работников общественных наук и 
различных идеологических учреждений призывают поднять уровень иде-
ологической работы. Решение задач полного построения социалистического 
общества требует и в области общественных наук развития научно-исследо-
вательских работ, повышения уровня преподавания марксизма-ленинизма, 
усиления борьбы с различными буржуазными и мелкобуржуазными тече-
ниями, охраны чистоты марксизма-ленинизма. Общественные науки выпол-
няют роль в воспитании социалистического человека, распространении со-
циалистической морали. В том числе особое место занимает историческая 
наука , в частности, исследование и марксистская разработка истории рабо-
чего движения и истории партии. 
Исторически верная разработка славного прошлого партии и рабо-
чего класса, и истории их борьбы играет важную роль в формировании 
социалистического сознания людей. ВСРП обратила большое внимание 
на то, чтобы в области идеологической работы также были созданы необ-
ходимые для творческой научной работы политические и объективные 
условия. 
В духе постановлений VII съезда и Политбюро Ц К ВСРП коллектив 
сотрудников Истории Партии приступил к подготовке нового, единого учеб-
ника истории партии. Это является первым опытом издания популярного, 
краткого и ясного в изложении взаимосвязей событий учебника истории 
партии. Учебник служит для пользования в течение ряда лет, а в то ж е 
время является основой для подготовки более детального многотомного 
учебника. 
Учебник будет иметь популярный характер. В нем не будут изла-
гаться мелкие детали, он не будет содержать излишнего количества цифр 
и данных, а осветит общую линию исторических событий, с изложением 
основных принципиальных вопросов и исторических взаимосвязей. Сжато 
и ясно, в доступном для широких слоев читателей стиле будут в нем изла-
гаться события понятно и для мало искушенных в теоретических вопросах 
читателей, но он одновременно будет избегать вульгаризации. Согласно 
постановлению при разработке учебника необходимо добиваться единства 
описания и анализа. Необходимо обратить большое внимание на то, чтобы 
прежде всего освещались те события, которые считались важными не только 
в данный период истории, но которые оставались важными и в свете истори-
ческой критики. Вопросы организационной жизни партии излагаются в 
учебнике в связи с ее политикой. Возникающие в ходе истории партии от-
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дельные принципиальные вопросы и их конкретные связи в учебнике как 
правило, излагаются в общедоступной форме в тех местах, где они впервые 
возникли или же там, где события истории партии дают для их изложения 
и понимания наиболее обильный материал. 
Тезисы учебника были разработаны широким активом историков, 
однако, он будет результатом не только труда широких кругов историков, 
но и ветеранов коммунистического движения, которые своими замечаниями 
и воспоминаниями в значительной степени содействуют уточнению его 
текста и содержания. 
Сотрудники Института истории партии при выполнении этой почет-
ной задачи и во всей своей работе руководствуются учением В. И. Ленина: 
« . . .материалист последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит 
свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость про-
цесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация 
дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необ-
ходимость. . . .материализм включает в себя, так сказать, партийность, 
обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку 
зрения определенной общественной группы.» (В. И. Ленин, Полное собрание 
сочинений, Издание пятое, т. I., стр. 418—419). 
Историк-марксист выражает точку зрения рабочего класса. Интересы 
же рабочего класса полностью совпадают с объективным ходом общест-
венного развития. Коммунистическая партия и рабочий класс не нуждаются 
в том, чтобы приукрашать действительность, искажать факты, а наоборот, 
партийность, научная объективность, означают раскрытие исторической 
правды на наиболее высоком уровне, многостороннее изучение реальных 
исторических процессов, глубокое изучение конкретных фактов общест-
венного развития. В настоящее время, когда в нашей стране окончательно 
преодолены все препятствия идеологического, политического и организа-
ционного характера перед раскрытием событий истории нашей партии и 
рабочего класса, мы пользуемся этой возможностью и считаем своей обязан-
ностью разработать на основе широких исследований обобщения, отража-
ющие основное направление исторического развития коммунистической 
партии, его основные вопросы, а также его черты, совпадающие с чертами 
международного коммунистического движения и отличающиеся от после-
днего национальные черты. 
В соответствии с этим авторы учебника учитывают своеобразия раз-
вития венгерского рабочего движения, и, не ограничиваясь изложением 
становления, развития и борьбы коммунистического движения, они знако-
мят читателей и с деятельностью социал-демократической партии, и проф-
союзного движения, изображая процесс, который привел в 1948 году к 
объединению двух рабочих партий на основе принципов марксизма-лени-
низма. События различных исторических периодов описываются в диалек-
тической связи с национальными и международными событиями, показы-
ваются как и успехи, так и слабости движения. В марксистско-ленинском 
понимании партийности они стремятся к полному раскрытию исторической 
правды, которая представляет основной интерес партии и рабочего класса. 
Они борются с субъективистским подходом к понятию партийности, в ре-
зультате которого история партии вместо показа взаимосвязей всех истори-
ческих процессов превращается в историю отдельных лиц. 
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В процессе работы возникли многочисленные важные принципиальные 
и исторические вопросы, выяснение которых имеет общее принципиальное 
значение. Из этих вопросов — с учетом ограниченного объема настоящей 
статьи — будут кратко упомянуты лишь некоторые. 
* 
Одним из наиболее оспариваемых вопросов истории партии и истории 
революций 1918—1919 гг. является вопрос о соотношениях власти — вопрос 
т. н. двоевластия. После многолетних исследований и обмена мнениями 
Редакционная Коллегия учебника истории партии заняла такую позицию, 
что отношения власти за весь период, между победой буржуазно-демокра-
тической революции в октябре 1918 года и провозглашением Венгерской 
Советской республики 21 марта 1919 года рассматриваются как двоевластие. 
Чем обоснована такая позиция? В период между октябрем 1918 года 
и мартом 1919 года в Венгрии две власти противостояли друг другу: 
а) диктатура буржуазии, осуществленная коалиционным правитель-
ством буржуазных демократов и правых социал-демократов, 
б) революционно-демократическая диктатура рабочих и крестьян, 
воплощенная в советах рабочих, солдат и крестьян. Т а к а я характеристика 
правительства и советов историками-марксистами — за исключением не-
которых деталей — принималась вообще и до настоящего времени. Многие 
оспаривали, однако, то, что правильно ли определять сформировавшуюся 
таким образом констелляцию власти, как двоевластие. 
Глубокое изучение исторических фактов показало, что сущность от-
ношений власти в Венгрии в этот период более или менее соответствовала 
положению в России. Это выразилось между прочим и в том, что советы — 
если и с различной силой и чистотой — в большинстве случаев были испол-
нителями демократической, народной диктатуры, что они располагали 
реальной властью: не в последнюю очередь вооруженной властью, что в 
многочисленных случаях и различным образом они и пользовались своей 
властью. Конечной целью к а к буржуазной власти, так и народной власти 
была ликвидация другой власти. В то ж е время они взаимно признавали 
друг друга, и более того, шли даже на компромисс, т а к "как буржуазия 
не была достаточно сильной, чтобы разогнать советы, советы же не были 
достаточно сильными для захвата центральной власти. 
При изображении двоевластия, разумеется, имеется налицо опасность 
схематизма — копирования изображения положения в России. Поэтому 
говоря о двоевластии необходимо подчеркнуть, что положение в Венгрии 
во многих отношениях отличалось от общеизвестного, классического рос-
сийского примера двоевластия. 
Без понимания постепенного развития власти советов нельзя понять 
и своеобразия всемирно-исторического значения венгерской пролетарской 
революции: мирного овладения властью и ее установления в течение не-
скольких дней. 
Освещение факта двоевластия имеет важное значение и потому, что 
без него невозможно правильно доказать и других вопросов революции: 
тактику Коммунистической партии Венгрии, развитие Социал-демократи-
ческой партии, сравнительную робкость контр-революции и ее неудачи, 
победу пролетарской революции мирным путем. К а к и м бы сложным и 
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противоречивым ни был вопрос о двоевластии, правильное представление 
об истории революции можно создать только путем всестороннего его 
анализа. 
В наших публикациях, вышедших до 1956 года, история венгерского 
и международного социал-демократического движения излагалась извест-
ным, субъективистским, догматическим способом. Это как правило, было 
характерным для деятельности всего фронта венгерских историков. Основ-
ные черты такого изложения заключались в следующем: 
а) В результате антиисторических взглядов, вследствие которых тре-
бования более позднего периода относились к ранним периодам, возникла 
недооценка ранней и по существу положительной деятельности социал-
демократического движения; 
б) Не учитывалась дифференцированность социал-демократического 
движения; 
в) Оппортунизм руководителей в оценке распространилась на дви-
жение в целом; 
г) Была сформулирована порочная оценка роли левых социал-демо-
кратов в период после 1919 года: согласно этому в руководстве СДП дейст-
вовало определенное разделение труда — деятельность левого крыла была 
завуалированным предательством, которая, в самом деле,, была опаснее, 
чем деятельность правых социал-демократов. Такой взгляд был сформули-
рован Матиасом Ракоши. 
Авторы нового учебника истории партии исходят из того, что социал-
демократия по существу является направлением внутри рабочего движения, 
что Социал-демократическая партия с точки зрения ее общественной базы 
является рабочей партией. Ее история прежде всего должна изучаться с 
этой точки зрения. В то же время, начиная с того времени, когда в партии 
господствующим направлением стал реформизм, Социалдемократическая 
партия стала носителем того идейного течения, которое по словам В. И. 
Ленина «является в настоящее время , одним из главных, если не самым 
главным, проявлением буржуазного влияния на пролетариат и буржуаз-
ного развращения пролетариев» (В. И. Ленин, Соч., Изд. четвертое, т. 20, 
стр. 298.). 
Следует однако отделить оппортунизм партийного руководства и от-
дельных лидеров от революционности масс и необходимо обратить особое 
внимание на изображение левых направлений внутри социал-демократии. 
При оценке Социал-демократической партии мы принимаем во вни-
мание, что социал-демократическое движение в Венгрии возникло сравни-
тельно рано и вплоть до 1918 года Социал-демократическая партия была 
единственной рабочей партией в Венгрии. Критикуя оппортунистические, 
реформистские направления нельзя забывать и о том, что до 1919 года Вен-
герская социал-демократическая партия являлась наиболее радикальной 
политической организацией Венгрии, лучше всех представлявшей инте-
ресы трудящихся масс и ее исторической заслугой является пробуждение-
сознания рабочего класса, его политическая активизация, повышения его-
общего культурного уровня и борьба за улучшение его экономического/ 
положения. При оценке деятельности Венгерской социал-демократической 
партии за период до 1919 года мы учитываем и то, что требования воинст-
венных рабочих масс действовали и на само руководство партии и то, что и 
в период перед мировой войной возникновение и деятельность левых 
9* 
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направлений имели положительное значение для дальнейшего развития 
венгерского рабочего движения.» 
Аналогично этому, более оттененно, чем прежде и в соответствии с 
исторической правдой следует оценить роль Социал-демократической партии 
за период 25-ти летнего контрреволюционного режима. Нельзя отрицать, 
что руководство ВСДП в целом за весь период режима Хорти было рефор-
мистским, антикоммунистически и антисоветски настроенным. В то ж е 
время в Социал-демократической партии — и в ее руководстве — за весь 
период наблюдалась и деятельность левых сил. Нельзя не учесть того, что 
в этот период, на который фашистская диктатура наложила свою печать, 
Венгерская Социал-демократическая партия была единственной легальной 
рабочей партией. В тяжелых условиях нелегальности большинство рабочих 
не могло найти путь к коммунистической партии и действовало в рядах 
Социал-демократической партии, объединявшей сравнительно большие рабо-
чие массы. Политическое значение существования в этот период Социал-
демократической партии увеличивается и тем, что в условиях фашистской 
диктатуры венгерские коммунисты в ее р я д а х находили возможность дейст-
водать. С этой точки зрения особенно важна деятельность профсоюзов, пар-
тийной печати и молодежного движения. 
По сравнению с прежними позициями необходимо было изменить 
оценку роли Социал-демократической партии и в истории народно- демо-
кратической власти. Мимо следовательной критики правого крыла в соот-
ветствии с ее значением необходимо было подчеркнуть роль левых социал-
демократов в переходе от буржуазно-демократической революции к соци-
алистической революции, важнейшим событием которого было осущест-
вление объединения обеих рабочих партий в 1948 году. Создание единства 
рабочих во второй раз являлось одним из наиболее важных событий в 
истории венгерского рабочего движения, значение которого нельзя не 
дооценить. 
Венгерская Социалистическая Рабочая Партия, единая революцион-
ная партия венгерского рабочего класса высоко ценит передовые традиции 
социал-демократического движения и объединяет в своих рядах комму-
нистов и бывших социал-демократов. 
Важным вопросом является связь истории партии с историей нашего 
народа, историей общественного развития в Венгрии. Эта связь не неизменна. 
Вполне ясно, например, что в наши дни, в условиях строительства социа-
лизма, связь между историей партии и национальной историей значительно 
шире, чем прежде. Начиная с того, когда рабочий класс становится руко-
водящей силой государства, связь между историей партии и национальной 
историей приобретает качественно новую форму, их нельзя разделить друг 
от друга. Однако, из этого развития в определенном смысле можно и нужно 
сделать вывод и относительно прошлого. 
История партии представляет собой органическую составную часть 
истории венгерского народа. Ее место и роль в истории нашего народа 
нельзя просто оценить исходя из того, какой, например, в период тяжелого 
подполья была организационная сила и идеологическое влияние револю-
ционного рабочего движения. На основе многостороннего анализа фактов 
в разделе учебника истории партии, посвященном периоду фашистского 
режима Хорти, показывается, что между 1919 и 1945 гг. Коммунистическая 
Партия Венгрии была единственной партией в Венгрии, последовательно 
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боровшейся против фашизма, капиталистического гнета, империалистиче-
ской войны, за мир и социализм. Правда, в этот период наблюдавшиеся в 
генеральной политической линии партии главным образом левые ошибки 
— которые в это время были характерными для всего международного ком-
мунистического движения, — причиняли большой вред делу создания мас-
сового влияния партии. Однако, несмотря на эти ошибки, а также частые, 
тяжелые потери, которые понесла партия, Коммунистическая партия 
Венгрии — хотя и не всегда в одинаковой мере и с одинаковой силой — по 
мере своих возможностей всегда откликалась на наиболее жизненные во-
просы венгерской общественности. Понятно, что в результате культа лич-
ности и догматизма, а также ревизионистских извращений большинство 
наших историков раньше неправильно оценивало место и роль партии в 
истории данной эпохии. Но марксисты всегда знали, что партия, политика 
которой находится в согласованности с закономерностями развития обще-
ства, занимает особое место и роль в истории нации даже и в том случае, 
если ее организационная сила временно является небольшой. Ярким при-
мером этого служат организованные в условиях свирепствующего фашист-
ского террора успешные забастовки, массовая демонстрация 1-го сентября 
1930 года, в которой участвовало 100 тысяч человек, крупные забастовки 
рабочих строительной промышленности в 1933 и 1935 годах, успехи дви-
жения сопротивления. Когда коммунистическая партия разработала ло-
зунг независимой, демократической Венгрии и подняла идею объединения 
прогрессивных, миролюбивых, антифашистских сил страны, она тем самым 
осветила путь развития нашей родины, путь прогресса, хотя в течение не-
которого времени ее слова доходили лишь до небольшого числа людей. 
Итак, объективный анализ фактов показывает, что Коммунистическая 
партия Венгрии была фактором, влиявшим на всю венгерскую обществен-
ность в целом. Установление этого важно и потому, что иначе нельзя было 
бы объяснить, каким образом при наличии немногочисленных подпольных 
членов коммунистической партии в тяжелых условиях подполья, с самого 
момента освобождения страны могла создаться мощная, легальная комму-
нистическая партия, насчитывавшая за недолгое время сотни тысяч 
членов. 
Новым единым учебником истории партии рассматривается борьба 
партии не только в связи с историей рабочего движения, но и с историей 
прогрессивных народных движений. Естественно, что в центре труда стоит 
изображение истории революционной партии. Однако, естественно и то, 
что историю партии нельзя было бы понять без изучения анализа истории 
всех прогрессивных движений. Важным и актуальным вопросом политики 
партии и до настоящего времени оставалась союзническая политика. Никогда 
этот вопрос не вытеснялся на задний план при решении стоявших перед 
партией задач. Тактика, движение, развитие и способность к действию 
партии всегда в значительной степени определялись тем, какие другие про-
грессивные силы и движения существовали в стране, сумели ли комму-
нисты своими лозунгами овладеть сердцем и рукой этих сил. В подготов-
ляемом учебнике раскрываются взаимосвязи между развитием, силой, 
успехами и неудачами ее выступлений с одной стороны и существованием, 
деятельностью, силой и слабостью других прогрессивных, народных движе-
ний. Без раскрытия этих взаимосвязей нельзя было бы понять, почему Ком-
мунистическая партия Венгрии при наличии своих сравнительно слабых 
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организационных сил и вопреки тяжелым условиям борьбы время от вре-
мени сумела значительно повлиять на ход истории нации. 
Не маловажным вопросом является и взаимовлияние между развитием 
международного и венгерского рабочего движения. История венгерского 
рабочего движения является неотъемлемой частью истории международ-
ного рабочего движения. Решительное подчеркивание этого факта облег-
чает борьбу с разными националистическими взглядами, а также подъем 
значения пролетарского интернационализма. Великие события и личности 
международного рабочего движения всегда оказывали огромное влияние 
на венгерское рабочее движение. Маркс и Энгельс, Ленин и Либкнехт, 
октябрь 1917 г., лейпцигский процесс, борьба в Испании, разгром немецкого 
фашизма — лица и события, без соответствующей характеризации которых 
нельзя написать истории Венгерской коммунистической партии. Большое, 
непосредственное влияние оказывал на венгерское революционное рабочее 
движение и Коммунистический Интернационал, одним из отрядов, секцией 
которого являлась КПВ. 
Великой заслугой венгерского коммунистического движения явля-
ется то, что оно стояло у колыбели создания Коммунистического Интерна-
ционала: венгерские коммунисты всегда выполняли свои пролетарско-
интернационалистские обязанности. Это одновременно и национальная за-
слуга венгерского коммунистического движения. Великой заслугой Ком-
мунистического Интернационала является то, что в тяжелые годы подполья 
он предупреждал коммунистические партии не допускать ошибку националь-
ной замкнутости, обеспечивал последовательность движения. Успехи, а 
также возникавшие время от времени в деятельности партии ошибки не 
могут быть оценены иначе, чем в тесной связи с правильной оценкой дея-
тельности Коммунистического Интернационала. Коммунистический Интер-
национал и в международных отношениях был наиболее последовательным 
представителем тех течений и целей, которые мобилизовали огромные силы 
по всему миру против фашистской и военной опасности. 
Около 40—45 проц. нового учебника истории партии посвящаются 
анализу нашей истории после освобождения страны. Этому факту нами при-
дается большое принципиальное значение. Изучение народно-демократи-
ческого периода, историческая литература по народной демократии посте-
пенно получили права гражданства в отечественной историографии. Не под-
лежит сомнению, что важным фактором прежнего пренебрежения этим 
периодом была буржуазная лжеобъективность, ссылавшаяся на запретный 
столб исторической перспективы. Опубликованные недавно статьи и моно-
графии были шагом, вперед и в этом отношении. Однако, этого недостаточно. 
Одним из выводов, который мы должны сделать из тезисов XXII съезда КПСС, 
а также VIII съезда нашей партии является то, что нельзя объяснить зна-
чение ленинизма, как творческой идеологии в том случае, если история 
нашей партии будет и в дальнейшем анализирована нами, исходя только 
из опыта подполья и II мировой войны. Этот опыт, конечно, и в дальнейшем 
сохранит свое неоценимое значение, особенно в деле воспитания подраста-
ющего поколения, которое лично не приобрело этого опыта. Он имеет боль-
шое значение и в борьбе против пережитков различных буржуазных идеоло-
гий. Настоящий этап социалистического развития однако, требует, чтобы 
особенно при освещении нового исторического опыта наше внимание сосре-
доточивалось на опыте нашей партии в строительстве социализма, в уело-
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виях постоянного роста сил мировой социалистической системы и усили-
вающегося распада мировой системы империализма. 
Раздел нового учебника истории партии, посвященный этому периоду, 
прежде всего показывает две фазы развития социалистической революции, 
а также анализирует партийно-политическую борьбу за развертывание со-
циалистической революции и завоевание трудящихся масс и за осущест-
вление этих задач. При рассмотрении каждого политического шага авторы 
учебника стараются показать, какую позицию заняли в связи с ним различ-
ные политические группы и прослойки, так, например, при деятельности 
коалиционного правительства, по вопросу земельной реформы, в конце 
1945 года, в создавшемся после выборов положения, в период Левого блока, 
при национализации и т. д. Показ этой борьбы важен и потому, что только 
таким путем становится ясным, каким образом и в какой растущей мере 
поддерживали массы политику и цели коммунистической партии. Только 
таким образом можно показать, каким образом при осуществлении пра-
вильной политики партии возрос ее лагерь и по мере роста влияния комму-
нистической партии ускорялись темпы развития в целом. Объективное 
изображение истории этого периода требует и научного, партийного рас-
крытия корней и последствий контрреволюции 1956 года. Только таким 
путем возможна реальная оценка и понимание политической линии, 
стиля работы и результатов борьбы Венгерской Социалистической рабочей 
партии, которую она проводила начиная с 1957 года. 
Научность, полное осуществление принципов исторической объектив-
ности требуют, чтобы авторы для подтверждения своих высказываний опи-
рались на достоверные источники. Источники решают правильность того, 
что мы написали. Поэтому одной из важнейших задач было раскрытие всех 
материалов, показывающих — прямо или косвенно — роль Коммунисти-
ческой партии Венгрии. Дело в том, что немногочисленные документы, от-
разившие деятельость КПВ в начальный период, в большинстве своем про-
пали. Источники, разумеется, подвергались критическому анализу и авторы 
опирались лишь на те, которые достоверно, в соответствии с объективной 
действительностью отражают события. 
Наряду с материалами нашего архива, мы вели исследования и 
в других архивах страны. Авторы разрабатывают историю отдельных 
этапов истории партии с привлечением всех имеющихся в распоряжении доку-
ментов. В случаях, когда не имеется соответствующих документов или если 
имеющиеся документы не считаются удовлетворительными, используются 
воспоминания современников. Преодолены прежние, порочные методы 
использования документов, согласно которым использовались только доку-
менты, служившие доказательством готовых концепций, а в то же время 
пропускались противоречающие этим концепциям данные, то есть, подлинное 
содержание документов искажалось. 
Что касается принципиальных вопросов, в новом учебнике более под-
робно рассматривается путь формирования пролетариата в класс и в отличие 
от порой статического подхода старых материалов, в нем большое 
внимание уделяется показу процесса развития. При описании отдельных 
событий и принципиальных вопросов авторами больше учитывается принцип 
историчности — возможности данного периода, уровень развития между-
народного коммунистического движения в данный период. 
* 
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В вышесказанном кратко ознакомили читателей с основными чертами 
работ по подготовке нового учебника истории партии и с принципиальными 
вопросами, которые подлежали решению в ходе работы над книгой. Из 
четырнадцати глав книги лишь одна еще не написана. На основе опыта 
дискуссий по первым пяти главам учебника авторы приступили к подго-
товке окончательного текста. Надеемся, что работники Института истории 
партии — выполняя постановление партии — в ближищем времени передают 
читателям этот важный исторический труд, которого с большим интересом 
ожидают историки и преподаватели, члены партии и беспартийные. 
Г. ВАШШ 
COMPTE RENDU DE / . / I / / / . S 
Э. Андич: Союз Габсбургов и Романовых. Дипломатическая предистория 
царской интервенции 1849 года 
Изд. Венгерской Академии наук, Будапешт, 1961, 452 спр. 
Дипломатическая предистория, цар-
ской интервенции по ряду политических 
и историографических причин десятиле-
тиями ускользала от внимания венгерской 
историографии. Всего только в ссылках 
работ о войне за независимость Венгрии, 
а т акже некоторых небольших статьях 
(например, Д. Пазманди, Варшавское со-
глашение и предшествующие события, в 
двух «частях Мадьарорсаг» 26—28 июня 1914 
г.) содержатся отдельные замечания относи-
тельно моментов более ранних австро-
русских связей, которые касались Венгрии. 
Тема не разработана детально и советской 
историографией, хотя и имеются ценные 
труды, давшие оценку царской интервен-
ции и даже бегло коснувшиеся основной 
проблемы предистории интервенции. (Что 
касается последнего, см. А. Молок, Ц а р -
ская Россия и июльская революция 1830 г. 
«Литературное наследство, 29—30, М. 1937, 
стр. 760.) Монография Эржэбет Андич, 
таким образом, имеет важное, пионерское 
значение и с точки зрения подбора темы. 
Первые две вводные главы работы по-
священы истории союзных связей Габс-
бургов и Романовых в период 1815—1848 
гг. Созданием новой коалиции феодально-
абсолутистических монархий начался целый 
период вооруженных интервенций против 
революционных и национально-освободи-
тельных движений. Особенно укрепился 
Священный Союз после французской и 
бельгийской революций 1830 г., а т а к ж е 
польского восстания. Автор указывает, 
что в создании возобновленной коалиции 
инициатива принадлежала австрийской 
стороне. Усилия Габсбургов поощрялись 
не только их политикой по отношению к 
Германии и Италии, но и их интересами в 
Венгрии. Шаги Меттерннха встретили бла-
гоприятный прием у Н и к о л а я I, который 
нуждался в союзе с Австрией (и Пруссией) 
для сохранения своей самодержавной вла-
сти. Результатами взаимных сближений 
были встречи императоров в Мюнхенгретце 
и Берлине, правильнее, заключенные при 
этом соглашения. Э. Андич с полным пра-
вом спитает, что венгерская историография 
не уделяла должного внимания этим важ-
ным соглашениям, несмотря на то, что со-
бытия в Мюнхенгретце и Берлине явля -
лись прелюдиями царской интервенции 
1848—1849 гг. В ходе переговоров между 
обеими династиями неоднократно возникал 
вопрос о мятежной Венгрии. Впервые в 
этой монографии указывается на то, что 
наша страна еще в тридцатых годах была 
близка к вооруженной царской интервен-
ции: в 1837 году, в обмене нотами между 
Меттернихом и санкт-петербургским пра-
вительством уже возникла идея военной 
помощи со стороны царской империи. 
В следующих двух главах монографии 
рассматриваются связи между Габсбур-
гами и Романовыми в период развертыва-
ния и начала революций — до осени 1848 
года. Санкт-петербургское правительство 
было встревожено уже началом революции 
во Франции, однако, события в Австрии и 
Венгрии прямо вызвали у него чувства ро-
ковой опасности. Перед лицом победо-
носно рзвивавшихся революционых дви-
жений царизм и его союзники временно 
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отказались от вооруженной интервенции. 
Николай I занял выжидательную позицию. 
Весной 1848 года русские правительствен-
ные органы иностранных дел подчерки-
вали свой «строгий нейтралитет» в отноше-
нии европейских событий и под покровом 
этого заявления деятельно поддерживали 
реакционные силы, готовясь к интервен-
ции. Против движений в Италии царь до 
конца оказывал династии Габсбургов 
большую политическую помощь. Невзирая 
на разногласия в области религии царское 
правительство расчищало дорогу перед 
восстановлением светской власти папы 
Пия IX. 
Находящаяся под угрозой револю-
ций европейская реакция возлагала все 
свои надежды на российское самодержа-
вие. Автор монографии показывает рядом 
фактов, каким образом австрийские и вен-
герские аристократические сторонники аб-
солютизма стали в это время привержен-
цами «русской партии». 
Царские дипломаты в течение 1848 года 
с пристальным вниманием следили за со-
бытиями в Венгрии. О венгерской револю-
ции царский посланник доложил тоном 
величайшей тревоги. В деятельности пра-
вительства Баттяни, однако, царский по-
сланник отметил некоторые моменты, бла-
гоприятные с точки зрения царизма: от-
клонение идеи восстановления самостоя-
тельной Польши, а т акже революционных 
движений румынских княжеств. Высту-
пление Еллачича вначале рассматривалось 
царем как южно-славянское национально-
освободительное движение, а именно по-
этому и оценивалось враждебно. Только 
после того, как выяснилось, что шаги бана 
Хорватии диктовались габсбургской кама-
рильей, царское правительство изменило 
свои взгляды. Начиная с июня 1848 года 
царская дипломатия стала прославлять 
бунтовщика. Хорватское движение явля-
ется ярким доказательством того, что ца-
ризм — вопреки закоренелым взглядам 
венгерской историографической литера-
туры — не поддерживал национально-осво-
бодительной борьбы славян Австрии и 
Венгрии и оказанная им помощь высту-
плениям Еллачича , вытекала не из пан-
славистских соображений. Из современ-
ных дипломатических документов вообще 
становится ясным, что в этот период ца-
ризму была н у ж н а сильная Австрия. 
Русское самодержавие, заверив всех о 
своем миролюбии, к лету 1848 году успело 
поставить 420 тыс. человек в боевую готов-
ностьи мобилизовать дальнейшие 100 тысяч 
человек. В конце 1848 года, когда после 
подавления венского восстания контрре-
волюция одержала победу в Австрии, и 
тесные союзные связи между обеими дина-
стиями восстановились, Габсбурги немед-
ленно приступили к разведке фактических 
намерений императора относительно оказы-
ваемой им помощи. На осведомление авст-
рийского правительства поступил ответ 
царского правительства о готовности дей-
ствовать. План призыва царя на помощь 
был тесно связан с готовившейся против 
Венгрии вооруженной кампании. Автор 
подчеркивает, что просьба о помощи была 
высказана в такой период, когда польские 
беженцы еще не играли какой-либо роли 
и еще не вырисовывались очертания За-
явления о Независимости. Этот факт сам 
по себе опровергает взгляд о том, что и 
просьба о помощи и интервенция главным 
образом вытекали из вышеуказанных двух 
обстоятельств. 
Практическое осуществление интервен-
ции однако встречалось с трудностями. 
Австрийское правительство стремилось до-
биться у Н и к о л а я 1 спонтанной помощи, 
чтобы, в случае дипломатических ослож-
нений сложить с себя ответственность. 
Царь однако, настаивал на том, чтобы 
Габсбургский император обратился к нему 
за помощью в официальной форме. В на-
чале 1849 года царь ставил все более и 
более т я ж е л ы е условия. Д л я австрий-
ского правительства, однако, помощь ста-
новилась все более срочной и оно все более 
настойчиво обращалось к Санкт-Петер-
бургу. Отчасти в результате победоносной 
весенней кампании венгерских гонведских 
войск, начавшейся в апреле 1849 года, от-
части же положительного внешнеполити-
ческого отклика на вторжение на терри-
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торию Трансильвании немногочисленных 
царских войск в начале этого же года с 
обеих сторон были преодолены препят-
ствия интервенции большого масштаба. 
1 мая 1849 года Франц Иосиф собственно-
ручным письмом просил Николая I ока-
зать ему вооруженную помощь. Меттер-
них сыграл даже после своего падения 
оживленную политическую роль и значи-
тельно содействовал осуществлению контр-
революционной интервент! против Вен-
грии. 
В главе «Причины царской интервенции» 
детально рассматривается тот довольно 
распространенный в венгерской историо-
графии и общественном мнении взгляд, 
будто бы причиной царской интервенции 
прежде всего послужило участие поль-
ских эмигрантов и создание Заявления о 
Независимости. Без того, чтобы оспари-
вать выдающееся европейское значение 
польских эмигрантов и вообще польского 
вопроса, а т а к ж е тактическую неактуал-
ность Заявления о Независимости, автор 
убедительно доказывает, что интервенция 
имела бы место и без этих важных мо-
ментов. 
Наконец, две главы монографии посвя-
щены европейскому отклику на интервен-
цию. Освещается тот факт, что политика 
«невмешательства» английского либераль-
ного правительства в самом деле сыграла 
наруку палачам революции. Против офи-
циальной Англии чартисты — молодой 
английский рабочий класс — встали на 
сторону венгерской революции. Перешед-
шая в лагерь реакции французская круп-
ная буржуазия также поощряла царизм. 
В обмен на дипломатическое признание 
французской республики французское пра-
вительство отказалось от протеста против 
интервенции в Венгрии. Особое внимание 
уделяется автором монографии позициям 
прогрессивной России, т. н. «другой Рос-
сии». Наряду с выступлениями русских 
революционных демократов на стороне 
Венгрии в работе подробно рассматрива-
ются все проявления симпатии со стороны 
солдат — участников кампании против 
Венгрии и подчеркивается, что между ари-
стократическими стремлениями Николая I 
и настроениями царской армии в 1848— 
1849 годах не было согласованности. Что 
ж е касается развернувшегося во второй 
половине 19 и начале 20 века российского 
революционного движения, то клеймле-
ние царской интервенции против Венгрии 
стало традицией. 
Построенная с исключительной ясно-
стью и написанная до конца живым, ярким 
языком работа полностью обосновывается 
сборником документов, опубликованным в 
приложении. Опубликованные на подлин-
ном языке документы аннотируются срав-
нительно подробными резюме. Сисок до-
кументов на французском языке облегчает 
иностранным исследователям использо-
вание сборника документов. В приложе-
нии даются многочисленные, до настоя-
щего времени только мало известные или 
совсем неизвестные данные, представля-
ющие интерес не только для данной узкой 
темы, но и для истории венгерской общест-
венности и развития национального во-
проса. 
В тщательной редакции опубликован-
ного документального материала большую 
заслугу имеет д-р. Вильмош Белаи. 
В качестве недостатка публикации сле-
дует отметить многочисленные неточности 
в орфографии чехословацких и польских 
личных имен и наименований местностей. 
Одной из особенно важных с идейной 
точки зрения заслуг книги, богатой и част-
ными научными результатами, и много-
сторонне разоблачающей интервенции, яв-
ляется то, что она ярко освещает ту по-
стыдную роль, которая наряду с дина-
стией Романовых принадлежала Габсбур-
гам в осуществлении царской интервенции. 
В р я д ли можно было бы дать более достой-
ный ответ некоторым реакционным запад-
ным историкам, которые в целях, далеких 
от науки, до наших дней оправдывают и 
идеализируют габсбургский абсолютизм. 
И не в последнюю очередь именно поэтому 
мы считаем монографию Эржебет Андич 
столь актуальной и поучительной. 
И . Д О Л М А Н Ь О Ш 
4й() Compte rendu rie livres 
E. Sik : Histoire de l'Afrique Noire. Tome I. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961. 406 p. 29 t. 5 c. 
L'importance de l'ouvrage dans l'africa-
nisme. — Après la seconde guerre mondiale, 
commença à se manifester le processus de 
désagrégation du système colonial. A la 
suite des guerres de libération nationales, 
dues aux conditions internationales favo-
rables, lorsque les puissances colonisatrices 
se virent en passe d 'être refoulées d'Asie, 
elles portèrent une attention accrue à l'Afri-
que. En 1948, le «Daily Mail» parlai t encore 
de l 'Afrique comme d'un lieu de grandes 
possibilités, sinon comme celui d ' u n e der-
nière cbance; quelques années plus t a rd on 
dit sans détour que, pour l 'Europe occiden-
tale l 'Afrique revêt une importance immense 
.tellement que les intérêts européens ne 
sauraient y renoncer. (G. A. Gedat: Europas 
Zukunf t liegt in Afr ika. Stuttgart , 1954. 56 p.) 
Cependant, le système colonial approchai t 
de sa f in même en Afrique. Les impérialistes 
eurent beau appliquer les anciennes et les 
nouvelles méthodes de colonisation, ils ne 
sont plus à même d'entraver la marche his-
torique de la just ice dans cette Afr ique qui 
é ta i t une citadelle du système colonial et 
don t on voulait faire une base pol i t ique de 
guerre froide de 1' O.T. A. N. La pénurie due 
au pillage colonial — «asinamali» «nous 
n 'avons pas d'argent» — le mépris de toute 
dignité humaine — «sisi w a n y a m a tu»: 
«ils nous t ra i tent en animaux» — avaient 
f ini par inciter les peuples africains à un 
combat sans merci. Le soutien de l 'opinion 
publique progressiste des pays impérialistes, 
l 'aide fournie par les anciens pays coloniaux 
libérés, mais plus encore l 'assistance incon-
ditionnée et conséquente donnée pa r le camp 
socialiste sur les plans moral, poli t ique et 
économique augmentent jusqu'à l'invincibi-
lité la fermeté des peuples africains. Les justes 
lu t tes menées par l 'Afrique se virent appuyées 
par l'idéologie la plus efficace, la science du 
socialisme, réalisant le voeu exprimé par le 
I I e Congrès des Écrivains et Art is tes noirs: 
« . . . que les historiens d'origine afr icaine ou 
d 'au t re origine soient poussés à se consacrer 
à une é tude scientifique de l'histoire af in de 
révéler la vérité en ce qui concerne l ' appor t 
de leurs peuples et l ' appo r t de l 'Africain à 
l 'Histoire». (Présence Africaine, 1959. février-
mai. p. 399.) 
L 'ouvrage du professeur Sik s'avère d ' u n e 
importance fondamentale tant dans le 
domaine scientifique que sur le plan polit ique. 
Ce vas te ouvrage, prévu en trois tomes, est 
fondé sur une analyse approfondie des sour-
ces, par un sens précis de l 'estimation cr i t ique 
d' innombrables monographies dont la ma jeu re 
part ie sont d'une valeur douteuse; issu de 
recherches poursuivies pendan t toute une vie, 
il réussi t à dresser un tableau authent ique 
de l 'évolution historique de l'Afrique Noire et , 
tout en formant un t r a i t d'union entre les 
t r a v a u x effectués p e n d a n t des générations, 
il est aussi un point de dépar t pour les recher-
ches auxquelles se l ivreront les nouvelles 
générations. La présentat ion de la vér i té 
historique, s'avère ê t re aussi un acte de 
poli t ique qui porte loin, car son effe t de 
façonnement de la conscience s'exercera t a n t 
sur l 'opinion publique du monde que sur 
celle de l'Afrique. 
P a r u en 1961, le premier tome — tou t en 
donnan t une idée de ce que sera l 'ouvrage 
entier — n'embrasse l 'histoire de l 'Afr ique 
Noire que jusqu'à 1900; le IIe et le I I I e 
tomes traiteront de la période qui va j u s q u ' au 
déclenchement de la seconde guerre mondiale, 
puis de l'époque qui va de la seconde guerre 
mondiale jusqu'à nos jours . L' introduction 
à l 'ouvrage motive la nécessité d'un tel livre 
consacré spécialement à l'Afrique Noire, elle 
explique l ' importance scientifique et poli-
t ique de la question e t , après avoir r e fu té 
les méthodes erronnées d'étude jusqu 'a lors 
en usage, elle précise la méthode convenable 
à appliquer; elle expose le système de divi-
sion chronologique et définit les pr incipaux 
points de vue qui présidèrent à l 'est imation 
des sources. L'ouvrage proprement di t est 
précédé d'une bibliographie générale des 
monographies et des documents; l 'exposé 
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des différentes époques est accompagné de 
l 'énumération des ouvrages et des sources 
d'ordre général, tandis que celui des diffé-
rentes périodes se voit étayé par une nomen-
clature exhaustive des monographies et des 
sources détaillées. Cette soigneuse étude est 
donc susceptible de satisfaire aussi bien les 
exigences scientifiques du chercheur que 
celles du lecteur simplement intéressé par les 
nouvelles acquisitions de cette science. Les 
tableaux et les cartes donnent une bonne vue 
d'ensemble. La belle présentation du livre et 
l 'originalité de sa jacquet te sont dignes de 
son contenu. 
L'Afrique Noire dans l'espace. — Depuis 
la Conférence des Éta t s africains indépen-
dants réunie à Accra en 1958, les efforts des 
peuples africains visant à leur unité ne 
cessent d'illustrer le fait que les puissances 
colonisatrices ne sont plus en mesure de 
dresser les unes contre les autres les popula-
tions arabes et nègres de l 'Afrique; en effet, 
le Sahara ne constitue plus une zone de sépa-
ration, mais plutôt un point de jonction. 
Cette aff irmation renvoie à ce que, physique-
ment et politiquement, il existe deux Afriques: 
au nord du Sahara, se situe l 'Afrique arabe, 
tandis qu 'au sud s'étend l 'Afrique Noire. 
Malgré sa situation particulière, une incer-
t i tude règne quant à la dénomination et la 
délimitation de cette dernière. Sous le nom 
d'Afrique Noire, le professeur Sik groupe les 
pays du continent qui s 'étendent au sud du 
20e degré de lat i tude Nord, y compris 
Madagascar. En dépit de différences for t 
notables de ses diverses régions, le passé 
historique de ce territoire présente des 
caractéristiques communes susceptibles de mo-
tiver qu'on l 'étudié dans son ensemble. Cepen-
dant , et tout en met tan t l 'accent sur l ' impor-
tance décisive de l 'homogénéité historique 
du territoire, le bienfondé de sa dénomination 
n'en reste pas moins discutable; l 'auteur en 
fai t d'ailleurs é ta t . A notre avis, la dénomina-
tion d'Afrique au delà du Sahara ne serait 
pas mieux fondé. Les dénominations tradi-
tionnelles, même si on leur donne une inter-
préta t ion précise différant de l 'ancienne, 
n 'en souffrent pas moins des mêmes erreurs. 
Afin d'assurer une unanimité scientifique 
incontestable sous ce rapport , on pour ra i t 
imaginer une dénomination nouvelle. 
Les deux unités régionales de l 'Afr ique 
qui, longtemps, connuren t un développe-
ment indépendant l 'un de l 'autre, sont, con-
fo rmément aux délimitations faites par 
l ' au teur : la région septentrionale, l 'Afr ique 
méditerannéenne, et la région méridionale, 
l 'Afr ique mésotropique: la Mésotropie. L 'Af-
rique Noire est, donc, identique à la Méso-
tropie. 
L'Afrique Noire dans le temps. — Bien 
qu 'un africaniste f rançais enthousiaste se 
f u t proposé, il y a dé jà dix ans, d ' a t t i r e r 
l ' a t t en t ion sur le monde longtemps méconnu 
des noirs (E. Guernier: L 'appor t de l 'Afr ique 
à la pensée humaine. Paris, 1952. 230 p.) 
c 'est à jus te titre que le Congrès des Écrivains 
et Art is tes noirs réuni en 1959 se pla igni t 
de ce que « . . . les h i s t o r i ens . . . non-africains 
ont pour la plupart délibérément ignoré, 
ou . . . ils ont déprécié l 'histoire et l ' appor t 
des Africains. . .» (Op. cit . p. 399.). Le slogan 
que les historiens des colonisateurs ne cessent 
de répéter à tout propos c'est que l 'histoire de 
l 'Afr ique comme telle n 'existe pas; ce qu 'on 
pour ra i t appeler histoire ne se r appor t e 
qu 'à l 'activité des colonisateurs. L 'année du 
Congrès susmentionné v i t paraître en alle-
mapd un ouvrage d 'histoire relatif à l 'Afr ique; 
son au teur ne se gène pas d'affirmer que les 
noirs ne possèdent pas de passé historique, 
que l 'histoire ne commença en Afrique que 
par influence extérieure, à la suite des con-
tacts qu'elle eut avec le monde des blancs. 
( 0 . Zierer: Geschichte Afrikas I. München. 
1959. pp . 300. 309.). 
Le professeur Sik r e fu te une fois pour 
toute cet te théorie antiscientifique qui ne 
vise qu ' à justifier la colonisation. Il démontre 
qu 'encore qu'on puisse parler de l 'histoire 
de l 'Afr ique Noire comme celle d'une un i t é 
régionale, il reste que malgré un isolement 
considérable et des sources éparses d ' u n e 
valeur historique douteuse, dès avan t la 
pénét ra t ion des Européens — première 
période de l'histoire de l 'Afrique Noire — on 
est à même de suivre le sort de certains É t a t s , 
et cela en premier lieu au Soudan, en Éthiopie 
et dans la région du Congo. L'invasion des 
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Européens mit progressivement f i n à l'iso-
lement relatif de l 'Afrique Noire; ses peuples 
ne furent point pour autant des objets 
impuissants de cette évolution historique; 
malgré leur s i tuat ion défavorable, ils y parti-
cipèrent act ivement. 
Caractérisé par des antagonismes com-
plexes devenus de plus en plus accentués 
entre les occupants étrangers et la population 
autochtone — antagonismes var ian t selon les 
territoires, l 'histoire de l 'Afrique Noire depuis 
le XVI e siècle, fa i t partie in tégrante de 
l'histoire universelle et, de ce fai t , ses époques 
coïncident avec les différentes é tapes de la 
venue du capitalisme, de son évolution en 
système mondial, puis de sa crise générale. 
L'époque de l 'accumulation pr imit ive du 
capital — dans les XVI e et XVI I e siècles — 
coïncidait en Afrique avec la phase de la 
t ra i te des esclaves; ce fut la seconde période 
de l'histoire de l 'Afrique Noire. La troisième 
grande période renferme, parallèlement à 
l'évolution du capitalisme classique, de son 
passage à l 'impérialisme, et en interaction 
avec ceux-ci, la période de l 'exploitation de 
l 'intérieur du continent, l 'occupation de tout 
son territoire et son partage en t re les puis-
sances colonisatrices. La quatr ième période, 
au début du X X e siècle, se subdivise en trois 
phases: celle du processus achevé de la colo-
nisation en Afr ique Noire, puis la naissance 
des mouvements nationaux d'indépendence 
surgis à la suite de la victoire de la Grande 
Révolution Socialiste d'Octobre, et , finalement 
la désagrégation du système colonial survenue 
après la deuxième guerre mondiale. La cin-
quième période de l'histoire de l 'Afr ique Noire 
débute par la reconquête de l ' indépendance. 
Le premier tome de l 'ouvrage du profes-
seur Sik expose les trois premières époques 
de l'histoire de l 'Afrique Noire. E n confor-
mité avec ses deux points de vue fondamen-
taux , l'exposé de la première époque va d'une 
par t , de la période des temps les plus anciens 
jusqu 'au XV e siècle, et d ' au t re par t , elle 
embrasse la période de la découverte du con-
t inent et sur des premières tenta t ives de 
conquête. Dans la période suivante, la péné-
trat ion portugaise fu t considérable; tout un 
chapitre est consacré aux caractéristiques de 
la colonisation portugaise. Toute cette période 
est assombrie par les horreurs de la t ra i te des 
esclaves. A cette époque le Congo, l 'É th iopie 
et Madagascar réussissaient encore à sauve-
garder leur indépendance, mais les Hollandais 
me t ta ien t déjà pied en Afrique du Sud. 
La troisième et la quatrième par t ies du 
l ivre sont consacrées à la troisième époque: 
la première s ' identifie à la phase du capi ta-
lisme classique, la seconde à la période du 
passage à l ' impérialisme. L'auteur mont re 
que la force motrice de la lutte dirigée contre 
la t ra i te des esclaves étai t , à cette époque, le 
capitalisme — et, a v a n t tout, le capitalisme 
anglais qui était alors le plus évolué — dont 
les intérêts se camouflaient sous l 'hypocrisie 
de l 'humanisme. Encore que presque tous les 
peuples africains se soient désespérément 
défendus contre les colonisateurs —- sur tout 
les Asantis, les peuplades d'Afrique du Sud, 
les Malgaches et les Soudanais — l 'Éthiopie 
res ta finalement seule à conserver son indé-
pendance. Dans le dernier tiers du X I X e 
siècle, les antagonismes entre les colonisateurs 
é ta ien t encore tels qu'ils pouvaient être 
conciliés par des conventions (Conférence 
du Congo, à Rerlin); mais à la f in du siècle, 
la guerre Anglo-Boer indiqua qu 'ava i t 
commencé l'ère des guerres impérialistes pour 
un nouveau partage du monde. 
A la différence des monographies publiées 
j u squ ' à présent, la méthode par laquelle le 
professeur Sik expose l'histoire de l 'Afrique 
Noire s'avère entièrement nouvelle. Blâmant 
t o u t aussi bien ceux qui identifient l 'histoire 
de l 'Afrique Noire à celle de sa colonisation 
que ceux qui la t r a i t en t comme des unités 
de l'empire colonial, même s'ils procèdent 
de l'assimilation de l'histoire des pays et des 
peuples d'Afrique, il en arrive à conclure 
que l'histoire de l 'Afrique Noire est fai te 
d ' u n e manière ne t tement différenciée, de 
l 'histoire des différents pays et peuples 
africains et de l 'histoire des différentes unités 
régionales, aussi bien que de l 'activité des 
puissances colonisatrices et des luttes qu'elles 
se livrèrent; cette histoire suit donc les diffé-
rentes connexités territoriales en conformité, 
avec les conditions historiques toujours 
changeantes. 
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Dans la première époque de l 'histoire de 
l 'Afrique Noire, l ' au teur distingue cinq unités 
régionales: le pays des Bantous, celui des 
Soudanais, celui des Hamito-Sémites et ceux 
des peuples Khoi-Saan et des Malais-polyné-
siens. Pour la seconde époque, l 'exposé traite, 
en part ie, des régions côtières et des îles 
conquises par les Européens, et pour l 'autre 
partie, des territoires de l'intérieur encore 
épargnés par la pénétrat ion étrangère. Les 
premiers furent: le rivage occidental, la région 
côtière du Congo-Angola, les contrées Mari-
times de l 'Afrique du Sud, les rives sud-orien-
tales et orientales: l 'Éthiopie et Madagascar. 
Les derniers furent : les pays soudanais, les 
É ta t s de l 'Afrique Occidentale, les É ta t s 
Wahouma et les autres peuples et pays des 
territoires intérieurs. La troisième époque 
embrasse l'histoire du partage de l 'Afrique 
Noire entre les puissances colonisatrices: 
pour cette raison, l ' auteur distingue les unités 
régionales suivantes: Afrique occidentale, 
Afrique orientale, Afrique equatoriale, 
Afrique du Sud, Soudan oriental, Ethiopie et 
Madagascar. 
Aujourd'hui , af in de camoufler et de 
garantir sa domination de classe, la bourgeoi-
sie africaine conteste l'existence de la lutte 
de classe et crée une variante africaine de la 
théorie de l'équilibre social. Cette théorie, 
réflet difforme de l 'unité d'intérêts au sein 
de la société africaine hostile à la colonisation 
et généralisé à tort sur la base des vestiges 
tr ibaux, nie l 'évolution, défigure la réalité 
et fai t l 'effet d 'un frein dans la lu t te de 
l 'Afrique pour son indépendance. 
Absurde en soi, cet te théorie s 'anéanti t 
dès qu'on se met à esquisser l'évolution de la 
société africaine. Le professeur Sik démontre 
que la désagrégation de la communauté pri-
mitive et le développement de la société de 
classe en Afrique Noire se présentèrent dès la 
première période de son histoire; et, au cours 
des périodes ultérieures, les sociétés esclava-
giste, féodale et même bourgeoise se déve-
loppèrent — encore que d'une manière 
inégale — sur des territoires de plus en plus 
vastes. Les caractéristiques générales de 
l 'évolution en Afrique coïncident avec les 
lois universelles qui sont valables aussi bien 
en Europe qu'ailleurs. Le mobile de l 'évolu-
t ion, le heurt des antagonismes — d u fa i t 
des rappor ts existants entre les antagonismes 
intér ieurs et extérieurs variant au gré des 
périodes et des régions — créèrent u n pro-
cessus historique qui f u t particulier à l 'Af-
r ique . L'analyse de l 'évolution historique de 
l 'Afr ique Noire — compte tenu du lieu, du 
t e m p s et des circonstances — porte u n coup 
écrasant à la théorie antiscientifique et poli-
t i quement néfaste de la millénaire démocra t ie 
parlementaire africaine, et à celle du «véri-
tab le socialisme» afr icain évoqué si souvent 
de nos jours. 
Personne n'ignore quelle fut la mielleuse 
c ruau té des colonisateurs. Le professeur Sik 
n ' a rgumente jamais de manière à se servir 
de certains exemples abstraits de leur con-
t e x t e historiques et particulièrement suscep-
tibles de provoquer u n effet sentimental; il 
ne cesse jamais de les rat tacher aux in t é rê t s 
matériels , changeants dans leur manifestat ion 
historique, mais stabiles dans leur essence — 
les in térê ts du capitalisme en développement. 
Le système capitaliste doit son existence à la 
m o r t de dizaines de millions d'esclaves qui 
f u r e n t déportés. L'affranchissement des es-
claves fu t dû à la révolution industrielle et 
non pas à l 'humanisme. A la deuxième 
époque de l'histoire de l'Afrique Noire, la 
course au profit en t ra îna une destruct ion 
s tupéf ian te des forces productrices, un amoin-
drissement inquiétant de la production et une 
s tagnat ion ahurissante de l'évolution. Com-
bien est hypocrite cet te historiographie 
bourgeoise qui p ré tenda i t que c 'é ta i t la 
conscience publique en France et en Angleterre 
éveillée, au cours du X I X e siècle, qui f u t 
à l 'origine de l'idée que la légitimité morale 
du colonialisme ne se justifierait qu ' au cas 
où il s 'avérerait que celui-ci est profitable au 
peuple se trouvant en é ta t de dépendance. 
(F. J . Pedler: West Afr ica. New-York, 1951. 
p. 118.) A la suite «de l 'éveil de la conscience 
publique» en Europe, la troisième époque de 
l 'histoire de l 'Afrique Noire connut «la 
faveur» grâce à laquelle tous ses peuples se 
t rouvèren t enfin en é t a t de dépendance et 
connuren t les cruels rappor ts d'une exploi-
ta t ion effrénée. Cependant , cette s i tuat ion 
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conduisit à l 'aggravation des antagonismes 
extérieurs au sein de la société africaine et 
les peuples approchèrent de la cohésion rela-
t ive des antagonismes internes, et ainsi aux 
prémisses de la libération. 
L'antagonisme entre colonisateurs et 
peuple colonisé n 'es t ailleurs q u ' u n des as-
pects des complexes antagonismes caracté-
ristiques de l 'Afr ique. La représentat ion des 
confli ts entre les puissances conquérantes 
toujours avides de se disputer «la légitimité 
morale du colonialisme», la description variée, 
détaillée et lucide de l'ensemble temporaire-
m e n t indépendant de ces contradictions, 
témoignent de la pa r t de l 'auteur d 'une com-
pétence exceptionnelle en matière d'estima-
t ion des relations internationales. 
L'ouvrage et l'Afrique Noire. — «Mayibuye 
Afrika !»: «Reviens, Afrique b>. Depuis l'appel 
lancé en 1958 à Accra par la première réunion 
de la Conférence des Peuples africains, toute 
la Mésotropie re ten t i t de ce m o t d'ordre. 
L'irréductibilité de la conscience et la fer-
meté de ces peuples s'avérènt être des garan-
ties décisives q u a n t au succès de leur lutte 
pour le retour de l'Afrique, pour l'indépen-
dance. A cet effe t , le IIe Congrès, dé jà men-
tionné, des Écrivains et Artistes noirs «. . .re-
commande. . . d 'avoir à instaurer une grande 
activité de recherches concernant le passé 
historique de l 'Afrique, basées sur des docu-
ments où découlant d'autres sources en vue 
d'instruire les gens de notre peuple sur 
l'égalité vis-à-vis des autres êtres h u m a i n s . . . » 
(Op. cit. p. 399.) 
L'ouvrage d u professeur Sik témoigne 
combien est just i f iée cette revendication des 
peuples de l 'Afr ique Noire q u a n t à l'égalité 
avec les autres peuples. Leur passé illustre 
qu'i ls ne sont aucunement inférieurs aux 
au t res peuples. Dans ce passé, on t rouve éga-
lement des phénomènes repréhensibles, ceux-
ci é t a n t observables p a r t o u t ailleurs au monde. 
Ainsi, dans la chasse aux esclaves, il f u t 
des chefs de tribus — voire des groupes 
entiers—qui souvent fu ren t des auxiliaires 
des blancs. Mais les t rai ts dont les noirs 
d 'Afr ique peuvent à jus te titre ê t re f iers 
sont bien plu nombreux: leur ancestral art 
populaire, leurs bri l lants centres de cul ture 
d ' a n t a n , leur impor tan t s anciens É t a t s fac-
t eu r s de progrès. Dégagée des calomnies des 
colonisateurs, la connaissance des t rad i t ions 
des guerres de l ibérat ion se révèle ê t re une 
impor tan te source d'énergie pour l 'Afr ique 
m e n a n t une lut te toujours plus eff icace 
pour son indépendance. Il n'est aucun peuple 
d 'Afr ique Noire qui manquerait de telles 
t radi t ions . Les plus eminents représentants 
des efforts visant à l 'un i té africaine possèdent 
les exemples offerts par ces héros profon-
d é m e n t unis au peuple , que furent J inga 
Band i , Samory, le Mahdi où le négus Menelik. 
L'oeuvre du professeur Sik est un digne 
hommage de la science socialiste aux peuples 
de Mésotropie. Son importance ne se t rouve 
nul lement amoindrie du fait qu'il s 'est t rouvé 
u n censeur (H. Brunschwig: Revue Histo-
r ique , janvier-mars 1962. p. 197.) pour repro-
cher à l 'auteur — fidèle à sa pensée mar-
x is te —- de n'avoir mis à profit que des don-
nées qui, illustrant l 'exploitation capital is te 
européenne des peuples noirs, entraient dans 
les cadres de son idéologie. Cette cri t ique 
d ' u n e part, et l 'écho de plus en plus é tendu 
de cet ouvrage en Mésotropie, d ' au t re par t , 
témoignent de ce que l 'auteur est allé au 
coeur du problème, qu' i l a révélé la vérité. 
K . B O R S Á N Y I 
A. J. P. Taylor : Die Ursf 
Gütersloh (Sigbert 
Das unter d e m Titel »Die Ursprünge des 
zweiten Weltkrieges« vor kurzem erschienene 
Buch des auch in Ungarn wohlbekannten 
Oxforder Universitätsprofessors A. J . P. 
Taylor hat mi t Recht die Aufmerksamkeit 
rünge des zweiten Weltkrieges 
Mohn Verlag) 1962 
der internationalen wissenschaftlichen Kreise 
e r regt . Ja , die Konzept ion und bes t immte 
Teilbehauptungen des Buches haben , wie 
die Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 
13. und 14. Oktober 1962 zeigen, ein so weit-
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reichendes Interesse ausgelöst, daß es ein-
zelne Historiker für notwendig hielten, die 
eben erst beginnende Diskussion auch auf 
die Spalten der Presse auszudehnen. Die Lei-
denschaftlichkeit , ja stellenweise der im 
wissenschaftlichen Meinungsstreit ungewohnt 
ironische und grobe Ton der letzten Stellung-
nahmen scheint zu bestätigen, daß im Hinter -
grund der dargelegten S tandpunkte aktuelle 
politische Interessen und Anschauungen auf-
einanderstoßen, die über die Differenzen in 
den historisch-fachlichen Anschauungen hin-
ausgehen. 
Professor Taylors Buch ha t auch u n t e r 
den ungarischen Historikern großes Interesse 
und rege Diskussionen ausgelöst, wie dies 
zwei Umstände auch durchaus erklärlich 
machen. Zum einen, weil sich Taylors Arbeit 
das ungewöhnlich hohe Ziel setzt, durch 
Erforschung der internationalen Kräfte zwi-
schen den beiden Weltkriegen Licht in die 
Gründe für den Ausbruch des zweiten Welt-
krieges zu bringen. Seine Arbeit will An t -
wort auf die großen Probleme geben, 
deren Kenntnis die wissenschaftliche 
Forschung — trotz vieler Einzelstudien 
noch in vieler Hinsicht verändern und ver-
feinern kann. Die Arbeit greift die Geschichte 
eines Zeitabschnittes auf, dessen pr imäre 
Quellen — nach Taylor — heute noch überaus 
lückenhaft sind. Da die theoretischen u n d 
technischen Schwierigkeiten eines derar t 
großen Unternehmens bekann t sind, sahen 
auch die ungarischen Historiker dem Er -
scheinen des Werkes, das eine Synthese bieten 
will, mit verständlicher Erwartung u n d 
gespannter Neugierde entgegen. Der andere 
Grund fü r die außergewöhnliche Wirkung 
des Buches liegt in der überraschenden 
»Neuartigkeit« seiner zeitbewertenden Kon-
zeptionen, im besonderen Blickpunkt, aus 
dem es die politischen Gestalten und Ereig-
nisse beurteilt . 
Jene Teile der Arbeit, die vor allem dis-
kutiert wurden und den heftigsten Wider-
s tand auslösten, sind die Darlegungen über 
die nationalsozialistische Epoche und über 
Hitlers Person und Politik. Dem Buch zu-
folge könnte man die Auffassung des Autors 
über die Epoche zwischen den beiden Welt-
kriegen e twa so zusammenfassen, daß er 
Hitlers Machtant r i t t und die Periode seiner 
Herrschaft bis 1939, von den deutschen 
Machtbestrebungen her gesehen, nicht als 
einen Abschni t t betrachtet , der im Vergleich 
zur Zeit vor 1933 wesentlich neue Elemente 
enthalten hä t t e . Seiner Ansicht nach füh r t e 
Hitler nur jene früheren deutschen Bestre-
bungen for t , die die Revision der »Ungerech-
tigkeiten« von Versailles auf ihre Fahne ge-
schrieben ha t t en , wenn also überhaupt von 
neuen Momenten die Rede sein kann, so nur 
vom Unterschied im Elan , nicht aber von 
einem quali tat iven Unterschied in den Be-
strebungen. Zum Beweis dieser Auffassung 
entkleidet Taylor Hitler u n d den National-
sozialismus seines teuflischen Charakters; er 
zeichnet von Hitler ein Bild, als wäre er 
lediglich der Nachfahre, j a sogar der Epigone 
der f rüheren Vertreter des konservativen 
deutschen Imperialismus gewesen. Das Buch 
erweckt — wenn auch diese Wirkung offen-
sichtlich nicht beabsichtigt war — im Leser 
das Gefühl, als wollte Taylor Hitler in Schutz 
nehmen und als wollte er lediglich beweisen, 
daß Hitler in nichts schlechter, teuflischer 
war als irgendein Politiker seiner Zeit. Die 
erste Lektüre läßt das Buch in der Tat wie 
eine Verteidigungsrede erscheinen, in der die 
Politik Hit lers und des Nationalsozialismus 
freigesprochen wird, indem es die Anklage 
der Mit täterschaft — mit gleicher Gültig-
keit — auch auf die Gestal ten der früheren 
Epoche ausdehnt . 
Es hieße Taylors Konzept ion mißver-
stehen, wenn wir uns mit diesem oberflächli-
chen Urteil begnügten und nicht nach den 
tieferen Gründen und Motiven dafür forsch-
ten, warum dieser für seine demokratischen 
antifaschistichen Anschauungen bekannte 
englische Historiker scheinbar als Verteidiger 
Hitlers au f t r i t t . Wir glauben annehmen zu kön. 
neu, daß im Hintergrund von Taylors eigenar-
tiger Hitler-Darstellung - n ich t ganz geglückt 
und überzeugend — der P ro tes t gegen das in 
der westdeutschen Geschichtschreibung auf-
tretende Hitlerbild zum Ausdruck gelangt. 
Taylor t r i t t hier gegen jene Auffassung auf, 
die Hitler mi t mystischen und magischen 
Eigenschaften ausstat tet , von der inneren 
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Entwicklung der deutschen Geschichte ab-
strahiert , untersucht und , indem sie die 
»teuflischen« Abnormitäten der nationalso-
zialistischen Epoche in den Vordergrund 
stellt, den organischen Zusammenhang des 
Nationalsozialismus mit der vorangegange-
nen Epoche leugnen will. Diese Einstellung 
konzentriert die gesamte Verantwortung f ü r 
die eingetretenen Ereignisse — in der popu-
lären Maske des Nazifeindes — auf die Per-
son Hitlers, vernebelt dami t die Rolle u n d 
Verantwortung jener auch heu te noch wirk-
samen gesellschaftlichen K r ä f t e , die Hitler 
zur Macht verholfen und die Basis seines 
Systems gebildet haben. Auf diese Weise ist 
im Bunker in der Wilhelmstraße die Ver-
antwor tung für immer in Asche versunken, 
das heißt , die Theorie von der größten 
»postumen« Verantwortung in der Weltge-
schichte b a u t eine Schranke vor die konse-
quente Zusammenfassung der Lehren des 
zweiten Weltkrieges, vor die Zusammenfas-
sung der künft igen europäischen Rolle der 
Deutschen. Mit der Verbre i tung der These 
von der »widernatürlichen«, »teuflischen« 
für den menschlichen Vers t and erschrecken-
den Machtperversitäten der nationalsoziali-
stischen Epoche versuchen sie zu beweisen, 
daß sich nach 1933 in der deutschen Geschich-
te etwas vollkommen »Mystisches«, »Unfaß-
bares«, »Einmaliges« und nie Widerkehren-
des abgespielt habe, das in der deutschen 
Gesellschaft keine Wurzeln ha t te , und von 
dem auch keine Wurzelreste geblieben sind. 
Es ist anzunehmen, d a ß Professor Taylor 
diese Theorie dazu veranlaßt hat , in seiner 
Arbeit ein neues Hitler-Bild zu zeichnen. 
Den posit iven Ausgangspunkt des Experi-
ments u n d die Absicht, einen Weg zu suchen, 
können wir anerkennen, doch sind wir der 
Meinung, d a ß Taylors Buch eine ganze Reihe 
von Fehlern enthält, die prinzipiell u n d 
tatsächlich zu beanstanden sind. Die Schwä-
chen des Buches lassen sich auf den gemein-
samen Ausgangspunkt zurückführen, daß es 
den E in f luß der nationalsozialistischen Dik-
ta tur auf die Entwicklung der deutschen 
Außenpoli t ik völlig außer acht läßt. Es 
spricht Hitler frei , ist aber nicht in der Lage ; 
das faschistische System, das die deutsche 
Gesellschaft durchwob, vor den Richter-
stuhl der Geschichte zu fordern . Dadurch 
konstruiert es eine »deutsche Gefahr«, die 
vom Ende des ersten Weltkrieges an mit 
gleichen Zielsetzungen, wenn auch vielleicht 
mi t unterschiedlichen Bedingungen aufge-
treten ist. Die völlige Negierung der gesell-
schaftlich-wirtschaftlichen Fak to ren führt da-
zu, daß der Leser von Stresemann und von 
Hitler fast gleiche Bilder erhäl t , denn beide 
haben dem Versailler Friedenssystem gegen-
über einen verneinenden S tandpunk t einge-
nommen. Die mechanische Gleichsetzung 
eines der Schöpfer des Locarno-Paktes mit 
dessen Vernichter rührt unserer Meinung 
nach aus der Verkennung der grundlegenden 
Zeichen der beiden Epochen her. Taylor ha t 
recht mit der Behauptung, die deutschen 
herrschenden Kreise hät ten sich niemals in 
die terri torialen, militärischen und morali-
schen Entscheidungen des Versailler Frie-
densvertrages gefunden und daher vom pas-
siven Widers tand bis zur geheimen Umge-
hung der militärischen Klauseln alle Mittel 
zur Revision dieses Vertrages genutzt. E s 
t r i f f t auch zu, daß der extreme militärische 
Flügel der deutschen herrschenden Klassen 
die Pläne zur Einverleibung f remder Gebiete 
weitergesponnen hat . Diese Schichtenkonnten 
aber ihren Willen nicht ungehindert durch-
setzen und einen verantwortungslosen kriege-
rischen Konf l ik t auslösen, denn die Verfas-
sung der Republ ik und das Vorhandensein 
bürgerlich demokratischer Einrichtungen, 
bedeutender innerer Faktoren also, ihre Hand -
lungsfreiheit beschränkten. Dami t ist auch 
das Zustandekommen von Locarno zu er-
klären, von dem der »Völkische Beobachter« 
seinerzeit schrieb: »Ein Mensch, deranSt rese-
manns Stelle f ü r Frankreich etwas Ahnliches 
unterschrieben hätte, wäre nach seiner 
Ankunft in Par is wie ein H u n d erschlagen 
worden.«1 Das beweist zur Genüge den extrem 
chauvinistischen Standpunkt gegenüber Lo-
carno. Den E in f luß der inneren gesellschaftli-
chen Verhältnisse müssen wir ferner darin 
1
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erblicken, daß die deutsche Regierung 1931 
den Spruch des Haager Internationalen 
Schiedsgerichts annahm u n d auf die Durch-
führung der deutsch-österreichischen Zoll-
union verzichtete. Wenn Taylor die beiden 
Epochen miteinander verwischt und ihre be-
sonderen, also voneinander abweichenden 
Charakterzüge vergißt, glauben wir die 
Symptome unserer eigenen Kinderkrankhei-
ten wiederzuerkennen. 
Das Ende der Weimarer Epoche und die 
Machtübernahme durch die Nationalsozia-
listen bet rachte t Taylor so wenig als t ren-
nende Zeitgrenze, daß er da fü r nicht einmal 
ein besonderes Kapitel vorsieht . Wenn és bei 
ihm auch heißt: »Hitler zerriß die künst l i -
chen Bande, die ihn fesseln sollten, und wur-
de schrittweise zum allmächtigen Dikta tor , 
obgleich langsamer, als die Legende vorgibt . 
Er änderte in Deutschland fast alles. E r 
zerstörte die politische Freiheit und die 
Herrschaft des Gesetzes, er verwandelte die 
deutsche Wirtschaft und die Finanzen, er 
s tr i t t mit den Kirchen, er schaff te die einzel-
nen Länder ab und machte aus Deutschland 
zum ersten Male ein einiges Land«,2 wenn also 
Taylor die außergewöhnliche Bedeutung der 
innenpolitischen Veränderungen auf solche 
Art anerkennt , so leugnet er doch unver-
ständlicherweise, daß sie der Führung der 
Außenpolitik neue Richtungen und Ziele 
gesetzt hä t t en . 
Unserer Meinung nach kam mit dem 
Nationalsozialismus der aggressivste Flügel 
des deutschen Imperialismus zur Macht, u n d 
die erbarmungslose Abschaffung der demo-
kratischen Parteien und Einrichtungen r äumte 
der militärischen Clique die Hindernisse for t , 
die ihren außenpolitischen Handlungen im 
Wege s tanden. Taylor stellt fest, in Hitlers 
Politik »war nichts originell. Die einzigartige 
Qualität Hitlers lag in seinem Talent, Ge-
meinplätze in Handlungen zu übersetzen«.3 
Sein Antidemokrat ismus, sein Antisemitis-
mus und einzelne Elemente seiner Ideologie 
waren — sagt Taylor —• schon früher vor-
handen, und er hat ta tsächl ich nichts anderes 
2
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getan, als sie in die Praxis umzusetzen. Aber 
gerade dar in liegt das Wesen der Sache, d a ß 
es — was Taylor als unbedeutende Neben-
umstände behandelt — Hit ler gelang, sie 
in die Prax i s umzusetzen, eine unbegrenzte 
faschistische Diktatur zu errichten und dami t 
Deutschlands wirtschaftliche, militärische 
und geistige Kräfte den Zielen der reaktio-
närsten herrschenden Gruppe unterzuordnen. 
Mit Hit lers Machtantr i t t begann — soglauben 
wir — ein neuer Abschnitt im Kampf gegen 
den im Friedensvertrag von Versailles ge-
schaffenen Sta tus quo, der — mit zunehmen-
der Deutl ichkeit — die Merkmale der Gewalt 
annahm, u n d andererseits das weit über die 
Genugtuung für die »Uligerechtigkeiten« von 
Versailles hinausgehende Programm der Ge-
bietseroberung. Die Stichhaltigkeit dieser 
Auffassung aber leugnet Taylor und kehrt in 
seiner Arbei t häufig zu der Behauptung zu-
rück, Hi t ler habe lediglich die Heilung der 
Wunden von Versailles erreichen wollen, 
habe aber nie zielbewußt die Vorbereitung 
eines Weltkrieges angestrebt . »Namhafte 
Schriftsteller haben in Hit ler den Schöpfer 
eines Sys tems gesehen, der bewußt von An-
fang an einen großen Krieg vorbereitete, um 
die bestehende Zivilisation zu zerstören und 
sich zum Herrn der Welt zu machen. Nach 
meiner Ansicht werden die Staatsmänner 
jedoch zu sehr von den Ereignissen in An-
spruch genommen, so daß sie keinem vorge-
faßten P lan folgen können. Die Systeme wer-
den von den Historikern erschaffen, wie es 
Napoleon erging, und die Systeme, die Hitler 
zugeschrieben werden, s t ammen in Wirklich-
keit von Hugh Trevor-Roper, Elizabeth 
Wiskemann und Alan Bullock.«4 Darüber 
hinaus aber versteigt er sich — als hä t t e 
er von der Existenz von Mein Kampf über-
haupt keine Kenntnis — zu der Feststellung, 
daß Hit ler seiner Ansicht nach keine Pläne 
geschmiedet hät te , »um die Welt oder irgend-
etwas anderes zu erobern. E r ging vielmehr 
davon aus, daß andere fü r die Gegelen-
heiten sorgen würden u n d er sie ergreifen 
würde«.5 
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Die programmatische Darlegung der in 
»Mein Kampf« skizzierten Theorie vom 
Lebensraum finden wir auch in anderen 
Quellen, die Taylor unverständlicherweise 
übergeht. In seinen Memoiren »Gespräche 
mit Hitler« berichtet Hermann Rauschnigg 
über eine Besprechung zwischen Hitler und 
mehreren Führern der nationalsozialisti-
schen Partei im Sommer 1932 im Braunen 
Haus. Hierbei wurden die künf t igen Osteuro-
papläne der NSDAP zusammengefaßt . Wal-
ter Darre hielt ein Referat. Es lohnt sich, 
seine wichtigsten Feststellungen anzuführen, 
denn die nach 1939 durchgeführten prakti-
schen Maßnahmen zeigen deutlich, daß die 
Partei das, was dort vorgetragen worden war, 
später, im Besitz der Macht. P u n k t für Punkt 
verwirklichen wollte. Das wichtigste Ziel 
der Ostraumpolitik — sagte Darre — ist die 
Schaffung des Groß deutschen Reiches. Das 
Gerüst des Reiches bilden außer Deutsch-
land Böhmen-Mähren und Österreich, als 
untergeordnete Staatengruppen schließen sich 
im Norden die baltischen Staaten und das 
vom Meer abgeschnittene Polen an. Iii Ost-
europa: das vergrößerte Ungarn, Serbien, 
Kroatien, Rumänien und die in mehrere 
Teile aufgeteilte Ukraine, im Südosten hin-
gegen die südrussischen und kaukasischen 
Staaten. Der Nordpfeiler des Reiches ist 
Finnland, der südliche wird Armenien oder 
Grusien sein. Diese Gebiete wird die deutsche 
Wehrmacht unter Kontrolle halten, die 
deutschen Wirtschaftslenkungsorgane werden 
für die wirtschaftliche Lenkung der unterge-
ordneten Gebiete sorgen, das deutsche Aus-
wärtige Amt gewährleistet die einheitliche 
außenpolitische Lenkung. In den Ostgebieten 
muß auch eine wichtige gesellschaftliche 
Umwandlung vor sich gehen. Im gesamten 
Ostgebiet kann es nur deutsche Großgrund-
besitzer geben. Die Bauern der fremden Völ-
ker müssen wieder zu Arbeitern werden und 
als landwirtschaftliche Wanderarbeiter und 
ungelernte Industriearbeiter dem Reich zur 
Verfügung stehen. Die zentrale Regierung 
des Reiches m u ß besonders fü r die bewußte 
Heranbildung der an die Spitze der besetzten 
Gebiete zu stellenden Herrenschicht Sorge 
tragen, und die Blutmischung mit den 
»niederen« Völkern des Ostens m u ß , wenn 
nötig, durch drakonische Maßnahmen ver-
hindert werden. Die Völker der besetzten 
Gebiete sind in geistiger Rückständigkeit 
zu halten, weshalb die Wissenschaft eine 
»Geheimwissenschaft« bleiben - m u ß , die nur 
f ü r den engen Kreis der Herrenschicht erreich-
bar sein wird. Nach Darrés Ausführungen 
ergriff Hitler (las Wort , und nachdem er seine 
volle Zust immung zu den von Darre skiz-
zierten Plänen betont hat te , machte er 
Ergänzungen, die der Aufmerksamkeit wert 
sind. Zur Sicherung der ausschließlichen 
deutschen Herrschaf t in Osteuropa wird es — 
sagte er — unumgänglich sein, einzelne 
fremde Völker weit nach Osten umzusiedeln. 
In diesen Gebieten lebten heute in der Über-
zahl fremde Rassen, und diese m ü ß t e n ent-
fernt werden, wenn das Großdeutsehe Reich 
fü r alle Zeiten gegründet werden solle. Vor 
allem die slawischen Völker auf dem Gebiet 
von Böhmen-Mähren, das sich dem Stamm 
des Großdeutschen Reiches anschließt , müs-
sen nach Sibirien oder Wolhynien ausgesie-
delt werden. Weiterhin sagte er noch, daß 
der unter deutscher Führung zu schaffende 
»Staatenbund« nicht aus gleichrangigen Part-
nern, sondern aus Hilfsvölkern Zustande-
kommen werde, die weder eine eigene Armee, 
noch eine selbständige Politik, noch Wirt-
schaft haben werden.6 
Die »Lebensraum«-Theorie des National-
sozialismus bezeichnet Taylor als einen jeder 
realen Grundlage entbehrenden »Wachtraum«, 
den Hitler in der malerischen Umgebung des 
Berchtesgadener Adlerhorstes, fe rn von den 
Stürmendes politischen Lebens, still t räumte. 
Triff t Professor Taylors idyllische Einstel-
lung zu? Unserer Ansicht nach nicht , und 
dafür bietet als Beweis gerade Taylors Buch 
einen augenfällig logischen Widerspruch an. 
An einer Stelle sagt er: »Hitler n a h m ernst, 
worüber die anderen nur redeten. Die trei-
bende Kraf t in ihm war eine entsetzliche 
Sucht, alles buchstäblich zu nehmen.«7 Wenn 
wir diese Behauptung akzeptieren, dann 
»HERMANN RAUSCHNIGG, Gespräche mit Hitler. W i e n — Z ü r i c h — N e w - Y o r k 1947 . S. 57—44. 
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erhebt sich zu Recht die Frage: war derselbe 
Hitler, der die Ideologie des Nationalsozialis-
mus »buchstäblich« in die Praxis der deut -
schen Innenpolitik umsetzte , in seinen außen-
politischen Plänen und Bestrebungen ledig-
lich ein f rommer Träumer? Die Ereignisse 
der Geschichte lehren uns das Gegenteil; 
»Mein Kampf« war der innen- und außen-
politische Baedecker der Hitlerzeit, der 
durch die Praxis in unbedeutenden Einzel-
heiten modifiziert wurde, der jedoch dem 
Wesen nach die deutsche Außenpolitik mi t 
bestimmender Kraft lenkte. 
Unserer Ansicht nach stammen Taylors 
Fehlurteile vor allem aus der falschen 
Abgrenzung, mit der er Hitlers außenpoli-
tische Zielsetzungen in zwei — voneinander 
unabhängige — Zeitabschnitte teilt. Seiner 
Meinung nach hat Hitler im ersten, bis 1939 
reichenden Abschnitt f ü r die Revision der 
Ungerechtigkeiten von Versailles, also fü r 
legitime deutsche Ziele gekämpf t , und ledig-
lich die t runken machenden leichten Erfolge 
hä t ten in ihm seine Welteroberungspläne 
heranreifen lassen. Da Taylor mit dem Aus-
bruch des zweiten Weltkrieges im Jahre 1939 
den Faden abreißt — was an sich noch kein 
Fehler wäre —, bleibt er uns die Bewertung 
der Zeit nach 1939, die im vorangehenden 
Zeitabschnit t wurzelt, schuldig. Mit Rech t 
erhebt sich der Verdacht, Taylor sei vor der 
Weiterentwicklung seines eigenen Hitler-
Bildes zurückgeschreckt, oder auch vor der 
Aufgabe, den »rationalen« Hitler als besesse-
nen Welteroberer darstellen zu müssen. Das 
Problem des »Überganges«, das historisch 
außergewöhnlich interessant zu sein ver-
spricht, erledigt er mit einigen nichtssagen-
den Gemeinplätzen und umgeht damit den 
Prüfstein, an dem seine Konzeption stolpern 
könnte. Die Einstellung ha l ten wir vor allem 
deshalb fü r diskutabel, weil wir eine solche 
Scheidelinie für künstlich, »vom Historiker 
geschaffen« halten, handelt es sich doch u m 
einen Prozeß, dessen letztliche Entwicklung 
sich in ihren Elementen schon zu Beginn 
abzeichnete. Unseres Erachtens war die 
Berufung auf die Uligerechtigkeiten von 
Versailles in Hitlers Hand lediglich ein Hebel, 
den er in den Rissen des Friedenssystems 
ansetzen wollte, um das ganze Gebäude zum 
Einsturz zu bringen. Deshalb klingt es in 
Taylors Mund wenig überzeugend: »Hitler 
wollte das britische Empire nicht zerstören, 
und er wollte selbst den Franzosen nicht 
Elsaß-Lothringen nehmen. Dafür wollte er, 
daß die Alliierten das Urteil vom Januar 1918 
anerkannten, die künstliche Rückgängigma-
chung dieses Urteils nach dem November 1918 
aufgaben und zugestanden, daß Deutschland 
im Osten gesiegt hatte. Das war kein wider-
sinniges Programm8«. Wir denken, daß Taylor 
hei der Beurteilung der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und den Westmächten 
Hitlers Reden von 1933 bis 1939, in denen 
er von England als dem möglichen Verbün-
deten im Kampf gegen den Bolschewismus 
spricht, zu viel Bedeutung beimißt. Demge-
genüber sind Ribbentrops Berichte und Hit-
lers Feststellungen im Hoßhach-Protokoll : 
»Deutschland habe mit zwei haßerfüllten 
Gegnern zu rechnen — nicht mit Rußland, 
obwohl er fortgesetzt von der bolschewisti-
schen Drohung rede, sondern mit England 
und Frankreich9«, ein augenfälliger Beweis 
für Deutschlands Einstellung zu den westli-
chen Ländern . Der Charakter des deutschen 
Machtstrebens hät te logisch zum Versuch 
der Zerstörung des britischen Empires und 
zur Erweiterung von Hitlers kontinentalem 
Horizont geführ t . Zu diesem Versuch aber 
konnte es nicht kommen, weil er im Krieg 
gegen die Sowjetunion bereits auf dem Kon-
tinent eine Niederlage er l i t ten hatte. 
Aus der Grundkonzeption des Buches 
folgt, daß es auch in den konkreten Einzel-
heiten der historischen Ereignisse zu disku-
tablen Ergebnissen gelangt. Um die unge-
störte Einhei t des selbst gezeichneten Hitler-
Bildes zu erhalten, werden Tatsachen ver-
schwiegen oder bagatellisiert, während die 
für das Bild günstigen weit über ihre Bedeu-
tung hinaus hervorgehoben werden. Dafür 
einige Beispiele: 
Deutschlands Austrit t aus dem Völker-
bund erledigt der Verfasser in einem Neben-
» T A Y L O R , S . 9 5 . 
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satz, obwohl die neuen Führer Deutschlands 
unseres Erachtens mit diesem Akt ein hand-
greifliches Zeichen dafür gegeben haben, 
daß sie ihre Forderungen auf eigenen Wegen, 
im Gegensatz zum internationalen Recht 
und dessen Organisationen verwirklichen 
wollten. Die nationalsozialistische Macht-
übernahme zeigte damit deutlich genug 
ihren Einf luß auf die Außenpolit ik. 
Zu den deutschen Anschlußbestrebungen 
stellt Taylor fest : ». . . war es ein feststehender 
Glaube, daß Hitlers Annexion Österreichs 
ein bewußtes, lange in voraus ersonnenes 
Komplot t gewesen wäre, das den ersten 
Schritt zur Vorherrschaft in Europa dar-
stellte. Dieser Glaube war eine Fabel.« l 0 Die 
Tatsachen aber widersprechen Taylor, und 
dies mag wohl der Grund da fü r gewesen sein, 
daß er die Dollfuß-Zeit außer acht gelassen 
hat . Unserer Meinung nach war es gerade 
der Fall Österreichs, der den Beweis für den 
unbarmherzigen und blutigen Charakter der 
nationalsozialistischen Außenpoli t ik gelie-
fert hat . Vor Hitlers Machtübernahme schwel-
te zwischen Österreich und Deutschland ein 
Krieg, der je nach den internationalen Um-
ständen entweder offenere oder verdecktere 
Formen annahm, dessen grundlegendes Ziel 
aber immer das gleiche war: die Annexion 
Österreichs, des Tores zu Mitteleuropa. Dieser 
Krieg forderte Tausende von Opfern, und 
bekanntlich kam auch Dollfuß selbst in die-
sem Machtkampf ums Leben. Die irrige 
Beurteilung der deutsch-österreichischen Be-
ziehungen ist vor allem dort augenfällig, wo 
Taylor behaupte t , »die Krisis vom März 
1938 wurde von Sehuschnigg provoziert, 
nicht von Hitler. Auf deutscher Seite war 
nichts vorbereitet worden, weder militä-
risch, noch diplomatisch«.11 Jedem Teil 
dieser Behauptung konnte m a n eine Unzahl 
von Tatsachen gegenüberstellen. Welche 
Überlegungen veranlassen Taylor , Schusch-
niggs Plan eines Plebiszits als Provokation 
zu bezeichnen? Wir sehen in diesem Plan 
gerade einen letzten verzweifelten Versuch 
gegenüber dem untragbaren deutschen Druck, 
den die souveräne österreichische Regierung 
im übrigen im Sinne der Verfassung zu unter-
nehmen berechtigt war. Es ist, gelinde gesagt, 
ein bizarrer Gedanke, die Notwehr des aus-
gewählten Opfers als Provokation gegen den 
Angreifer zu bezeichnen. Unverständlich 
erseheint uns auch, wie Taylor , der den 
Verlauf des Treffens zwischen Hitler und 
Schuschnigg in Berchtesgaden kennt , be-
haupten kann, diplomatisch sei nichts vor-
bereitet gewesen. Für die militärischen Vor-
bereitungen, f ü r jene bewußten militärischen 
Bewegungen zum Aufreiben der Nerven der 
Österreichischen Regierung liefert Keitel 
unstrittige Beweise. 
Auch die Liquidierung der tschechoslo-
wakischen Republ ik betrachtet Taylor als 
eine nicht von langer Hand vorbereitete 
Aktion und stellt daher das sudetendeutsche 
Problem — also die Revision des Friedens-
vertrages — in den Mit telpunkt . Unserer 
Meinung nach verschleiert er auch hier Hit-
lers wahre Bestrebungen. Aus dem Material 
des ungarischen Ministeriums des Äußeren 
könnten wir fü r die Zeit von 1933 Iiis 1938 
Dutzende von Quellen zum Beweis dafür 
aufzählen, daß die völlige Liquidierung der 
Tschechoslowakischen Republik zu den wich, 
tigsten deutschen Zielsetzungen in Mittel-
europa gehört h a t . Deutschland nu tz te jedes 
Mittel, um die innere Kohäsion der Kleinen 
Entente zu schwächen, die Tschechoslowakei 
außenpolitisch zu isolieren, u m — mit den 
mehrfach hervorgehobenen Wor ten der deut-
schen Führer — »dieses verzerrte Gebilde der 
Geschichte v o m Erdboden wegzuwischen«. 
Ohne ausführl ich auf die Einzelheiten 
einzugehen, ha l ten wir auch Taylors Urteil 
über die Bedeu tung des l loßbach-Protokolls 
für diskutabel, ebenso seine Darlegungen 
über die Gründe fü r den Ausbruch des zwei-
ten Weltkrieges. Zu letzterem halten wir 
Hitlers Äußerungen vor den obersten militä-
rischen Führern am 23. Mai 1939 für beach-
tenswert: »Danzig ist nicht das Objekt, um 
das es geht. Es handelt sich f ü r uns um die 
Erweiterung des Lebensraumes im Osten 
und um die Sicherstellung der Ernährung 
sowie um die Lösung des Bal t ikum-Pro-
4 0
 T A Y L O R , S . 1 9 7 . 
" e b d . 
4й() Compte rendu rie livres 
blems«. Seine weiteren Ausführungen aber 
widerlegen ganz einfach Taylors Behauptung, 
Hitler habe gemeint, die polnische F rage 
'ediglich in der Form eines »zweiten Mün-
chens« lösen zu können , und habe den 
Kriegseintri t t der Wes tmächte nicht in seine 
Berechnungen einbezogen. Hitler erklär te : 
»Das Problem ,Polen' ist von einer Aus-
einandersetzung mit dem Westen nicht zu 
trennen.«12 Diese Möglichkeit hatte Hi t le r 
auf Grund einer Abwägung der militärischen 
Leistungsfähigkeit der Westmächte in Rech-
nung gestellt, und wenn er bis zu einem gewis-
sen Prozentsatz auch auf den Erfolg des 
»Nervenkrieges« hoffte, in seinen Taten rech-
nete er mit dem Weltkrieg. 
Indem sich der Autor im letzten Kapi te l 
seines Buches »Ein Wor t an die deutschen 
Leser« an die heutige Generation wende t , 
faßt er die wichtigsten Lehren des zweiten 
Weltkrieges zusammen. Die letzten Schluß-
folgerungen sind von der humanistischen Ver-
antwortung um den Bes tand des europäi-
schen Friedens erfüll t : »Wir sind bereit«, 
schreibt er, »die Vergangenheit zu vergessen, 
aber die Deutschen müssen sie ebenfalls 
vergessen und mit ihren gegenwärtigen, sehr 
erträglichen Verhältnissen zufrieden sein. 
Wir alle haben unsern Bei t rag zum zukünf t i -
gen Frieden der Welt zu leisten. Der deutsche 
Beitrag heißt : Akzeptieren Sie die Oder— 
Neiße-Linie als endgültige und dauerhaf te 
Regelung. Lernen Sie s t a t t Breslau Wroclaw 
zu sagen. Wenn Sie zurückblicken auf das , 
was die Deutschen zu Hitlers Zeiten andern 
europäischen Völkern angetan haben, dann 
ist das nicht zuviel verlangt.«1 3 
Gemeinsam mit Taylor würden auch wir 
es begrüßen, wenn all dies so kommen würde, 
als Marxis ten aber wissen wir, daß in der 
Geschichte nicht die moralischen, sondern 
die F a k t o r e n der Wir tschaf t und der Macht 
die entscheidende Rolle spielen. Auch Hi t ler 
wurde n ich t von einer »moralischen E n t a r -
tung« auf den Kanzlerstuhl gehoben, son-
dern v o n bestimmten wirtschaftlich-politi-
schen K r ä f t e n , die wir im reaktionärsten mili-
tärischen Flügel des deutschen Monopol-
kapital ismus verkörpert sehen. Er hat Europa 
schon zweimal in das Flammenmeer des 
Weltkrieges gestürzt und er war es, der den 
Welteroberungsplänen I i i t iers politisches Ge-
wicht u n d Macht gab. Deshalb meinen wir —• 
abweichend von Taylors Formulierung —, die 
Deutschen werden ihrer längst überreifen 
Aufgabe dann gerecht, wenn sie den E in f luß 
des Monopolkapitalismus endgültig aus der 
Entwicklung ihrer Geschichte ausschalten. 
L . K E R E K E S 
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